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Document 579 16th October 1972 
AGENDA 
of the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
Paris, 5th-7th December 1972 
I. Political Questions 
I. WEU and the implications of the European 
summit conference 
2. Europe and the evolution of East-West 
relations 
3. Europe and present-day economic and poli· 
tical problems 
II. Defence Questions 
I. East-West relations and defence 
2. Violence 
III. Technical and Scientific Questions 
I. The European Space Conference and Eu-
rope's role in the post-Apollo programme 
2. A civil and military aviation policy for 
Europe 
IV. Budgetary and Administrative Questions 
I. Budget of the Assembly for the financial 
year 1973 
2. Accounts of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year 
1971 -The Auditor's Report 
3. Draft Opinion on the budget of the minis-
terial organs of Western European Union 
for the financial year 1972 
V. Relations with Parliaments 
Eighth half-yearly report 
10 
Report tabled by Mr. Cravatte on behaJ,f of the 
General, Affairs Committee 
Report tabled by Mr. SieglerschmidJ on behal,f of 
the General, Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behaJ,f of 
the General, Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Destremau on behaJ,f of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Schloesing on behaJ,f of the 
Committee on Defence Questions ani/, Armaments 
Report tabled by Mrs. W aJ,z on behal,f of the Com-
mittee on Scientific, TechnologicaJ, ani/, Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. VaJ,Zeix on behaJ,f of the Com-
mittee on Scientific, TechnologicaJ, ani/, Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. Dequae on behaJ,f of the Com-
mittee on Budgetary Affairs ani/, Administration 
Report tabled by Mr. Dequae on behal,f of the Com-
mittee on Budgetary Affairs ani/, Administration 
Report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behaJ,f of the 
Committee on Budgetary Affairs ani/, Administration 
Report tabled by Mr. Peronnet on behaJ,f of the Com-
mittee for Relations with Parliaments 
Document 579 16 octobre 1972 
ORDRE DU JOUR 
de Ia deudeme partie de Ia Dix-huitieme session ordinaire 
Paris, S..7 decembre 1972 
I. Questions politiques 
1. L'U.E.O. et les implications de Ia confe-
rence europeenne au sommet 
2. L'Europe devant !'evolution des relations 
Est-Ouest 
3. L'Europe devant les problemes politiques 
et economiques actuels 
II. QuestioDI de d'fense 
I. Les relations Est-Ouest et Ia defense 
2. La violence 
III. Questions scienti&ques et techniques 
1. La Conference Spatiale Europeenne et le 
r6le de l'Europe dans le programme post-
Apollo 
2. Une politique de l'aeronautique civile et 
militaire pour !'Europe 
IV. QuestioDI budg,taires et administrative• 
I. Budget de l'Assembiee pour l'exercice fi-
nancier I973 
2. Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier I97I -Rapport du Commissaire aux 
comptes 
3. Projet d'avis sur le budget des organes 
ministeriels de l'Union de l'Europe Occi-
dentale pour l'exercice financier I972 
V. Relations avec Ies parlements 
Huitieme rapport semestriel 
10 
ROifJ'IJO'rl presente par M. Cravatte au nom de la 
CommisBion deB Affairea Generalea 
ROifJ'IJO'rl presente par M. SieglerBchmidt au nom de 
la CommisBion deB AffaireB Generalea 
ROifJ'IJO'rl presente par M. Scott-Hopkina au nom de 
la CommisBion deB Affairea GeneraleB 
Rapport presente par M. Deatremau au nom de la 
CommiBBion deB QUeBtionB de Defenae et deB Arme-
mentB 
Rapport presente par M. Sckloeaing au nom de la 
CommiBBion deB QUeBtionB de Defenae et deB Arme-
mentB 
Rapport presente par M me W alz au nom de la Com-
misBion Scientifique, Technique et AerOBpatiale 
Rapport presente par M. Valleix au nom de la Com-
misBion Scientifique, Technique et AerOBpaiiale 
Rapport presente par M. Dequae au nom de la 
CommiBBion dea Affairea budgetaireB et de l' Admi-
niBtration 
Rapport presente par M. Dequae au nom de la 
Commission dea Affairea budgetairea et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Scott-Hopkina au nom de 
la CommisBion dea Affairea budgetairea et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Peronnet au nom de la 
CommisBion pour leB RelationB avec leB Parlemenf6 
Document 580 30th November 1972 
ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
Paris, 5th-7th December 1972 
MONDAY, 4th DECEMBER 
Morning 11.30 a.m. 
Meeting of the Presidential Committee. 




Meeting of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions. 
TUESDAY, 5th DECEMBER 
Morning 9 a.m. 
Federated Christian Democrat Group and British Conservatives. 
10 a.m. 
Opening of the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Speech by the President of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business. 
Ratification of decisions taken by the Presidential Committee : 
Declaration on the implications of the European summit conference (Documents 586 and 594); 
Revised supplementary budget of the administrative expenditure of the Assembly for the financial 
year 1972 (Document 582). 
Defence on the northern and southern flanks : 
Vote on the draft recommendation contained in Document 568 tabled by Mr. Vedovato on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
State of European security: 
Vote on the draft recommendation contained in Document 574 tabled by Mr. Lemmrich on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
WEU and the implications of the European summit conference : 
presentation of the report tabled by Mr. Cravatte on behalf of the General Affairs Committee. 
Debaw. 
11 
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CALENDRIER 
de Ia deu:deme partie de Ia Dix-huitieme session ordinaire 
Paris, 5-7 decembre 1972 
LUND! 4 D:£CEMBRE 
Matin 11 b. 30 : 
Reunion du Comite des Presidents. 
Apris-midi 15 beures : 
Groupe socialiste. 
Groupe liberal. 
16 b. 30: 
Reunion de Ia. Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale. 
MARDI 5 D:£CEMBRE 
Matin 9 beures : 
Groupe federe des democrates-chretiens et des conservateurs britanniques. 
10 beures: 
Ouverture de Ia deuxieme partie de Ia Dix-huitieme session ordinaire de l'Assemblee. 
verification des pouvoirs. 
Discours du President de I' Assemblee. 
Adoption du projet de calendrier. 
Ratification de l'a.ction du Comite des Presidents: 
Declaration sur les implications de Ia conference europeenne au sommet (Documents 586 et 594); 
Budget supplementaire revise des depenses a.dministratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1972 
(Document 582). 
La defense sur les fla.ncs nord et sud : 
Vote sur le projet de recommandation contenu dans le Document 568 presente par M. V edovato au nom 
de Ia Commission des Questions de Defense et des Armements. 
L'etat de Ia securite europeenne: 
Vote sur le projet de recommandation contenu dans le Document 574 presente par M. Lemmrich au nom 
de Ia Commission des Questions de Defense et des Armements. 
L'U.E.O. et les implications de Ia conference europeenne au sommet: 




Europe and present-day economic and political problems : 
presentation of the report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behalf of the General Affairs Committee. 
Debate. 
11.30 a.m. 
Speech by Mr. Anthony Royle, Parliamentary Under-Secretary of State for Foreign and Common-
wealth Affairs of the United Kingdom. 
Afternoon 3 p.m. 
Europe and present-day economic and political problems : 
Resumed Debate. 
East-West relations and defence: 
presentation of the report tabled by Mr. Destremau on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Europe and the evolution of East-West relations: 
presentation of the report tabled by Mr. Sieglerschmidt on behalf of the General Affairs Committee. 
Joint Debate. 
At the close of the sitting 
Meeting of the General Affairs Committee. 
WEDNESDAY, 6th DECEMBER 
Morning 9.30 a.m. 
East-West relations and defence; 
Europe and the evolution of East-West relations: 
Resumed Joint Debate. 
10.30 a.m. 
Speech by Mr. Michel Debre, Minister of Defence of the French Republic. 
11.30 a.m. 
Suspension of the debate for votes: 
WEU and the implications of the European summit conference; 
Europe and present-day economic and political problems : 
Votes on the draft recommendations. 
East-West relations and defence; 
Europe and the evolution of East-West relations: 
Resumed Joint Debate. 
12 
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L'Europe davant lea problemas politiques et economiques actuels : 
presentation du rapport depose par M. Scott-Hopkins au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat. 
Allh.30: 
Discours de M. Anthony Royle, Sous-secretaire d'Etat parlementaire britannique aux affaires etran-
geres et au Commonwealth. 
AprU..midi 15 heure1 : 
L'Europe davant lea problemas politiques et economiques actuels : 
Suite du debat. 
Les relations Est-Ouest et la defense: 
presentation du rapport depose par M. Destremau au nom de Ia Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
L'Europe devant !'evolution des relations Est-Ouest: 
presentation du rapport depose par M. Sieglerschmidt au nom de Ia Commission des Affaires Generales. 
Debat conjoint. 
A l'i•sue de Ia seance : 
Reunion de la Commission des Affaires Generales. 
MERCREDI 6 DtCEMBRE 
Matin 9 h. 30 : 
Les relations Est-Ouest et Ia defense ; 
L'Europe devant !'evolution des relations Est-Ouest: 
Suite du debat conjoint. 
10 h. 30: 
Discours de M. Michel Debre, Ministre d'Etat fran9&is charge de Ia defense nationale. 
11 h. 30: 
Interruption du debat en cours pour des votes : 
L'U.E.O. et lea implications de Ia conference europeenne au sommet; 
L'Europe devant lea problemas politiques et economiques actuels : 
V otea des projets de recommandationa. 
Lea relations Est-Ouest et Ia defense ; 
L'Europe devant !'evolution des relations Est-Ouest: 
Suite du debat conjoint. 
12 
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Afternoon 3 p.m. 
Speech by Mr. Gaston Thorn, Minister for Foreign Affairs of Luxembourg and Chairman-in-Office 
of the Council. 
East-West relations and defence; 
Europe and the evolution of East-West relations: 
Resumed Joint Debate. 
Votes on tke draft recommendations. 
Violence: 
presentation of the report tabled by Mr. Schloesing on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Debate. 
Vote on the draft recommendation. 
Budget of the Assembly for the financial year 1973: 
presentation of the report tabled by Mr. Dequae on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1971- The Auditor's 
Report: 
presentation of the report tabled by Mr. Dequae on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Draft Opinion on the budget of the ministerial organs of Western European Union for the financial 
year 1972: 
presentation of the report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Votes on the draft opinion and draft recommendations. 
At the close of the sitting 
Meeting of the Committee on Defence Questions and Armaments. 
THURSDAY, 7th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
Eighth half-yearly report of the Committee for Relations with Parliaments: 
presentation of the report tabled by Mr. Peronnet on behalf of the Committee for Relations with Par-
liaments. 
Debate. 
A civil and military aviation policy for Europe: 
presentation of the report tabled by Mr. Valleix on behalf of the Committee on Scientific, Technological 
and Aerospace Questions. 
Debate. 
11.30 a.m. 
Speech by Mr. Michael Haseltine, Minister for Aerospace of the United Kingdom. 
Vote on the draft recommendation. 
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Apri ... midi 15 heures : 
Discours de M. Gaston Thorn, Ministre luxembourgeois des affaires etrangeres, President en exercice 
du Conseil de l'U.E.O. 
Les relations Est-Ouest et la defense ; 
L'Europe devant !'evolution des relations Est-Ouest: 
Suite du debat conjoint. 
Votes des projets de recommandationa. 
La violence : 
presentation du rapport depose par M. Schloesing au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Debat. 
Vote du projet de reoommandation. 
Budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1973: 
presentation du rapport depose par M. Dequae au nom de la Commission des Affa.ires budgetaires et 
de 1' Administration. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1971- Rapport 
du Commissaire aux comptes: 
presentation du rapport depose par M. Dequae au nom de la Commission des Affaires budgetaires et 
de 1' Administration. 
Projet d'avis sur le budget des organes ministeriels de !'Union de !'Europe Occidentale pour l'exercice 
financier 1972 : 
presentation du rapport depose par M. Scott-Hopkins au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de 1' Administration. 
Votes du projet d'avi8 et des projets de recommandationa. 
A I 'issue de Ia •'ance : 
Reunion de la Commission des Questions de Defense et des Armaments. 
)EUDI 7 DtCEMBRE 
Matin 10 heures : 
Huitieme rapport semestriel de la Commission pour les Relations avec les Parlements : 
presentation du rapport depose par M. Peronnet au nom de la Commission pour les Relations aveo les 
Parlements. 
De bat. 
Une politique de l'aeronautique civile et militaire pour !'Europe: 
presentation du rapport depose par M. Valleix au nom de la Commission Scientifique, Technique et 
Aerospa tiale. 
Debat. 
11 h. 30: 
Discours de M. Michael Haseltine, Ministre britannique de !'aviation. 
Vote du projet de recommandation. 
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Afternoon 3 p.m. 
The European Space Conference and Europe's rale in the post-Apollo programme : 
presentation of the report tabled by Mrs. Walz on behalf of the Committee on Scientific, Technological 
and Aerospace Questions. 
Debate. 
3.30 p.m. 
Speech by Mr. Thoo Lefevre, Secretary of State for Scientific Policy and Planning of Belgium. 
Vote on the draft recommendation. 
At the close of the sitting 
Meeting of the Committee for Relations with Parliaments. 
CLOSE OF THE EIGHTEENTH ORDINARY SESSION 
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Apre ... midi 15 heures : 
La Conference Spatiale Europeenne et le rl>le de l'Europe dans le programme post-Apollo: 




Discours de M. TMo Lefevre, Secretaire d'Etat beige a la. politique et a la programmation scientifiques. 
Vote du projet de recommandation. 
A l'i11ue de Ia seance : 
Reunion de la Commission pour les Relations avec les Parlements. 
CLOTURE DE LA DIX-HUITIEME SESSION ORDINAIRE 
14 
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Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1971 
General 
1. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President : 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1971 and finan-
cial position as at 31st December 1971 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1971 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
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(c) Statement of sums due and received 
from the Secretary-General of Western 
European Union, London, in respect of 
contributions to the Assembly of 
Western European Union budget 1971 
(Appendix Ill). 
(d) Account of the Provident Fund for the 
financial year ended 31st December 
1971 (Appendix IV). 
2. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Summary of income and expenditure 
(Appendix 1) 
3. The approved budget (including a supple-
mentary budget of F 160,000.00) provided for 
expenditure of F 3,288,000.00, of which 
F 21,000.00 was expected to be covered by 
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Comptes relati(s crux depenses administratives de l' Assemblee 
pour l'exercice financier 1971 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TABLE DES MATI~RES 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE DE L'UNION DE L'EUROPE 
OCCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971. 
EXPOSE DES MOTIFS RELATIF A L'EXERCICE FINANCIER 1971 COMMUNIQUE PAR LE 
PRESIDENT AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'ASSEMBLEE. 
ANNEXES 
Annexa I : Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1971. 
Situation au 31 decembre 1971. 
Annexa II : Releve des autorisations budgetaires, des depenses et des credits restant 
disponibles pour l'exercice financier 1971. 
Annexa III: Etat des sommes dues et re9ues du Secretaire general de l'U.E.O., a 
Londres, relatives aux contributions au budget del'Assembleedel'U.E.O. 
pour 1971. 
Annexa IV : Fonds de prevoyance - Situation pour l'annee ftnanciere au 31 decembre 
1971. 
Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1971 
Observations generales 
1. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1971 et situation au 
31 decembre 1971 (Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1971 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe II). 
1. Original : texte anglais. 
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(c) Etat des sommes dues et re~ues du Se-
cretaire general de l'Union de !'Europe 
Occidentale, a Londres, relatives aux 
contributions au budget de l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale pour 
1971 (Annexe III). 
(d) Situation du Fonds de prevoyance pour 
l'annee financiere au 31 decembre 1971 
(Annexe IV). 
2. En application de !'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete ve-
rifies par mes soins. 
Etat des recettes et des depenses 
(Annexe I) 
3. Le budget approuve (y compris un bud-
get supplementaire de F 160.000,00) prevoyait 
que le montant des depenses s'eleverait a 
F 3.288.000,00, dont on escomptait que F 21.000,00 
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miscellaneous receipts, leaving F 3,267,000.00 to 
be contributed by member governments. 
4. Actual miscellaneous receipts amounted to 
F 33,928.00 making, with the contributions of 
F 3,267,000.00 a total income for the year of 
F 3,300,928.00. Expenditure, including excesses 
over budget authorisations on Heads I and IV 
(F 46,121.00), amounted to F 3,282,137.00, leaving 
a surplus of F 18,791.00 for reimbursement to 
the Council of Western European Union, London. 
This sum consisted of a budgetary surplus of 
F 5,863.00 (as shown in Appendix II), and a 
surplus of miscellaneous income amounting to 
F 12,928.00. 
Statement of budget aut1wrisations, e~ture 
and unexpended credits 
(Appendix II) 
5. Total expenditure on Head I (Expenditure 
for Staff), F 1,894,324.00, and Head IV (General 
Administrative Costs), F 535,797.00, exceeded the 
budget totals of F 1,891,500.00 and F 492,500.00 
for those heads by F 2,824.00 and F 43,297.00 
respectively. 
6. The excesses on certain sub-heads of Heads I 
and IV were reduced as far as possible by the 
application of savings arising on other sub-heads 
within the respective heads. This left excess 
expenditure recorded on Sub-Head 1 (a), salaries 
of permanent establishment (Head I), on Sub-
Head 6, postage, telephone charges, etc. (Head IV) 
and on Sub-Head 8, printing and publishing of 
Assembly documents (Head IV). 
7. The transfers between sub-heads within the 
same head of the budget, shown in this state-
ment, were duly authorised in accordance with 
Article 6 of the Financial Regulations. 
8. I wish to record my appreciation of the 
willing co-operation of the officers of the 
Assembly during my audit. 
D. B. PITBLADO 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
External Auditor 
21st June 1972 
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Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the financial year 
1.911.) 
1. The statements attached hereto refer to: 
(a) Summary of income and expenditure -
financial position as at 31st December 
1971; 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits ; 
(c) Provident Fund. 
2. The statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits indicates 
that a sum of F 5,863.00 remains unexpended, 
whereas the final balance of income over expen-
diture was F 18,791.00. The differenee between 
these two figures, F 12,928.00 represents : 
Actual receipts : 
- Bank interest. . F 15,229.00 
- Sundry receipts F 1,935.00 
- Sale of publi-
cations ........ F 16,764.00 
F 33,928.00 
- Less receipts for 1971 esti-
mated in the budget . . . . . F 21,000.00 
F 12,928.00 
3. Transfers 
Excess expenditure amounting to F 71,097.00 
has been met by transfer between sub-heads 
within heads. Nevertheless, an amount of 
F 46,121.00 relating to expenditure on salaries 
of the permanent establishment, postage and 
printing could not be covered by transfer within 
Heads I and IV and this excess expenditure has 
been deducted from the overall amount of un-
expended credits. The additional expenditure 
incurred for postage and printing was due to 
seraient couverts par les recettes diverses, 
F 3.267.000,00 devant etre fournis par les 
contributions des Etats membres. 
4. Les recettes diverses se sont effectivement 
elevees a F 33.928, soit, avec les contributions 
de F 3.267.000, un revenu total pour l'annee de 
F 3.300.928. Les depenses, y compris le depasse-
ment des autorisations budgetaires pour les 
chapitres I et IV (F 46.121), ont atteint 
F 3.282.137, laissant un disponible de F 18.791 
pour remboursement au Conseil de 1 'Union de 
!'Europe Occidentale, a Londres. Ce total com-
prend un excedent budgetaire de F 5.863 
(comme l'indique l'annexe II) et un excedent de 
recettes diverses s'elevant a F 12.928. 
Releve des autorisations budgetaires, des depenses 
et des credits non utilises 
(Annexe II) 
5. Le total des depenses au titre du chapitre I 
(Depenses de personnel), soit F 1.894.324,00, et du 
chapitre IV (Frais generaux), soit F 535.797,00, 
a depasse de F 2.824,00 et F 43.297,00 respective-
ment les totaux de F 1.891.500,00 et F 492.500,00 
prevus au budget pour ces chapitres. 
6. Les depassements au titre de certains articles 
des chapitres I et IV ont ete reduits dans la 
mesure du possible grace aux economies sur 
d'autres postes a l'interieur des chapitres respec-
tifs. Subsistent done les depassements figurant 
a !'article 1 (a), traitements du personnel du 
cadre permanent (Chapitre I), a !'article 6, frais 
d'affranchissement, de telephone, de telegraphe, 
etc., (Chapitre IV), et a !'article 8, frais d'im-
pression et de publication des documents de 
l'Assemblee (Chapitre IV). 
7. Les virements de credits a l'interieur d'un 
meme chapitre du budget, tels qu'ils sont indi-
ques dans le releve, ont ete dilment autorises 
en application de !'article 6 du Reglement finan-
cier. 
8. Je tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de !'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
D. B. PITBLADO 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Oommissaire aux comptes 
Le 21 juin 1972 
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Expose des motifs 
(relatif ci l'exercice financier 1911, communique par 
le President au Commiasaire aux comptea de 
l' Aasemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1971 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
2. Le releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises fait apparai-
tre un disponible de F 5.863,00, alors que l'etat 
definitif des recettes et des depenses indiquait 
un solde crediteur de F 18.791,00. La difference 
entre ces deux chiffres, soit F 12.928,00, repre-
sente: 
3. 
les recettes qui se sont effectivement ele-
vees a: 
- Interets ban-
caires . . . . . . . . F 15.229,00 
- Recettes diver-
sea .. .. .. .. .. F 1.935,00 
- Vente de publi-
cations ...... F 16.764,00 
F 33.928,00 
- Moins les recettes pour 1971 
prevues dans le budget . . . . F 21.000,00 
F 12.928,00 
Virements 
Les depenses supplementaires s'elevant a 
F 71.097,00 ont ete couvertes par virements d'ar-
ticle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
Neanmoins, une somme de F 46.121,00 relative 
aux traitements du personnel du cadre perma-
nent, aux frais d'affranchissement et aux frais 
d'impression des documents n'a pu etre couverte 
par virements a l'interieur des chapitres I et IV 
et ce depassement a ete deduit du total general 
des credits non utilises. Les depenses supplemen-
DOOUMENT 581 
the fact that the second part of the session was 
held in Brussels, which also involved heavier 
expenditure for missions than had been antici-
pated. 
4. Contributions 
All contributions were received from the 
Secretary-General WEU London before 31st 
December 1971. 
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5. Provident Fund 
A balance of $431,498.75 was held at the 
Westminster Bank on 31st December 1971. 
6. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to 
the Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
Georges HousiAux 
President of the Assembly 
taires relatives aux frais d'affranchissement et 
aux frais d'impression des documents sont dues 
au fait que la deuxieme partie de la session s'est 
tenue a Bruxelles, ce qui a entraine egalement 
des frais de mission plus importants que prevu. 
4. Contributions 
Toutes les contributions des gouvernements 
membres ont ete re~ues du Secretariat general 
de 1 'U.E.O. a Londres avant le 31 decembre 1971. 
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5. Fonds de privoyance 
La Westminster Bank detenait, au 31 de-
cembre 1971, un solde de$ 431.498,75. 
6. Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l'Assemblee, le Commissaire 
aux comptes du Royaume-Uni de l'aide qu'il a 
apportee au Greffe. 
Georges Housuux 
President de l' Assemblie 
DOCUMENT 581 APPENDIX I • ANNEXE I 
APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1911 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1911 
(en francs fran93is) 
Per attached statement 
Voir le releve ci-joint 
AsseBBments of member States .••.•.•...........••.........••• 
Contributions des Etats membres ............................ .. 
Miscellaneous 
Divers 
Bank interest .........................••........••..•••...... 
Interets bancaires •............•..•.••..•..•.............••.. 
Sundry receipts •....•....•...•...•.•..•.••.•.•••.....•.••..• 
Recettes diverses .....••....••..........•.••.............•.... 
Sale of publications ..............•••.••.•...•......•.•.•...... 




Expenditure under budget authorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,236,016.00 
Depenses avec autorisation budgetaire ......................... . 
Expenditure in exceBB of budget authorisation on Heads I and IV 
Depassement de credits sur les chapitres I et IV . . . . . . . . . . . . . . . . 46,121.00 
Excess of income over expenditure ............................ . 







APPENDIX I • A.NlOIXB I 
A.88d6 
Aclif 
Financial position as at 31st December 1911 
Situation au 31 decembre 1911 
Cash at bank ....................•............•.............• 
Disponibilites en ba.nque ............................•......... 
Sundry advances ....................................•........ 
Avances diverses ............................................. . 
Advances to temporary staff .................................. . 
Avances au personnel temporaire .............................. . 
Advances on salaries ......................................... . 
Avances sur traitements ...................................... . 
Accounts receivable ..........••..............••................ 








Advances on missions.......................................... 1,191.00 
Avances sur missions ......................................... . 
Accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,667.00 







President de l' Assemblee 
Francis HUKBLET 
Greffier de l' AssembUe 
Andre DEQuAE 
Presidem par imerim de la Commission des 
Affaire& budgetaires et de l' Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, a.s the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de Ia tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'& mon avis ces releves sont exacts. 
21st June 1972 
Signed : p. B. PrrBLADO 
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APPENDIX IT 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE ANJ 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 197. 
Total budget for 
DETAILS 19711 
NATURE DES DEFENSES Budget total pour 
1971 1 
lllw> I • EXPENDITURE FOR STAFF 
CluPrrRE I • DEFENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head Sa.laries of permanent establishment 1,330,200.00 Article 1 (a) Tra.itements du personnel du cadre permanent 
Recruitment of additional temporary staff (grades 
B and C), including travelling expenses and French 
(b) social security 5,000.00 Recrutement de personnel tempora.ire supplementaire 
de grade B et C, y compris frais de voyage et Securite 
Socia.Je 
Sub-Head AllowanctB, social chargu, eto. 
Article 2 IndemnitU, chargu sociales, eto. 
AllowanctB 
(A) Indemnites 
(a) Head-of-family a.llowa.nce 30,600.00 Indemnite de chef de fa.mille 
(b) Children's a.llowa.nce 50,800.00 Allocations fa.milia.les 
(o) Expatriation a.llowa.nce 110,400.00 Indemnite d'expatria.tion 
(d) Compensa.tory rent a.llowance 8,000.00 lndemnite de logement 
(e) Overtime 10,000.00 Heures supplements.ires 
Guarantee against currency devaluation for non- token purposes 
(f) French staff 
Gara.ntie de change au personnel non fra.n9a.is pour memoire 
(g) Education allowance 18,000.00 lndemnite d'educa.tion 
Social ohargu 
(B) Charges sociales 
(a) Social security 92,000.00 Securite Socia.le 
(b) Supplementary insurance 40,800.00 Assurance complementa.ire 
(o) Provident fund 179,100.00 Fonds de prevoyance 
Carried forward • A reporter 1,874,900.00 
1. Doouments 520 and 538. 
Documents 520 et 538. 20 
RELEVE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
CREDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971 
Total after Total 
Transfers transfers expenditure 
Transferts Total apres Total 
transferts des d~pen898 
+ -
16,765.00 1,346,965.00 1,349,789.00 
3,418.00 1,582.00 1,582.00 
5,633.00 36,233.00 36,233.00 
384.00 50,416.00 50,416.00 
12.00 110,388.00 110,388.00 
1,127.00 6,873.00 6,873.00 
5,977.00 4,023.00 4,023.00 
211.00 17,789.00 17,789.00 
32.00 92,032.00 92,032.00 
371.00 41,171.00 41,171.00 
1,877.00 180,977.00 180,977.00 








I 2,824.00 I 




NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Expense~~ relating to the recruitment, arrival and depar-
ture of permanent olficial8 
(O) Depensu relatiVeB au recrutement, a l'arrivk et au 
depart des fonctionnairu permanents 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, a.nd cost of marking examination 
(a) papers Fra.is de voyage et indemnitee de sejour pour lee 
candidate ne residant pas 8. Paris, qui ont ete convo-
ques pour examen et entrevue, et frais de correction 
des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arriva.l 
a.nd departure of staff a.nd dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage 8. l'arrivee et 
au depart des fonctionnaires et des personnes 8. leur 
charge 
(c) Remova.l expenses Fre.is de demenagement 
(d) Insta.llation allowance Indemnite d'insta.lla.tion 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conge bisa.nnuel au pays d'origine pour lee agents 
non fran9ais 
(/) Medical examination Examen medical 
Total of Head I - Total du chapitre I 
• EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS 011' THE 
ASSEMBLY 
CHA.PITBE n - DnENsEs RELATIVES AUX SESSIONS DE L' ASSEMBLEE 
Temporary Btaff Sub-Head 3 Article 1. PerBonnel temporaire 
Temporary staff required for the sessions of the 
Assembly 
Personnel temporaire dont l'a.ssista.nce est necessaire 
dura.nt lee sessions de l'Assemblee 
Carried forward - A reporter 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des diSpenses disponibles 
+ -
-
24,678.00 11,129.00 1,888,449.00 1,891,273.00 I 2,824.00 I 
1,600.00 
1,350.00 100.00 150.00 
3,000.00 
4,500.00 
3,258.00 1,742.00 1,742.00 
159.00 1,159.00 1,159.00 
24,837.00 24,837.00 1,891,500.00 1,894,324.00 I 2,824.00 I 
190,000.00 188,126.00 1,874.00 






NATURE DES DEFENSES 
Brought forward - Report 
.Lingui&tic staff 2
• Personnel lingui&tique 
(A) Interpretation sertJicu 
I nterpretes 
Interpretation services required for the sessions of 
the .Assembly 
(a) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les sessions 
de l'.Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reu-
nions des commissions devant se tenir entre les 
sessions 
(B) Translation services 
Traducteurs 
Temporary translators for the sessions of the As-
sembly 
Tra.ducteurs tempora.ires pour les sessions de 1' As-
semblee 
Insurance for temporary staff 3
· Assurances afferentes au personnel temporaire 
Installation of equipment and hire of offices 
for the sessions 4
• Installation d' equipement et location de bureauz 
pour lea sessions 
Miscellaneous ezpenditure during sessions 5
· DepenBtB diverses pendant les sessions 
Total of Head II - Total du chapitre II 
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1971 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
190,000.00 188,126.00 1,874.00 
1,749.00 72,749.00 72,749.00 
6,079.00 66,079.00 66,079.00 
143,000.00 129,259.00 13,741.00 
3,300.00 2,224.00 1,076.00 
8,078.00 71,922.00 51,973.00 19,949.00 
250.00 20,450.00 20,450.00 
8,078.00 8,078.00 567,500.00 530,860.00 36,640.00 
22 
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Total budget for 
DETAILS 1971 
NATURE DES DEFENSES Budget total pour 
1971 
HEAD ill • EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPIIOlft 
CluPITRE III • DEFENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 Premises 91,500.00 Article Locaux 
Sub-Head s Capital equipment 15,000.00 Article Depenses d'equipement 
Total of Head ill . Total du cha.pitre III 106,500.00 
HEAD IV • GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
CluPITRE IV • Flw:s GENERAUX 
Postage, telephone, telegra.ph cha.rges, transport of 
Sub-Head 6 documents, typewriters, etc. 112,500.00 Article Frais d'affranchissement, de t616phone et de t616-
gra.phe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 7 Pa.per, stationery and office supplies 65,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head Printing and publishing of Assembly documents 287,000.00 
Article 8 Frais d'impression et de publication des documents de 1' Assemblee 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 10,000.00 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official car 17,500.00 Article Voiture de service 
Sub-Head 11 Bank charges 500.00 Article Frais de banque 
Total of Head IV • Total du cha.pitre IV 492,500.00 
23 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Tranaferte Total apres Total Credits resta.nt 
transferts des depenses disponibles 
+ -
1,832.00 89,668.00 84,547.00 5,121.00 
1,832.00 16,832.00 16,832.00 
1,832.00 1,832.00 106,500.00 101,379.00 5,121.00 
ll,530.00 124,030.00 135,472.00 jn,442.oo·l 
7,175.00 57,825.00 57,825.00 
287,000.00 318,855.00 131,855.00 I 
1,109.00 ll,l09.00 ll,109.00 
5,371.00 12,129.00 12,129.00 
93.00 407.00 407.00 




NATURE DES DEFENSES 
HEAD v . OTHER EXPENDITUR111 
CHAPITRE v . AUTRES DEPENSES 
Sub-Head 12 Article 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head 14 Article 
Sub-Head 15 Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Article 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head 19. Article '. 
Sub-Head 20 Article 
Travel and subsistence allowances and insurance for 
the President of the Assembly, Chairmen of Com-
mittees and Rapporteurs 
Frais de voyage, indemnitee et assurance du Presi-
dent de I' Assemblee, des presidents de commissions 
et des rapporteurs 
Expenses for representation and receptions 
Frais de representation et depenses de receptions 
Committee study missions 
Missions d'etudes des commissions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Frais de mission des membres du Greffe 
Expenses of experts and the auditors 
Frais des experts et du Commissaire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses effectuees par les groupes de l'AssembMe 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for 
Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Non-recoverable taxes 
Taxes non recuperables 
Total of Head V • Total du chapitre V 
I TOTAL I 
A.PPENDIX n 
Total budget for 
1971 













The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1971, and 
paid for up to 31st March 1972, in accordance with the Financial Regulations of the Aseembly. 
Georges Housuux 






.ANNEXED DOCUMB:NT 581 
Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Cr6dits restant 
transferts des d6penses disponibles 
+ 
-
23,711.00 21,289.00 15,863.00 5,426.00 
55,000.00 52,051.00 2,949.00 
2,000.00 1,777.00 223.00 
21,530.00 96,530.00 96,530.00 
15,000.00 14,285.00 715.00 
744.00 18,744.00 18,744.00 
15,000.00 14,090.00 910.00 
432.00 2,432.00 2,432.00 
1,005.00 4,005.00 4,005.00 
23,711.00 23,711.00 230.000.00 219,777.00 10,223.00 
71,097.00 71,097.00 3,288,000.00 3,282,137.00 5,863.00 
Dans le total des d6penses figurent des sommes concernant des fournitures procurees et des services rendus 
avant le 31 decembre 1971 et payees avant le 31 mars 1972, conformement au Rbglement financier de l'AssemblM. 
Andre DEQuAE 
President par interim de la Commission des 
Afjaires budgetaires et de l' Administration 
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STATEMENT OF SUMS DUE AND RECEIVED FROM THE SECRETARY-GENERAL 
OF WEU LONDON IN RESPECT OF CONTRIBUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY 
BUDGET 1971 
ETAT DES SOMMES DUES ET RE{:UES DU SECRETAIRE GENERAL DE L'U.E.O. 
A LONDRES RELATIVES AUX CONTRffiUTIONS AU BUDGET DE L'ASSEMBLEE 
DE L'U.E.O. POUR 1971 
Supplementary budget 
Member States Budget for 1971 for 1971 Contributions paid 
ICtats membres Budget pour 1971 Budget supplementaire Contributions veraeea 
pour 1971 
F F F 
Belgium 305,521.67 15,733.33 321,255.00 Belgique 
France 621,400.00 32,000.00 653,400.00 
Federal Republic of 
Germany 621,400.00 32,000.00 653,400.00 Republique Federa.le 
d' Allemagne 
Ita.ly 621,400.00 32,000.00 653,400.00 Ita.lie 
Luxembourg 10,356.66 533.34 10,890.00 
Netherlands 
305,521.67 15,733.33 321,255.00 Pays-Bas 
United Kingdom 621,400.00 32,000.00 653,400.00 Royaume-Uni 
3,107,000.00 160,000.00 3,267,000.00 
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PROVIDENT FUND DOCUMENT 581 
APPENDIX IV ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st DECEMBER 1971 
Accounts of staff members as at 1st January 1971 
Comptes des membres du personnel au 1 er janvier 1971 
Contributions of staff members and of the Assembly of Western European 
Union 
Cotisa.tions des membres du personnel et de I' Assemblee de !'Union de 
!'Europe Occidentale 
Repayments of loans by staff members 













I have t~xamined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have required, and 
J'ai examint\ l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mol 
21st June 1972 
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D.B 
Comptroller and, AutUto 
Extema 
FONDS DE PREVOYANCE 





Loans to staff members 
Prets aux membres du personnel 
Bank charges 
Frais bancaires 
Accounts of staff members as at 31st December 1971 










President par interim de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
rt.ify, as the result of my audit, that in my opinion this Statement is oorreot. 
is cet etat est exact. 
rBLADO 
1neral, Great Britain 
iUlitor Le 21 juin 1972 
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Doeument 581, Addendum 16th October 1972 
Accowats of the Adminlstrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1911 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1971 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Dequae, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1971, together with 
the Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his 
financial responsibility. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Oommittee: Mr. Deq'Uae (Chairman) ; 
Mr. Legaret, Lord Walaton (Vice-Chairmen); MM • .Ahrens, 
Castellaccio, Dardel, Mrs. Diemer-Nicolaus, MM. Hill 
(Substitute: Dame Joan Vickers), H&l, Arthur Jones, 
Mart, Peijnenburg (Substitute : Letscherl), Pica, Mrs. Ploux 
27 
(Substitute: Robert Schmilt), MM. Portheine, Roser, 
Balari, Schleiter (Substitute : Bourgeois), Scott-Hoplcms, 
Van Lent (Substitute: de Bmyne), 
N. B. The names of Rep~ who took part in the 
t10te are printed in itaUcs. 
Document 581, Addendum 16 octohre 1972 
Comptes relatifs aux depensa admlniBtrativa de l' AIHmblee 
pour l'exercice financier 1971 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES DtFINITIFS DE L'ASSEMBI.tt 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1971 1 
presentee au nom de la Commission des Aflal.ra budgetalra et de l' Admlniltratlon 1 
par M. Dequae, president et rapporteur 
· L' .Assemblee, 
Ayant examint§ lee comptee definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1971, a.insi que 
le rapport du Commissa.ire aux comptee, conformement a !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentee et donne au PrMident de 1' Assemblee quitus de sa gestion. 
1. Adoptee par la commission a l'una.nimite. 
2. Membru d6 la commiiiBion: M. Dequae (president) ; 
M. Legam, Lore!. Walston (vice-presidents); MM . ..4.1w6118, 
Castellaooio, Dardel, Mme Diemer-Nicolaw, MM. Hill 
(suppleant: Dame Joan Vicker•), Hosl, Arthur Jones, 
Mart, Peijnenburg (suppleant : LetBchert), Pica, Mme Ploux 
27 
(suppleant : Robert SchmiU), MM. Portheine, Roser, Balari, 
Bchleiter (suppleant : Bourgeois), ScoU-Hopkin11, Van Lent 
(suppleant: d6 Bruyn~~). 
N. B. Le8 nom8 d68 R&prhmtantB ay~t 'Pf'ill ~ Gt4 
oote 11001 ~ en itali~Jus, 
Document 582 6th October 1972 
REVISED SUPPLEMENTARY BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCI~L YEAR 1972 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 
by Mr. Dequae, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Supplementary Estimates for the Financial Year 1972 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Supplementary Estimates for the Financial Year 1912 
Credits approved 
Details for 1972 (Doc. 551) Increases 
F F 
Head I : Expenditure for staff ........................ 1,946,900- 346,500 
Head II : Expenditure relating to temporary personnel .. 618,900 
-
Head III: Expenditure on premises and equipment ...... 110,000 45,000 
Head IV : General administrative costs .................. 507,000 -
Head V : Other expenditure .......................... 242,000 
-
TOTAL EXPENDITURE •••••••••• 3,424,800 391,500 
TOTAL REOEil'TS •••••••••••••• 24,800 500 













1. Adopted unanimously by the Committee on Budgetary Affairs and Administration and approved unanimously 
by the Preaidenti~ Committee. 
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Document 582 6 octobre 1972 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE REVISE DES DEPENSES ADMINISTRATIVES 
DE L 'ASSEMBLEE POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1972 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 
par M. Dequae, president et rapporteur 
TABLE DES M.ATI~RES 
Resume des previsions supplementaires pour l'exercice financier 1972 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions supplementaires pour l'exercice financier 1972 
Credits 
approuves Augmen-




Okapitre I : Depenses de personnel .................... 1.946.900 346.500 
Okapitre II : Depenses afferentes au personnel temporaire 618.900 -
Ohapitre III: Depenses de locaux et d'equipement ....... 110.000 45.000 
O'kapitre IV : Frais generaux ........................... 507.000 -
Okapitre V : Autres depenses .......................... 242.000 -
TOTAL DES DEPENSES ••••••••• 3.424.800 391.500 
TOTAL DES REOETTES ......... 24.800 500 













1. Adopte 8. l'unanimite par Ia Commission des Affaires budgeta.ires et de !'Administration et approuve 8. l'unani· 
mite par le Comite des Presidents. 
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H ecuJ, I - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment .............. 1,380,600 
Sub-Head 2 : (A) Allowances .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . 230,200 
(B) Social charges .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . 319,500 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 





TOTAL OF HEAD I ..................... 1,946,900 346,500 2,293,400 
HecuJ, II- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3: 1. Temporary staff ............................. . 
2. Linguistic staff .............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................. . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment ........................................ . 

















TOTAL OF HEAD II .................... . 
HecuJ, III -EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4: Premises ...................................... . 
Sub-Head 5: Capital equipment .............................. . 
TOTAL OF HEAD III .................... . 
HecuJ, IV- GENERAL ADMINISTRATIVE OOSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc ...................... . 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies ............. . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9: Purchase of documents, reference works, etc ...... . 
Sub-Head 10: Official car .................................... . 











TOTAL OF HEAD IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507,000 
HecuJ, V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings ................... . 
Sub-Head 13: Expenses for representation and receptions ....... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .................................. . 
Sub-Head 20 : Non-recoverable taxes .......................... . 





































Repartition des depenses par chapitres et articles 
Credits 
]{ature des depenses 
approuves Augmen· 





F F F 
Ohapitre I - miPENSES DE PERSONNEL 
.Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ......... 1.380.600 242.200 1.622.800 
.Art. 2 : (A) Indemnites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.200 49.000 279.200 
(B) Charges sociales.................................. 319.500 55.300 374.800 
(C) Depenses relatives au reorutement, a. l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents.............. 16.600 16.600 
1-------1-------1-------
TOTAL DU OHAI'ITBE I .................. 1.946.900 
Ohapitre II - Dlfll'ENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLEE 
.Art. 3 : 1. Personnel temporaire .............................. . 
2. Personnel linguistique ............................. . 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
5. Depenses diverses pendant lea sessions .............. . 
TOTAL DU OHAI'ITBE II 
Oha;pitre III - mfn>ENSES DE LOOAU:X: ET D'EQUIPEMENT 
.Art. 4 : Looau:x: ••••..•••••...•.•.....••••••........•.••...... 
.Art. 5 : Equipement ........................................ . 
TOTAL DU OHAI'ITBE III 
Oha;pitre IV - FBAIS GENEBAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de tel6graphe, 
transport de documents, de machines, etc. . ........... . 
.Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...................... . 
.Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
l'Assemblee ......................................... . 
.Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
.Art. 10 : Voiture de service pour 1' Assembl6e ................... . 
.Art. 11 : Fra.is de banque .................................... . 
TOTAL DU OHAI'ITBE IV ................ . 
Ohapure V - AUTBEs DEPENsEs 
.Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour lea reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et lea reunions com-
munes .............................................. . 
.Art. 13 : Frais de representation et depenses de receptions ...... . 
.Art. 14: Missions d'etudes des commissions ..................... . 
.Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
.Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ..... . 
.Art. 17 : Depenses d'information ............................. . 
.Art. 18 : Depenses effectuees par lea groupes de 1' Assembl6e .... . 
.Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues . 
.Art. 20 : Taxes non recuperables .............................. . 







































































Head I - Expenditure for Staff 
Bub-Heail I 
SALARIES Oll' PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries Supplementary Estimate : F 242,200 
Rank 
The Clerk ...•.........•...........•.••...•.............. 
The Clerk Assistant ......•............................... 
Counsellors ..•...........•....•.•.................•....... 
First Secretaries •..................••.•......•.••.••..... 
Secretary ...................•.•..................•....... 
Assistant Translators fProof readers ...............•..•..... 
Administrative Assistant /Assistant Translator 
Chief Accountant ....................................... . 
Personal Assistants ....•....•...•......•..•.•........•.... 
Bilingual Shorthand Typists .••.....................•...••. 
Switchboard Operator ...............................•.... 
Head Roneo-Storekeeper .............................•.... 
Messengers ...........................•.................. 
30 
WEU No. Total Grade F 
Hors cadre I 66,300 
Hors cadre I III,600 
A5 4 4I0,600 
A4 3 262,800 
A3 I 73,400 
A2 3 I63,600 
B6 I 55,200 
B4 4 I6I,400 
B3 6 203,600 
B3 1 34,500 
C6 I 30,800 
C3 2 44,000 
28 1,6I7,800 
I 
Credits approved : F 1,375,600 
Supplementary Estimate : F 242,200 
DOCUMENT 582 
Chapitre I- Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base Previaion8 suppUmentaires : F 242.200 
Fonctions 
Greffier ................................................ . 
Greffier adjoint ...................................•....•. 
Conseillers .............................................. . 
Premiers secretaires ..................•................... 
Secretaire .........................................•..... 
Aide-traductrices /Correctrices d'epreuves ...........•....... 
Assistante administrative /Aide-traductrice 
Chef comptable .........................................• 
Assistantes qualifiees .•..................................•. 
Steno-dactylographes bilingues .................•........... 
Standardiste ................................••.......... 













































Credits approuves : F 1.375.600 




ALLOW ANOES, SOOIAL OHARGES, ETO. 
(A) ALLOW ANOES 
(a) Head-of-family allowance 
SWJYPlememary Estimate: F 49,000 
Supplementary Estimak : F 11,900 
Rank 
The Clerk Assistant ...................................... 
Counsellors ............................................... 
First Secretaries ......................................... 
Secretary ................................................ 
Ron eo Operators (Messengers .............................. 
WEU No. Total Grade F 
Hors cadre 1 6,700 
A5 3 18,300 
A4 2 ,10040 
A3 1 4,400 
C3 2 3,300 
9 43,100 
Credits approved: F 31,200 
Swppl,emenlary Estimate: F 11,900 
(b) Children's allowance 
220 F per month X 
231.66 F per month 
Suppl,ementary Estimate: F 14,200 
6 months ~ . 
X 6 months ~ per child: X 24 .. .. .. F 
Credits approved: F 




(c) Expatriation allowance Supplementary Estimate : F 18,900 
Rank 
Counsellors ............................................... 
First Secretary .......................................... 
Secretary ................................................ 
Administrative Assistant /Assistant Translator ............... 
Personal Assistants ..................................... 
Bilingual Shorthand Typists ............................... 
31 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 60,800 
A4 1 18,100 
A3 1 16,000 
A2 1 8,200 
B4 2 15,500 
B3 2 12,500 
10 131,100 
Credits approved: F 112,200 
Supplementary Estimak : F 18,900 
Article 2 
INDEMNITES, OHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
DOCUMENT 582 
(a) Indemnite de chef de fa.mille 
Previsions supplementairea: F 49.000 
Previsions Bupplementairea: F 11.900 
Fonotions Grade Nombre Total U.E.O. F 
Greffier adjoint .......................................... Hors cadre 1 6.700 
Conseillers ............................................... A5 3 18.300 
Premiers seoreta.ires .............. " ....................... A4 2 10.400 
Secreta. ire ............................................... A3 1 4.400 
Operateurs-roneo {Messa.gers ............................... 03 2 3.300 
9 43.100 
Credits a.pprouves : F 31.200 
Previsions suppllmentairea: F 11.900 
(b) Allocations fa.miliales Previsions supplementairea: F 14.200 
220 F par mois X 6 mois 
231,66 F par mois X 6 mois } pour oha.que enfant: X 24 . . F 
Credits a.pprouves : F 




(c) Indemnite d'expa.tria.tion Previsions supplementairea : F 18.900 
Fonotions Grade Nombre U.E.O. 
Conseillers ••..•••.........••...............••...........• A5 3 
Premier seoreta.ire ...•...•...........................•.... A4 1 
Secreta. ire ............................................... A3 1 
Assista.nte administrative /Aide-tra.duotrioe ................... A2 1 
Assista.ntes qua.lifiees ....•...••........•.................•. B4 2 











Credits a.pprouves: F 112.200 
Previsions supplementairea: F 18.900 
DOCUMENT 582 
(g) Education allowance 
(a) Social Security 
27 officials 
Supplementary Estimate : F 4,000 
Estimate : F 22,000 
Credits approved : F 18,000 
Supplementary Estimate : F 4,000 
(B) SOCIAL OHARGES 
Supplementary Estimate : F 55,300 
Supplementary Estimate : F 12,000 
F 105,000 
Credits approved : F 93,000 
Supplementary Estimate : F 12,000 
(b) Supplementary insurance Supplementary Estimate: F 10,700 
2.90% of total emoluments X 1,812,700 F .............. F 52,600 
(c) Provident fund 
Credits approved: F 41,900 
Supplementary Estimate: F 10,700 
Supplementary Estimate : F 32,600 
14% of basic salaries X 1,551,500 F ..................... F 217,200 
Credits approved : F 184,600 
Supplementary Estimate : F 32,600 
Head III - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
PREMISES 
Supplementary Estimate : F 45,000 
Estimate: F 144,000 
Credits approved: F 99,000 
Supplementary Estimate : F 45,000 
- Assembly's share for the work of replacing the heating unit at 
the seat of WEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 45,000 
32 
(g) Indemnite d'education 
(a) Securite Sociale 
27 fonctionnaires 
(b) .Assurance oomplementaire 
DOOUMENT 582 
Previsions BUpp'limentairu : F 4.000 
Previsions: F 22.000 
Credits approuves : F 18.000 
Pr~ BUpplementairu : F 4.000 
(B) OHARGES SOOIALES 
Previsions BUppUmentairu : F 55.300 
Previsions BUpplementairu : F 12.000 
F 105.000 
Credits approuves : F 93.000 
Previsions BUpplementairu : F 12.000 
Previsions BUpplementairu : F 10.700 
2,90 % du traitement total X 1.812.700 F . . . . . . . . . . . . . . . . F 52.600 
Credits approuves : F 41.900 
Pr~ BUpplementairu: F 10.700 
(c) Fonds de prevoyance Previsions BUpplementairu : F 32.600 
14% du traitement de base X 1.551.500 F ............... F 217.200 
Credits approuves : F 184.600 
Previsions BUppUmentairu : F 32.600 
Chapitre III- Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 
LOOAUX 
Pr~ BUppUmentairu: F 45.000 
Previsions : F 144.000 
Credits approuves : F 99.000 
Pr~ BUpplementairu: F 45.000 
- Quote-part de l'.Assemblee pour les travaux de remplacement de 




(submitted by Mr. Dequae, Chairman and Rapporteur) 
The supplementary budget which is now submitted amounts to F 391,500. The total budget for 
1972 will therefore be F 3,816,300. 
The following changes have been made to the budget: 
Head I - Expenditure for staff 
Increased salaries and allowances : 
1. as from 1st January 1972 in accordance with the general revision for the co-ordinated organis-
ations, i.e. F 289,300 ; 
2. as from 1st July 1972 in accordance with the decision of the Co-ordinating Committee to take 
account of the increased cost of living, i.e. F 57,200. 
Head III -Expenditure on premises and equipment 
The increase of F 45,000 in Sub-Head 4 "Premises" is to meet the Assembly's share for the 
work of replacing the heating unit at the seat of WEU. 
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Expose des motifs 
(pre.enU par M. Dequae, president et rapporteur) 
Le budget supplementa.ire qui vous est soumis pour exa.men s'eleve a F 391.500. De oe fait, 
le budget total pour 1972 s'elevera a F 3.816.300. 
Les modifications suivantes ont ete apportees au budget : 
Ohapitre I - Depen~es de perBOnneZ 
Augmentation des traitements et indemnitea: 
I. a oompter du 1er janvier 1972, oonformement a Ia revision generale pour ·Ies organisations 
coordonnees, soit F 289.300 ; 
2. 8. compter du 1er juillet 1972, conformement 8. Ia decision prise par le Comite de coordination 
en vue de tenir compte de l'aocroissement du co'&t de Ia vie, soit F 57.200. 
Okapitre III - Depen~es de locaux et d' equipement 
La. majoration de F 45.000 sur l'artiole 4 « Looaux » correspond a Ia quote-part de l'Assembl~ 
pour les travaux de remplaoement de Ia ohaudiere au siege de l'U.E.O. 
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BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1973 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Dequae, Chairman and Rapporteur 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
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Summary of Estimates for the Financial Year 1973 
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Head I : Expenditure for staff ................................. . 
Head II : Expenditure relating to temporary personnel ............ . 
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Head IV : General administrative costs ........................... . 
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TOTAL REOEIPTS •••••••••••••••••••••••• 
NET TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••• 










1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Dequae (Chairman) ; 
Mr. Legaret, Lord Walston (Vice-Chairmen); MM. Ahrens, 
Castellaccio, Dardel, Mrs. Diemer-Nicolaua, MM. Hill 
(Substitute: Dame Joan Vickers), Hiisl, Arthur Jones, 
Mart, Peijnenburg (Substitute : Letachert), Pica, Mrs. Ploux 
(Substitute : Robert Schmitt), MM. Portheine, Roser, 
Salari, Schleiter (Substitute : Bourgeois), Scott-Hopkins, 
Van Lent (Substitute: de Bruyne). 
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BUDGET DES DEPENSES ADMINISTRATIVES 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1973 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l 'Administration 1 
par M. Dequae, president et rapporteur 
TABLE DES MA.TI~RES 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1973 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions pour l'exercice 1973 
~ature des d~penses 
Okapitre I : Depenses de personnel. ............................. . 
Okapitre II : Depenses afferentes au personnel temporaire .......... . 
Okapitre III: Depenses de locaux et d'equipement ................. . 
Okapitre IV : Frais generaux .................................... . 
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1. Adopte par Ia commission a l'unaniite. 
2. Membres de la commiBsion: M. Dequae (president); 
M. Legaret, Lord Walston (vice-pres dents); MM. Ahrens, 
Castellaccio, Dardel, Mme Diemer-Nicolaus, MM. Hill 
(suppleant: Dame Joan Vickers), Hosl, Arthur Jones, 
Mart, Peijnenburg (suppleant : Letachert), Pica, Mme Ploux 
(suppl~ant : Robert Schmitt), MM. Por heine, Ro er, Salari, 
Sc leiter (supplean: BourgeoiB), Scott-Hopkins, Van Lent 
(suppleant : de Bruyne). 
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Allocation of Expenditure under Beads and Sub-Beads 
Details 
Head I - EXPENDITURE FOB STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment .............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ................................ . 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............. . 
TOTAL OF HEAD I ...................... . 
Head II - EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : 1. Temporary staff ............................. . 
2. Linguistic staff .............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment ....................................... . 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions ... . 
TOTAL OF HEAD II ..................... . 
Head III - EXPENDrrUBE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ....................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment .............................. . 
ToTAL oF HEAD ITI 
Head IV- GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . ................... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ............. . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents ... . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . .... . 
Sub-Head 10: Official car ..................................... . 
Sub-Head 11 : Bank charges .................................. . 
TOTAL OF HEAD IV 
Head V- OTHER EXPENDrrUBE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13: Expenses for representation and receptions ....... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ....................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ............ . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .................................. .. 
Sub-Head 20 : Non-recoverable taxes ........................... . 
TOTAL OF HEAD v ..................... . 
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Repartition des depensa par chapitra et articles 
Nature des depensea 
O}w;pitre I - DEFENSES DE :PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent .......... . 
Art. 2 : (A) Indemnitee ...................................... . 
(B) Charges sociales ................................. . 
(C) Depenses relatives au recrutement, a. l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents ............. . 







TOTAL DU CHA.l'ITRE I ................... . 
Okapitre II - D:tl'ENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLEE 
Art. 3: 1. Personnel temporaire ............................... . 
2. Personnel linguistique .............................. . 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ........ . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
5. Depenses diverses pendant les sessions ............... . 
TOTAL DU CHAI'ITRE II .................. .. 
Ohapitre Ill - DEFENSES DE LOCAUX ET D'EQUII'EMENT 
Art. 4 : Locaux .............................................. . 
Art. 5 : Equipement .......................................... . 
TOTAL DU CHAl'ITRE III 
Okapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegra.phe, 
transport de documents, de machines, etc. . ............. . 
Art. 7: Papier et fournitures de bureau ........................ . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
l'Assembloo .......................................... . 
Art. 9: Acha.t d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ..... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee .................... . 
Art. 11: Frais de banque ...................................... . 
TOTAL DU CHA.l'ITRE IV .................. . 
Okapitre V - AUTRES DEFENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnitee et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes ............................................... · 
Art. 13 : Frais de representation et depenses de receptions ........ . 
Art. 14 : Missions d'etudes des commissions ..................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe ................ . 
Art. 16: Fra.is des experts et du Commissaire aux comptes ....... . 
Art. 17 : Depenses d'information ................................ . 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de I' Assembloo ...... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
Art. 20 : Taxes non recupera.bles ............................... . 


































Head I - Expenditure for Staff 
Bub-Head I 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Estimate : F I ,696,000 
Estimate: F I,689,000 
Rank WEU Grade 
The Clerk ............................................ . Hors cadre 
The Clerk Assistant ................................... . Hors cadre 
Counsellors ............................................. . A5 
First Secretaries ....................................... . A4 
Secretary .............................................. . A3 
Assistant Translators [Proof readers ...................... . 
Administrative Assistant /Assistant Translator A2 
Chief Accountant ...................................... . B6 
Personal Assistants ..................................... . B4 
Bilingual Shorthand Typists ............................ .. B3 
Switchboard Operator .................................. . B3 
Head Roneo-Storekeeper ................................ . C6 
Messengers ............................................ . C3 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), 
including travelling expenses and French social security 














Estimate: F 7,000 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previsions: F 1.696.000 
(a) Tra.itements de base Previsions : F 1.689.000 
Grade 
U.E.O. Fonctions 
Greffier ............................................... . Hors cadre 
Greffier adjoint ........................................ . Hors cadre 
Conseillers ............................................. . A5 
Premiers secreta.ires .................................... . A4 
Secreta.ire ........................•..................... A3 
Aide-traductrices fCorrectrices d'epreuves ................. . A2 
Assista.nte administrative fAide-traductrice 
Chef compta.ble ........................................ . B6 
Assista.ntes qua.lifiees .................................... . B4 
Steno-dactylogra.phes bilingues ........................... . B3 
Sta.ndardiste ........................................... . B3 
Chef roneo-ma.ga.sinier .................................. . C6 
Massagers ....................................•......... C3 
(b) Recrutement de personnel tempora.ire suppiementa.ire de grade 
B et C, y compris frais de voyage et Securite Sociale 


















ALLOWANCES, SOOIAL OHABGES, ETO. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Rank 
Clerk Assistant ......................................... 
Counsellors ...........•..................•...••.......... 
First Secretary ......................................... 
Secretary ............................................... 
Messenger ..••............•....................•......... 
Estimate: F 29I,500 
Emmate: F 45,000 
WEU No. Total Grade F 
Hors cadre I 6,900 
A5 4 24,900 
A4 I 5,200 
A3 I 4,600 
C3 2 3,400 
9 45,000 
(b) Children's allowance Estimate: F 66,700 
2,780.00 F per year per child: 2,780.00 x 24 ..............•••.• F 66,700 
(c) Expatriation allowance 
Rank 
Counsellors .............................................. 
First Secretary ......................................... 
Secretary ............................................•.. 
Administrative Assistant /Assistant Translator .............• 
Personal Assistants ...................................... 
Bilingual Shorthand Typists .............................. 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
Estimate : F I36,000 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 62,IOO 
A4 I I9,000 
A3 I I7,000 
A2 I 8,700 
B4 2 I6,200 
B3 2 I3,000 
IO I I36,000 
Estimate F 10,000 
Estimate: F IO,OOO 
U> Guarantee against currency devaluation for non-French staff Estimate : token purposes 
(g) Education allowance 
(h) Allowance for language courses 
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INDEMNITES, CHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
Previsions : F 291.500 
(a) Indemnite de chef de famille Previsions : F 46.000 
Grade Nombre Total U.E.O. F Fonctions 
Greffier adjoint ..............................•.......... Hors cadre 1 6.900 
Conseillers ............................................. . A5 4 24.900 
Premier secreta.ire ...................................... . A4 1 5.200 
Secretaire ...................................•.......... A3 1 4.600 
Messa.ger ............................................... . C3 2 3.400 
9 46.000 
(b) Allocations familia.les Previsions: F 66.700 
2. 780 F par an pour chaque enfant : 2. 780 X 24 . . . . . . . . . . . . . . . F 66.700 
(c) Indemnite d'expatriation Previsions: F 136.000 
Fonctions 
Conseillers .............................................. 
Premier secreta.ire ....................................... 
Secretaire .............................................. 
Assista.nte administrative /Aide-tra.ductrice .................. 
Assista.ntes qua.lifiees ..................................... 
Steno-dactylogra. phes bilingues ............................ 
(d) Indemnite de logement 
(e) Heures suppiementaires 
(/) Garantie de change au personnel non fran9a.is 
(g) Indemnite d'eduoation 
(k) Indemnite pour cours de langues 
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Grade Nombre Total U.E.O. F 
A5 3 62.100 
A4 1 19.000 
A3 1 17.000 
A2 1 8.700 
B4 2 16.200 
B3 2 13.000 
10 136.000 
Previsions : F 10.000 
Previsions: F 10.000 
Previsions : F pour memoire 
Previsions : F 22.000 
Previsions : F 1.800 
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(B) SOCUL OIIABGBS 
ICIIirlaaU : F 388,400 
(a) Social Security Bllimale : F 106,300 
27 officials F 106,300 
(b) Supplementary insurance Bslimate: F 55,100 
2.90% of total emoluments X 1,900,800 F F 55,100 
(c) Provident fund EBiimale : F 227,000 
14 % of basic salaries X 1,621,100 F F 227,000 
(C) BXPBNSBS RBLATING TO THB BBOBU'ITIIlllft, ABBIVAL ABD DBP.ABTUBB OJ' PBBJU.Nlllft' OJ'J'IOULS 
BBiimale : F 17,600 
(a) Travelling expenses a.nd per diem for candidates not residing 
in Paris who a.re convened for examinations and interviews a.nd 
cost of marking examination papers 
Baetmale : F 1,600 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival a.nd departure 
of staff and dependent persons 
E81irlaaU: F 1,500 
(c) Removal expenses 
BslirlaaU : F 3,000 
(d) Installation allowance 
E81irlaaU : F 4,500 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
E81irlaaU : F 5,000 
(f) Medical examination 
E&lirlaaU : F 2,000 
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(B) OJUBGBS SOOIALBS 
PritMion8 : F 388.400 
(a) ~t6 Sociale PritMion8: F 106.300 
27 fonctionnaires F 106.300 
(b) Assurance oompiementaire Pr~: F 55.100 
2,90 % du traitement total X 1.900.800 F F 55.100 
(c) Fonds de prevoyance Pr~: F 227.000 
14 % du tra.itement de base X 1.621.100 F F 227.000 
(C) D1iPJDNSB8 BBLATIVBS A.U BEOBlJTBKBl!fT, A. L'A.BBIVD BT A.U DlWA.BT DES li'ONOTIONlU.IBJIIS PBBJUNBNTI 
(a) Frais de voyage et indemnit6 de StSjour pour les candidate ne 
residant pas a Paris qui ont ~t6 oonvoquc§s pour examen et 
entrevue, et frais de correction des ~preuves 
Pr~: F 17.600 
Pr~: F 1.600 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivoo et au depart 
des fonctionnaires et des personnes a leur charge 
(c) Frais de d~m~nagement 
(d) Indemnit6 d'installa.tion 
PritMion8 : F 1.500 
Pr~: F 3.000 
PritMion8: F 4.600 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non franvais 
Pr~: F 6.000 




Head II - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
E~: F 720,000 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFJ!' 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris: 10 day. 
Function 
Head of the sittings office ............................. . 
Heads of sections .................................... .. 
Sergeant-at-Arms ...............••.•.••..•.•.••.••••..••. 
Secretaries for the Assembly .•••••••••••••....•.•..••..• 
Precis writers .......................................... . 
Verbatim reporters ..•.•••••.•...••...••..•.....••••••••• 
ABBistants ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Head ushers •.....•.• · .•••.••..••..••.•••.••..•..•••••••• 
Ushers .•.•..••...••.....•••.••••.•••••••••.•••.•.••.•• 





















































o. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
c. Recruited aa free-lance lltaff. 
Travelling expenses •••.•.•.•••••• F 41,200 
F 238,000 
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Chapitre II - Depensa relatives aux sessions de l' Assemblee 
Pre11isiom : F 720.000 
1. PEBSONNEL TEMPOBAIBE 
Personnel temporaire dont }'assistance est necessaire durant lea sessions de l'Assemblee 
Paris : 10 jours 
Fonotiona Remuneration 
par jour Nombre 
F 
Chef du service de la seance ............................ . 275 1a 
Chefs de section ....................................... . 200 2a 
270 4b 
Secretaire charge de Ia questure ......................... . 230 1 b 
Secretaires parlementaires ...........................•.... 185 2a 
230 2b 
Secretaires de l'analytique .............................. . 185 4a 
230 4b 
Stenographes des debate .....•...............•........... 230 llb 
300 6c 
Aasistantes ................•............................ 145 3b 
135 24 b 
100 3a 
90 13a 
Chefs huissiers . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ... 75 2a 
Huissiers ............................................••. 65 16a 
















a. Recrutes looalement. 
6. Recrutea hors de France. 
c. Reorutea • free-lance •· 




2. LINGlJISTIO STAJ'J' 
(A) Inl6rpretaticm Semcu 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 




Interpreters ............................................ 6a 80,000 
lOb 
16 
Cl. Recruited locally. 
b. Recruited outllide France. 
Travelling expenses ••.•.••. F 7,000 
F 87,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions . . . . . . F 80,000 
(B) TraMlation Semcu 
Temporary translators for the sessions of the Aesembly 
Daily Estimate• 
Function remuneration No. 
'F F 
Revisers ................................................ 267 2a 60,000 
392 3b 
Translators .............................................. 205 4a 67,000 
330 4b 





1. Baaed on 30 days for the revillera and tranalatora. 
Cl. Recruited looaUy. 
b. Recruited outeide Franoe. 
Travelling expenses ....•....•... F 5,000 
F 180,000 
3. INSUBANOB J'OB TEIIIPOB.A.BY ST.AJ'll' 
JC~: F 3,300 
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2, PBBSONNBL LINGUISTIQUE 
CA) Interpritu 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour lee aessions de I' Assemblee 




Interpretes ............................................. 6a 80.000 
lOb 
16 
tJ, Reorute. looalement. 
b. Reorute. bora de France. 
Fra.is de voyage . .. . .. .. .. F 7.000 
F 87.000 
(b) Personnel d'interpretation necesaaire pour lea reunions des commissions 
devant se tenir entre lee sessions ..................•...................•.. F 80.000 
(B) Tradtt.Cteur1 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
Remuneration Previsions 1 
Fonotions par jour Nombre 
F F 
Reviseurs ............................................... 267 2a 60.000 
392 3b 
Traduoteurs ............................................. 205 4a 67.000 
330 4b 





I. Baa6e111ur 80 joura pour lee reviaenrs et 11111 traducteura. 
(J, Reorut68 l.ooalement. 
b. Reorute. bora de France. 
Frais de voyage ............... F 5.000 
F 180.000 
3. ASSUBA.NOES .AJ'FliBENTES AU PERSONNEL TEMPOBAIRE 
Previlimu: F 3.300 
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4. INSTA.LI..ATION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OJ!'J!'IOES FOR THE SESSIONS 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. F 82,000 
- Installation of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council ..................................................•• F 10,500 
- Installation of tape-recorders and a teleprinter "Fra.nce-Presse" for the 
Press Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
- Hire of a photocopying machine for the Press Service . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
- Hire of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . token purposes 
Estimate: F 109,000 
5. MISOELLA.NEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
- Removal expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Medical Service (Doctor and Nurse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Fire guard, Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Hire of typewriters and technicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Servicing of lifts .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. F 
- Cleaning .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • .. . .. F 








Estimate : F 22,700 
Head III - Expenditure on premises and equipment 
Estimate: F 148,700 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
. equipment in the WEU committee rooms between sessions . . . . . . . . . . . F 3,000 
-Joint overheads for the premises ................................... F 85,000 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of furniture F 5,000 
- Assembly's share of the second part of the work of replacing the heating 
unit at the seat of WEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 39,300 
Emmate : F 139,300 
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4. INST.A.LLA.TION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DB BURBA.UX POUR LBS SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpreta.tion simultanee dans Ia salle de 
seances du Conseil Economique et Social • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . F 82.000 
- Installation de cabines telephoniques au Conseil Economique et Social .. F 10.500 
- Installation de magnetophones et d'un telescripteur de 1' Agence France-
Presse pour le Service de presse ................................... F 10.000 
- Technicians pour le fonctionnement de l'equipement d'interpretation 
aimultanee dans les sa.lles de commissions de l'U.E.O ................. F 4.500 
- Location d'une machine a photocopier pour le Service de presse . . . . . F 2.000 
- Location de bureaux pour memoire 
Previaiom: F 109.000 
5. DEPENSBS DIVEBSBS PENDANT LES SESSIONS 
- Frais de demenagement . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . F 3.000 
- Service medical (Medecin et infirmiere) ............................. F 3.000 
- Piquet d'incendie, securite • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . F 1.200 
- Location de machines a eorire et technicians . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . F 3.000 
- Ascenseurs (permanence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
- Divers . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
Previaiona : F 22.700 
Chapitre III- Depensa de locaux et d'equipement 
PreviBiona: F 148.700 
Article 4 
LOOA.UX 
- Location de salles de commissions en dehors de Paris et installation de 
l'equipement d'interpreta.tion simultanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7.000 
- Technician necessaire pour le fonctionnement de l'equipement d'interpre-
ta.tion simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O. en dehors des 
&e8Sions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Charges communes de l'immeuble .•.•.. , .•••.. , •.... , . . . . . . . . . . . . . . F 85.000 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et des machines F 5.000 
- Quote-part de l'Assemblee pour Ia deuxieme tranche des travaux de 
remplacement de Ia chaudiere au siege de l'U.E.O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 39.300 





- Plan for replacing typewriters over e. period of five yee.rs • F 4,000 , 
- Purchase of four dictaphones ........•................•.. F 5,400 
EBtimate: F 9,400 
Head IV - General administrative costs 
Emrnate : F 597,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHA.RGES, TRANSPORT OJ!' DOCUMENTS 
- Postage . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . • • . . • . . F 100,000 
- Telephone. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . . . • . • • . . . • • • • • • . . F 45,000 
- Telegrams. . • • . . . • . • . . . . • • • • • • . • . • . . . . . • • . . . • • . . • • . . • • . . . F 5,000 
- Transport of documents •••••••••••••.•..••.••••..•••••.. F 10,000 
EBtimate : F 160,000 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND Ol!'l!'IOE SUPPLIES 
- Purche.se of roneo pe.per, stencils, beaded writing paper e.nd other 
office supplies 
Emmate: F 75,000 
PRINTING AND PUBLISBlNG OJ!' ASSEMBLY DOOUMBNTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Assembly e.nd Assembly documents) 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Agenda 




EBtimate : F 330,000 
PUBCHA.SE OJ!' DOCUMENTS, Ul!'EBENOE WORKS, ETO. 





- Plan de renouvellement des machines a ecrire sur 5 ans F 4.000 
- Achat de quatre stenorettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.400 
Pr~: F 9.400 
Claapitre IV - Frais generawc 
Preririom : F 597 .ooo 
Arlidt 6 
I'RAIS D'AFJ'RA.NOHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELBGB.APHE, TRANSPORT DE DOOUliENTS 
- Frais d'affra.nchissement • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . F 100.000 
- Telephone . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . F 45.000 
- Telegra.mmes • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
- Transport de documents . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . F 10.000 
Article 7 
PA.PilllR ET FOURNITUBES DB BUBBA.U 
- Achat de papier roneo, stencils, papier a lettres et fournitures 
de bureau 
Arlidt 8 
Previsiom: F 160.000 
Pr~: F 75.000 
I'RAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L'A.SSBMBLBE 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant le 
compte rendu des debats, les proce&-verbaux de seances et les 
documents de I' Assemblee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des textes a.doptes 
- Divers -Bulletins, impression du ca.lendrier et de l'ordre du 




Pr~: F 330.000 
.&.CHAT D'OUVRA.GES DE DOCUMENTATION, D'A.NNUA.IRES, ETC. 





- Hire of official car ........................................ Elllifi&Gte : F 17,500 
Sub-Head 11 
B.AlQ[ OJU.BGES 
Emfi&Gte : F 500 
Head V- Other expenditure 
Elllimale: F 260,000 
Sub-Head 12 
TBA.VEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOB THB PRESIDENT OJ' THB ASSBIIBLY, 
(lRAmMJCN 011' OOlDIITTEES AND BA.PPOBTEUBS 
JCBMnale : F 46,000 
Sub-Head 13 
EXPENSES l!'OB REPRESENTATION AND BEOEPTIONS 
IC&tifi&Gte : F 65,000 
Sub-Head 14 
OOliMI'l"l'EE STUDY IIIISSIONS 
IC&tsfl&tlle : F 2,000 
Sub-Head US 
OJ'li'IOU.L JOURNEYS OJ' MEHBEBS OF THB OJ'J'IOE OJ' TBB OLBBJt 
EBMnale : F 90,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OJ' EXPERTS AND THB AUDITOR 
JCBMnale : F 16,000 
Sub-Head 17 
BXPENDITUBE ON INJ'OBJU.TION 
JCBMnale: F 21,000 
Sub-Head 18 
BXPBNSES J'OB GROUPS OJ' THB ASSEMBLY 
Eatimate : F 16,000 
Sub-Head 19 
OONTINGBNOIES .AND OTBBB EXPBNDITUBE NOT BLSBWBBBE PROVIDED J'OB 
Emmate : F 2,000 
Sub-Head 20 
NON·BEOOVBBABLB TAUS 




VOI.TUJUI DB SliBVIOB 
- Location de voiture de service Pr~: F 17.500 
Amclt 11 
J'BAIS DB BANQUB 
Pr~: F 500 
Chapttre V - Aatres dqensa 
Prwion8 : F 260.000 
Article 12 
B'BA.IS DB VOYA.GB, INDBMNITEs BT A.SSUBA.NOB DU PBESIDBNT DB L'A.SSBMBLEB, DBS PRESIDENTS 
DB OOMl\IISSIONS BT DBS BA.PPOBTBURS 
Pr8vi8ion8 : F 45.000 
Article 13 
B'BA.IS DB BBPBESBNTA.TION BT DEPBNSBS DB BEoBPTIONS 
Pr~: F 65.000 
Article 14 
.MlSSIONS D'ETUDBS DBS OOllrDIISSIONS 
Pr~: F 2.000 
Amclt 15 
J'BAIS DB MISSION DBS IIOIIMBBBS DU GBBFI'lll 
Prwion8 : F 90.000 
Article 16 
B'BA.IS DBS BXPBBTS BT DU OOllrDIISSAIBJI A.UX OOMPTliiS 
Pr~: F 15.000 
Article 17 
DEPBNSBS D'INJ'OBHA.TION 
Prwion8: F 21.000 
Article 18 
DBPBNSBS BJTJIIOTUEBS PA.B LBS GBOUPBS DB L' A.SSBMBW 
Pr~: F 15.000 
Arlicle 19 
DEPBNSBS BXTBA.OBDINAIBliiS BT TOUTBS DEPBNSBS NON PBEVUBS 
Prwion8 : F 2.000 
Article 20 




(submitted by Mr. Dequae, Chairman and Rapporteur) 
I. The budget for the fin.a.ncial year 1972 1 amounted to F 3,791,000. 
The draft budget which is now submitted for the financial year 1973 amounts to F 4,089,000, 
which is F 298,000 (7.86 %) more than in 1972. 
2. Heail I - Expenditure for staff 
The increase (F 100,100) in the estimate for this head is made up as follows: 
(i) annua.l increments, involving an increase in basic salaries, expatriation allowance, head-of-
family allowance, provident fund, supplementary insurance, etc. (F 97,600); 
(Si) upgrading of a grade A.4 post to grade A.5 1 (Secretary responsible for the General Affairs Com-
mittee) (F 700) ; 
(iii) introduction of an allowance for attending language courses (F 1,800). 
3. Heail II - Expenditure relating to susion8 of the Assembly 
Sub-head 3.1 - Temporary staff 
The increased salaries for temporary staff (F 19,600) follow the scales applied in the Council 
of Europe and the European Parliament. In accordance with the decision of the Budget Committee 
of the Council, the WEU Assembly applies automatically, in the course of the year, all increases 
in salary scales as and when they are applied by the Council of Europe and the European Parlia-
ment. 
Sub-head 3.2 (A) - Interpretation services 
The increase (F 20,000) in the estimate for this sub-head takes account on the one hand of 
the greater number of committee meetings held outside Paris and on the other of the increased 
salaries paid to interpreters. 
Sub-head 3.2 (B) - Translation services 
The increase (F 30,000) in the estimate for this sub-head corresponds to the scales applied 
in the Council of Europe. 
Sub-head 3.4 - Installation of equipment and hire of offices for the sessions 
The increase (F 29,000) in the estimate for this sub-head corresponds to: 
(i) the increased cost of installing simultaneous interpretation equipment in the chamber of the 
Economic and Social Council for the two part-sessions (F 13,800) ; 
(ii) the replacement of the cable for this installation (F 8,200); 
(iii) the increased cost of hiring tape recorders for recording debates for the Press Service (F 5,000) ; 
(iv) the cost of hiring a photocopying machine for the Press Service (F 2,000). 
Sub-head 3.5 - Miscellaneous expenditure during the sessions 
The increase (F 2,500) in this sub-head corresponds to greater miscellaneous expenditure due 
to the rise in the cost of living. 
1. Documents 551 and 582. 
2. Approved by the Bureau of the Assembly on 8rd March 1972. 
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Expose des motifs 
(prnenU par M. Dequae, president et rapporteur) 
I. Le budget pour l'exercice 1972 1 se montait 8. F 3.791.000. 
Le projet de budget qui vous est soumis pour l'exeroice financier 1973 s'eleve 8. F 4.089.000 
et represente une augmentation de F 298.000 par rapport 8. 1972, soit 7,86 %· 
2. Okotpitre I - Depemes de personnel 
L'augmentation prevue 8. ce chapitre (F 100.100) repond aux raisons suivantes : 
(i) octroi des echelons annuals entrainant une majoration des traitements de base, des indemnitee 
d'expatriation et de chef de famille, du fonds de prevoyanoe et de !'assurance complementaire, 
etc. (F 97.600) ; 
(ii) reclassement d'un poste de grade A.4 au grade A.5 • (Secretaire charge de Ia Commission 
des Affaires Generales) (F 700); 
(iii) octroi d'une indemnite pour oours de langue (F 1.800). 
3. Okapitre II - Depemes relatives aux sessions de l' AssembUe 
Article 3.1 - Personnel temporaire 
L'augmentation des traitements du personnel temporaire (F 19.600) suit celle des baremes en 
vigueur au Conseil de l'Europe et au Parlement european. Conformement 8. Ia decision prise par le 
Comite du budget du Conseil, l'Assemblee de l'U.E.O. applique automatiquement, en oours d'annee, 
toutes les augmentations de baremes adoptees par le Conseil de l'Europe et le Parlement european. 
Article 3.2 (A) - Interpretes 
L'augmentation prevue 8. cet article (F 20.000) tient compte, d'une part, de l'accroissement du nombre 
des reunions de commissions tenues hors de Paris, d'autre part, de Ia majoration des traitements 
payee a.ux interpretes. 
Article 3.2 (B) - Traducteurs 
L'augmentation (F 30.000) correspond a.ux baremes en vigueur au Conseil de !'Europe. 
Article 3.4 - Installation d'equipement et location de bureaux pour les sessions 
L'augmentation (F 29.000) correspond : 
(i) ala majoration du coftt de l'insta.llation d'interpretation simultanee dansl'hemicycle du Conseil 
Eoonomique et Social pour les deux sessions (F 13.800); 
(ii) au renouvellement du cAble pour cette installation (F 8.200); 
(iii) 8. !'augmentation du coftt de Ia location de magnetophones necessaires pour !'enregistrement 
des debate pour les besoins du Service de presse (F 5.000); 
(iv) 8. Ia location d'une machine 8. photocopier pour les besoins du Service de presse (F 2.000). 
Article 3.5 - Depenses diverses pendant les sessions . 
L'augmentation (F 2.500) correspond 8. une majoration du poste «Divers» due 8. l'accroisse· 
ment du coftt de Ia vie. 
1. Documents 551 et 582. 
2. Approuve par le Bureau de l'Asaemblee, le 3 mara 1972. 
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4. Bwl III - Expenditure on premisu and erruipment 
Sub-head 4- Premises 
The sum of F 139,300 takes account of : 
(i) the Assembly's share of overheads for the premises and hiring committee rooms (F 100,000); 
(ii) the second part of the work of replacing the heating unit at the seat of WEU in Paris (F 39,300). 
Sub-head 5 - Capital equipment 
The sum ofF 9,400 is earmarked for: 
(i) the purchase of typewriters to replace three machines purchased in 1957; 
(ii) the purchase of diotaphones to replace four machines purchased in 1963. 
5. Bwl IV - General administrative C08t8 
Sub-head 6- Postage, telephone, telegraph charges, transport of documents 
The increase (F 35,000) in the estimate for this sub-head corresponds to increased postage 
and telephone charges. 
In 1971, the sum approved was F ll2,500 and actual expenditure F 135,500. The sum appro-
ved for 1972 was F 125,000, but expenditure is expected to amount to F 155,000. 
Sub-head 7 - Paper, stationery and office supplies 
The increase (F 10,000) corresponds to office supplies needed by the Assembly for 1973. This 
sum had not changed since 1968 because the Assembly was able to use stocks which .have now 
been exhausted. 
Sub-head 8 - Printing and publishing of Assembly documents 
The increase (F 43,000) in the estimate for this sub-head corresponds to the increased cost 
of printing. 
This sum, which had not been changed since 1971, was overspent by F 31,800 in 1971, and 
it is expected that it will be overspent by about F 30,000 in 1972. 
Sub-head 9 - Purchase of documents, reference works, etc. 
The increase (F 2,000) in the estimate for this sub-head corresponds to the increased cost 
of books, newspapers and periodicals. 
6. B wl V - Other expenditure 
Sub-head 13 - Expenses for representation and receptions 
The increase (F 5,000) in the estimate for this sub-head corresponds to increased prices. 
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4. Okatpitre III - Depenses de Zocaw: et rfequipement 
Article 4 - Looaux 
Ce credit (F 139.300) tient compte : 
(i) de Ia. quote-part de l'Assemblee dans les charges de l'immeuble et dans la.looatio:p. de sa.lles de 
commissions (F 100.000); 
(U) de la. deuxi~me tranche des tra.va.ux de rempla.cement de la. cha.udim, au siege de l'U.E.O. 
(F 39.300). 
Article 5- Depenses d'equipement 
Ce credit (F 9.400) est prevu pour: 
(i) l'a.chat de machines a ecrire en rempla.cement de trois machines a.chetees en 1957; 
(ii) l'a.chat de stenorettes en rempla.cement de qua.tre machines a.chetees en 1963. 
5. Okatpitre IV - Frai& gl:niraw: 
Article 6 - Fra.is d'a.ffra.nchissement, de telephone et de telegraphe, transport de documents 
L'a.ugmentation (F 35.000) correspond a l'a.coroissement des fra.is d'a.ffra.nchissement et de 
telephone. 
En 1971, le credit approuve etait de F 112.500 et les depenses effeotives de F 135.500. Le 
credit a.pprouve pour 1972 etait de F 125.000, ma.is les depenses prevues s'elevent a F 155.000. 
Article 7 - Pa.pier et fournitures de bureau 
L'a.ugmenta.tion (F 10.000) correspond aux besoins de 1' Assemblee en fournitures de bureau 
pour l'a.nnee 1973. Ce credit avait pu demeurer inchange depuis 1968, en raison du fait que l'Assem-
blee avait utilise des stocks ma.intenant epuises. 
Article 8 - Frais d'impression et de publication des documents de 1' Assemblee 
II a ete necessaire d'augmenter de F 43.000 cet article pour tenir compte de la ma.joration 
des prix de !'impression. 
En effet, ce credit qui n'a pas ete modifie depuis 1971, a fait !'objet d'un depa.ssement de 
F 31.800 en 1971 et il est prevu un depa.ssement d'environ F 30.000 en 1972. 
Article 9 - Achat d'ouvrages de documentation, d'a.nnua.ires, etc. 
L'augmentation (F 2.000) correspond a Ia majoration du coilt des livres, journaux et perio-
diques. 
6. Okatpitre V - A utru aepenses 
Article 13 - Frais de representation et depenses de receptions 
L'augmentation (F 5.000) est rendue necessaire par Ia. hausse des prix. 
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Sub-head 15 - Official journeys of members of the Office of the Clerk 
The increase (F 10,000) in the estimate for this sub-head corresponds to: 
(i) the increased daily allowances paid to officials of the Office of the Clerk on official journeys as 
from 1st May 1972 ; 
(ii) the increased number of: 
- journeys by the President, Chairmen and Rapporteurs who have to be accompanied by an 
official of the Office of the Clerk ; 
- committee meetings held outside the seat of the Assembly. 
Sub-head 17 - Expenditure on information 
The increase (F 2,000) in the estimate for this sub-head is due to the increase in the cost 
of living. 
Sub-head 20 - Non-recoverable taxes 
The sum of F 5,000 corresponds to non-recoverable taxes paid in France (Value Added Tax). 
Sundry receiptB 
Expected receipts in 1973 include: 
(i) sale of publications ; 
(ii) bank interest; 
(iii) social security reimbursements in respect of staff on sick leave. 
(a) Basic salaries 
Head I -Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate for 1973 ....................................................... F 1,689,000 
Budget for 1972 ........................................................ F 1,617,800 
Net increase ................ F 71,200 
See the explanatory memorandum, paragraph 2. 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), including travelling 
expenses and French social security 
Estimate for 1973 ...................................................•... F 7,000 
Budget for 1972 ........................................................ F 5,000 
Net increase ................ F 2,000 
This takes account of salary increases for permanent staff since 1st January 1972. 
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Article 15 - Fra.is de mission des membres du Greffe 
Une augmentation (F 10.000) est prevue a cet article pour tenir compte: 
(i) de !'augmentation des indemnites journalieres des agents du Greffe en mission a compter du 
1 er mai 1972 ; 
(ii) du nombre croissant ; 
- des voyages des presidents et des rapporteurs que les agents du Greffe sont tenus d'accom-
pagner; 
- des reunions de commissions tenues hors du siege de I' Assemblee. 
Article 17 - Depenses d'information 
L'augmentation (F 2.000) est rendue necessaire par l'accroissement du cout de Ia vie. 
Article 20 - Taxes non recuperables 
Le credit de F 5.000 correspond aux taxes non recuperables aupres du gouvemement frs.nC)&is 
(T.V.A.). 
Rece#u tliverBu 
Les recettes prevues en 1973 comprennent: 
(i) Ia vente des publications; 
( ii) les interets bancaires ; 
(iii) le remboursement de Ia S6curite Sociale pour le personnel en conge de maladie. 
Chapitre I - Depenaa de personnel 
Article 1 
TR.UTIIMliiNTS DU PIIBSONNIIL DU OADBII PIIBMANJINT 
(a) Traitements de base 
Previsions pour 1973 •.•........•.•..........•........•....•......•..... F 1.689.000 
Budget 1972 •.........•.•..•............................••.•........•... F 1.617.800 
Augmentation nette . . . . . . . . . F 71.200 
Voir expose des motifs, paragraphe 2. 
(b) Recrutement de personnel temporaire supplementaire de grade B et C, y compris 
frais de voyage et Securite Sociale 
Previsions pour 1973 ........•....••..•.....•.........•.•.......••....•. F 7.000 
Budget 1972 •••....•.•.••..•...••••.••.•...•.•......•.........••..•..... F 5.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . F 2.000 
Cette augmentation tient compte des majorations de traitements du personnel permanent 




ALLOW ANOBS, SOOIA.L OHABGES, ETO. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 45,000 
Budget for 1972 ...............•.•........ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 43,100 
Net increase .................. F 1,900 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Estimate for 1973 ........................................................ F 66,700 
Budget for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65,000 
Net increase .................. F 1,700 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(c) Expatriation allowance 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 136,000 
Budget for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 131,100 
Net increase .................. F 4,900 
This estimate has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Budget for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8,000 
Net increase .................. F 2,000 
This estimate has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the number of 
officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Budget for 1972 .......................................................... F 10,000 
Estimate unchanged 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . token porpoaea 
(g) Education allowance 
Estimate for 1973 ......................................................... F 22,000 
Budget for 1972 ...........................•.............................. F 22,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the number of officials entitled to this allowance. 
(h) Allowance for language courses 
Estimate for 1973 ........................................................ F 1,800 
Budget for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nil 
Net increase .................. F 1,800 
This estimate has been calculated on the basis of the number of officials entitled to this allowance. 
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INDBMNITBS, OHABGBS SOOULliS, BTO. 
(A) INDBMNITBS 
(a) lndemnite de chef de famille 
Previsions pour 1973 ........•.•...................•.•..••......••........ F 45.000 
Budget 1972 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . F 43.100 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 1.900 
Cette indemnite a ete ca.lculee sur Ia base de Ia situation de famille des membres du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Previsions pour 1973 .•................•..............................•... F 66.700 
Budget 1972 . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65.000 
Augmentation nette .......... F 1.700 
Cette indemnite a ete ca.lculee sur Ia base de Ia situation de famille des membres du personnel. 
(c) lndemnite d'expatria.tion 
Previsions pour 1973 .....•...•.................••..•..•..........••...... F 136.000 
Budget 1972 ..........•............•.•...........•........................ F 131.100 
Augmentation nette .......... F 4.900 
Cette indemnite a tSte ca.lculee sur Ia base de l'effeotif du personnel non franc;ais aya.nt droit A. oette 
indemnite. 
(d) lndemnite de logement 
Previsions pour 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
Budget 1972 . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 2.000 
En oe qui oonceme oet article, lea ca.louls ont ete effeotutSs sur Ia base de l'indemnite de logement 
aotuellement verstSe aux membres du personnel permanent qui en btSneficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures suppltSmenta.ires 
Previsions pour 1973 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • F 10.000 
Budget 1972 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
Previsions incha.ngtSes 
<n Ga.ra.ntie de change au personnel non fra.nvais 
Previsions pour 1973 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mtSmoire 
(g) lndemnite d'tSduca.tion 
Previsions pour 1973 ...................................................... F 22.000 
Budget 1972 .............................................................. F 22.000 
Previsions inchangees 
Cette indemnite a ete calcultSe sur Ia base du nombre des fonctionnaires ayant droit 8. percevoir 
l'indemnittS. 
(h) Indemnite pour oours de langue 
Previsions pour 1973 ..................................................... F 1.800 
Budget 1972. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neant 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 1.800 




(B) SOCIAL OIUBGBS 
(a) Social security 
Estimate for 1973 • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • F 106,300 
Budget for 1972 • • . • . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . F 105,000 
Net increase ................... F 1,300 
(b) Supplementary insurance 
Estimate for 1973 . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,100 
Budget for 1972 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . F 52,600 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,500 
This calculation is based on 2.90 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Estimate for 1973 ...........................•..............•............. F 227,000 
Budget for 1972 ...............•...•.•....................••.............. F 217,200 
Net increase .••..•..•........ F 9,800 
This calculation is based on 14 % of basic salaries. 
(0) BXPDSBS BBLA.TING TO THB BBOBUITJIBNT, ABBIVAL AND DBPARTUBB OF PBlUlAlODNT Oll'li'IOULS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Estimate for 1973 .•.•.........•.......•.........•................••.....• F 1,600 
Budget for 1972 .......•.••...••..•.....•..•...•..•.••.••........•..•..... F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Estimate for 1973 • . . . . . . . . • . . • . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . F 1,li00 
Budget for 1972 .•.•.....•..•........••....•....•.................•...... F 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
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(B) OBABGES SOOIALES 
(a) Becurite sociale 




Augmentation nette . • . . . . . . . . . F 1.300 
(b) Assurance oompltSmenta.ire 
Previsions pour 1973 .........................••••..••••••••••....••••.•.. F 55.100 
Budget 1972 F 52.600 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 2.500 
Ce montant est calcule & raison de 2,90 % des traitements et indem.nites. 
(c) Fonds de prevoyance 
Previsions pour 1973 .••....••.•••...•.•.•.•....•......•..........•...•.•• F 227.000 
Budget 1972 ............................................................. F 217.200 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 9.800 
Ce montant est calcule & raison de 14% des traitements de base. 
(C) DBPBNSES BBL&TIVBS AU BJDOBUTJIIME:NT, A L'.ABBIVi:m BT AU DBPABT DES li'O:NOTIO:N:NA.IBliiS PJDmrU:Nlii:NTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidate ne residant pas & Paris qui ont 
ete oonvoques pour examen et entrevue, et fra.is de correction des epreuves 
Previsions pour 1973 . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . F 1.600 
Budget 1972 • • . . . • . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.600 
Previsions inchangtSes 
(b) Remboursement des frais de voyage & l'arrivee et an depart des fonctionnaires et des 
personnes & leur charge 
Previsions pour 1973 .........••.................................•.•..•••• F 1.li00 
Budget 1972 ......•......••......••..•..•...•.............•...•••...••... F l.liOO 
Previsions inohangtSes 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
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(c) Removal expell888 
Estimate for 1973 . • • . . . • . • • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • F 3,000 
Budget for 1972 . • • • . • • • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • F 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Install&tion allowance 
Estimate for 1973 ..................•...............•..................... F 4,500 
Budget for 1972 ..................•...........................•..•........ F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French offici&ls 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Budget for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate unchanged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1972. 
(/) Medical examination 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Budget for 1972 ....................................................••.... F 1,000 
Net increase .................. F 1,000 
This takes account of an increase in doctor's fees. 
Head II - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Bub-Head 3 
1. 'l'BJIPOBA.BY BT.Al!'ll' 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1973 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . F 238,000 
Budget for 1972 .......................................................... F 218,400 
Net increase .................. F 19,600 
The basis of the calculation is two part-sessions making a total of 10 sitting days. 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
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(c) Frais de demenagement 
Previsions pour 1973 . • . . • • • . • • . . . • • . . . . . • • . . . . • • . . • • . • • . • • . • . • • • • • • . . • • . . F 3.000 
Budget 1972 .••••••.•.••..•.....•.•..••.••.••.•.••.••••••••••••••.••••••• F 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des rempla.cements de penonnel. 
(d) lndemnite d'insta.lla.tion 
Previsions pour 1973 ..••..•••.•.....•.....•.•.........••••••.•••.•••••••• F 4.500 
Budget 1972 .•......•.•..•..•..•.•...•.....••....••.•..••..•...•••.•••.•• F 4.500 
Previsions incha.ngeea 
Ce monta.nt eat ca.lcule sur la base des rempla.cements eventuels. 
(e) Conge bisa.nnuel au pays d'origine pour lea agents non fra.n98.is 
Previsions pour 1973 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . • • • • . • • • . . . . . • . • . . • . • • F 5.000 
Budget 1972 . • . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . • . • • . • . . . . • • . . • • • • . • F 5.000 
Previsions incha.ngeea 
Ce monta.nt est ca.lcule d'apres le nombre de fonctionnaires aya.nt droit a ce conge en 1972. 
(/) Exa.men medical 
Previsions pour 1973 .•.•....•....••...........•....•• ~. • . • • • • . . • . . . . • • • • . F 2.000 
Budget 1972 ..•••.••.••.....•..•....•...........•...••.•..•.....•.....••. F 1.000 
Augmentation nette . . . . • . . . . . F 1.000 
Cette augmentation tient compte d'une majoration des honoraires du medecin. 
Chapitre II - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Arlicle 3 
1. PERSONNEL TBMPOBAIBE 
Personnel temporaire dont I' assistance est neceasa.ire durant les sessions de l' .Aseemblee 
Previsions pour 1973 ......•...••.••.....•....•.••..••.•.....•..••••.••.•. F 238.000 
Budget 1972 F 218.400 ............................................................. 
----
Augmentation nette •.....•.•. F 19.600 
Les calculs ont ete eta.blis sur la base de deux parties de session corresponda.nt a 10 jours de seance. 
Voir expose des motifs, pa.ra.gra.phe 3. 
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2. LINGUISTIC STA.J'J' 
(A) Interprelalion BenM.u 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1973 ........................................................ F 87,000 
Budget for 1972 .......................................................... F 77,000 
Net increase .................. F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 80,000 
Budget for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . F 70,000 
Net increase .................. F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
(B) Tran8lation BenM.u 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . F 180,000 
Budget for 1972 ..••...................................................... F 150,000 
Net increase ......•........... F 30,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
3. INSUBANOB FOB TlDJIPOBABY STAJ'JI' 
Estimate for 1973 ................................................•....... F 3,300 
Budget for 1972 .......................................................... F 3,300 
Estimate unchanged 
4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND BIBB OF Olt'l!'IOBS FOB THB SESSIONS 
Estimate for 1973 ........................................................ F 109,000 
Budget for 1972 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 80,000 
' Net increase .................. F 29,000 
See the explanatory mermorandum, paragraph 3. 
5. MISOBLLA.NBOUS BXPJINDITUBB DUBING THB SESSIONS 
Estimate for 1973 .....•................................................•. F 22,700 
Budget for 1972 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 20,200 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
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2. PBBSOJnfBL LINGUISTIQUB 
(A) lnlerprelu 
(a) Personnel d'interpretation n8ceasaire pour les sessions de 1' Assemblee 
Previsions pour 1973 ...•.........••....••..•••.••.....•••..•...••••..••.. F 87.000 
Budget 1972 ••................•.............•..•.....••.•....•.••..•.••.• F 77.000 
Augmentation nette • • . . . . . . . F 10.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
(b) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les reunions de commissions deva.nt se 
tenir entre les sessions 
Previsions pour 1973 ......................•....•..........••••••......•.. F 80.000 
Budget 1972 . • . . . . . . . • • . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • • • . . • • . • . . • . . . F 70.000 
Augmentation nette • . . • . . . . . • F 10.000 
Voir expose des motifs, pa.ragra.phe 3. 
(B) Traducteur8 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
Previsions pour 1973 . . • . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . F 180.000 
Budget 1972 • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . • • • • . . . . • • . . • • . • . • . . • . F 150.000 
Augmentation nette . • . . • . . . . . F 30.000 
Voir expose des motifs, pa.ra.graphe 3. 
3. ASSUlUNOES AFFEBENTES AU PBBSONNBL TEMPOIUIBE 
Previsions pour 1973 ..............•..•........•.....•....•.••.....•••.•.• F 3.300 
Budget 1972 •••••........•......•...••••.••....•.............••..•...•••• F 3.300 
Previsions incha.ngees 
4:. INSTA.LLA.TION D'EQ'UIPEMENT ET LOOATION DE BUREAUX POUB LES SESSIONS 
Previsions pour 1973 •••.••...........•...........•.....•.••.•••.••....•.. F 109.000 
Budget 1972 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . F 80.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 29.000 
Voir expose des motifs, para.graphe 3. 
5. DEPBNSES DIVEBSES PENDANT LES SESSIONS 
Previsions pour 1973 . • • . • • . . • • • • • . . • • • . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • • . • • . . . F 22.700 
Budget 1972 ••••..••.........•...••••...•.....•......••...•..........••.. F 20.200. 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 2.500 
Voir expose des motifs, pa.ragra.phe 3. 
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Head III - Expenditure on premises and equipment 
8ub-Heo4 4 
PRliiMISBS 
Estimate for 1973 F 139,300 
Budget for 1972 •••.•••..••.....••.....•....•..••.••......•.......••....•. F 144:,000 
Net decrease ................. F 4,700 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
8ub-Heo4 5 
CAPITAL EQUIPMBNT 
Estimate for 1973 . • • . . • • • • • . . • • . • . • • • • • • • . . • . . • . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • . F 9,400 
Budget for 1972 . • • • . • . . . • . • • . • . . • . . . • . • . • • . • • . • • • . • . . . . . • . . • • • . . . • . • • . . • • F 11,000 
Net decrease ................. F 1,600 
This estimate is for the purchase of typewriters and dicta.phones. 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
Head IV - General administrative cosf8 
8ub-Heo4 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH OH.A.RGES, TRANSPORT OF DOOUlrllDNTS 
Estimate for 1973 . • . . • . . . . . . . • • . . • . • • . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . F 160,000 
Budget for 1972 •..•.•..•..•..•................•••••..••••...•..••........ F 125,000 
Net increase .................. F 35,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
8ub-Heo4 7 
P.A.PEB, STATIONERY AND OFJ!'IOE SUPPLIBS 
Estimate for 1973 . • . . • . . . . . . . • • • • . . . . • . . • . . . . • • • . . . . • • • . . . • . • . . • . . . . . • • . . F 75,000 
Budget for 1972 ••........•.•................••..••....•••...•.•.......••. F 65,000 
Net increase .................. F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
8ub-Heo4 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSBJriBLY DOOUJDINTS 
Estimate for 1973 .•..•.......•......•..•.•.....•......•..•.•....•••..•... F 330,000 
Budget for 1972 • • . • • • • . . • . . . . . . . • • • . . . • . . • . . . • . • • . . . • . . • • . . • • • • • • • • . . • • • . F 287,000 
Net increase .................. F 43,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
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Chapitre IH- Depensa de locaux et d'equipement 
LOOAUX 
Previsions pour 1973 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • F 139.300 
Budget 1972 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • F 144.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . F 4. 700 
Voir expose des motifs, para.graphe 4. 
DEPENSES D'EQUIPEIIElfT 
Previsions pour 1973 •••••••••...•.•.•••••••••••••..•••••••••••••••.•.•••• F 9.400 
Budget 1972 • • . • . . • • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . . . . • • F 11.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . F 1.600 
Le ored.it prevu correspond a l'a.cha.t de machines a ecrire et de stenorettes. 
Voir expose des motifs, para.gra.phe 4. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Arlicle 6 
I'BAIS D'AJ'J'BANOBISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TE~BAPRE, TRANSPORT DE DOCUMENTS 
Previsions pour 1973 • • • . . • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • . F 160.000 
Budget 1972 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • • • • • F 125.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . F 35.000 
Voir expose des motifs, para.gra.phe 5. 
' PAPDIR ET J'OURlUTURES DE BUREAU 
Previsions pour 1973 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • F 75.000 
Budget 1972 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • F 65.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 10.000 
Voir expose des motifs, pa.ra.gra.phe 5. 
Arlicle 8 
J'BAIS D'IMPRESSION ET DB PUBLICATION DES DOCUMENTS DB L' ASSlll!riBLEB 
Previsions pour 1973 •••..•••.•.•.••.••••••.••..••••••••••••..••••••.•• o o o F 330.000 
Budget 1972 •••••••••••••••.••• o ••••• 0 0 •••• o o o o. o o •.• o o •.••••• o o •••• o •• o o F 287.000 
Augmentation nette ... o .•• o. o F 43o000 




PUBORASlll 01!' DOOUllrlliiNTS, Blllll'liiBliiNClll WOBK.S, liiTC. 
Estimate for 1973 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 14,000 
Budget for 1972 .....•.................................••................• F 12,000 
Net increase .................. F 2,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
Sub-Heatl 10 
01!'1!'IOIAL CAB 
Estimate for 1973 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . F 17,500 
Budget for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . F 17,500 
Estimate unchanged 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of a car with 
chauffeur for the President of the Assembly. 
Sub-Heatl 11 
BA.lQ[ OBABGBS 
Estimate for 1973 . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Budget for 1972 ..................................•....................... F 500 
Estimate unchanged 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TJ.U.VliiL AND SUBSISTliiNOlll A.LLOWANOJIIS AND INSURANOlll FOB THlll PBliiSIDliiNT 01!' THlll ASSJIIMBLY, OHAIRMJIIN 
01!' OOMMI'l"l'lllliiS AND BAPPOBTJIIUBS 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 45,000 
Budget for 1972 .........•...........................•..................• F 45,000 
Estimate unchanged 
Travel and subsistence allowances for members of the Assembly attending committee meetings, 
including meetings of the Presidential Committee, are paid by the governments. 
The Assembly is responsible for travel and subsistence allowances for visits by the President of 
the Assembly, Rapporteurs and, on occasion, Committee Chairmen when such visits are connected 
with the preparation of a report or Assembly business. Journeys by Chairmen and Rapporteurs are 
subject to the approval of the Presidential Committee. 
Sub-Heatl 13 
liiXPBNSliiS FOB BJIPBliiSliiNTATION AND BliiOliiPTIONS 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . F 65,000 
Budget for 1972 . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60,000 
Net increase .................. F 5,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
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AOHAT D'OUVR.&.GBS DB DOOUMBNTATION, D'ANNUAIRBS, BTO. 
Previsions pour 1973 .•..•.•••.••.•..•••••••.•..•.••.....•••......••.••••• F 14.000 
Budget 1972 • • • • . . . • • • • • . . • • • • . . • • . . . . • • . • • . . • . . • . . . • . . • . • • . • . . . . . • . . • • . • F 12.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 2.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 5. 
Article 10 
VOITUBB DB SJDRVIOB 
Previsions pour 1973 .••....•...•.•........•••.•.........•.••.•••••....... F 17.500 
Budget 1972 • • • • • • • • • • • • . . . • . • . . . • • . . . . . • • . . • • . • . . • • . • • • . . • • • . . . . . • . • • . . . F 17.500 
Previsions incha.ngees 
A defa.ut d'une voiture appartenant a l' Assemblee, il faut prevoir Ia location d'une voiture avec 
chauffeur pour le President de 1' Assemblee. 
FB.AIS DB BANQUB 
Previsions pour 1973 •••...•.•..•.••...•.•.•......•••.••.•.......•.•.•••.• F 500 
Budget 1972 ••....••.•••....•••.•••••.•.•....•...••••••••.•••..•.••...... F 500 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
li"BAIS DB VOYAGB, INDBMNITES BT ASSURANOB DU PRESIDBNT DB L' ASSBMBLEB, DBS PBESIDBNTS DB 
OOMMISSIONS BT DBS BAPPOBTBUBS 
Previsions pour 1973 . . • • . • . • . . . . • • . • . • . . . • • • • . • . . • . • • . . • • . . . . • . • . . . . . . . • . F 45.000 
Budget 1972 • • • • . . • • • • . . . . . . . . • • • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . • • . • F 45.000 
Previsions inohangees 
Les frais de deplacement et de sejour des membres de l'Assemblee al'occasion de reunions de commis-
sions sont couverts par les gouvemements. D en est de meme en ce qui conceme les frais de deplacement 
et de sejour des membres du Comite des Presidents 8. I' occasion des reunions de cet organa de l' Assemblee. 
Sont a la charge de 1' Assemblee, les fra.is de deplacement et de sejour du President de I' Assemblee 
a l'occasion de ses visites ainsi que ceux des rapporteurs et, le cas echeant, des presidents de commissions 
dans Ia mesure ou ils sont lies ala preparation d'un rapport ou au fonotionnement de 1' Assemblee. Les voyages 
des presidents et rapporteurs sont soumis a !'approbation du Comite des Presidents. 
Article 13 
FBAIS DB BBPBESBNTATION BT DBPBNSBS DB BEOBPTIONS 
Previsions pour 1973 .••..•.••..••.•..••••.•••.•..•.•...••••.....••••.•••• F 60.000 
Budget 1972 • • • • . . . • • • • • • . . • • • • • . • • . • • • • . . . • • . • • • . . . . • . . • • • . • . • • • • . • • . • • . F 60.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 5.000 




OOJIIIl'l".l'BB STUDY llf.ISSIONS 
.Estimate for 1973 . • • . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Budget for 1972 ......................•..........•.......•....•.....•..... F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Ht.atJ 15 
OJ'J"'IOAL JOURNBYS OJ' MBMBEBS OJ' THB OJ'J'IOB OJ' THB OLBBK 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 90,000 
Budget for 1972 .......................................................... F 80,000 
Net increase ................... F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Bead 16 
Jal>BNSBS OJ' liiXI'BBTS AND THB .A.UDITOBS 
Estimate for 1973 . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Budget for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head, 17 
BXPBNDITUBJII ON INFORMATION 
Estimate for 1973 ........................................................ F 21,000 
Budget for 1972 .......................................................... F 19,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head, 18 
BJU>BNSBS FOB GBOUPS OJ' THB .A.SSBKBLY 
Estiinate for 1973 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Budget for 1972 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head, 19 
CONTINGBNOIBS AND OT.RBB BXPBNDITUBB NOT BLSBWHBBB PBOVIDBD FOB 
Estimate for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 




Estimate for 1973 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Budget for 1972 .......................................................... F 4,000 
Net increase .................. F 1,000 




MISSIONS D'ETUDES DES OOlOIISSIONS 
Previsions pour 1973 . . • . . . • . . . . . • • . • • • • • . • • • • • • . . . . • . • . • . • • . . • . . • . • . • . • . • F 2.000 
Budget 1972 .....••....•.••••••...••••...•.••••.•.••••••.••••..••.•.•.••• F 2.000 
Pr.Svisions inohangees 
Arlick 15 
J'BA.IS DB MISSION DBS .MBMBBBS DU GBlD'li'B 
Previsions pour 1973 .....•...••••......••...•...••...••.....•.•.•••.•.•.• F 90.000 
Budget 1972 . • • . . . . . . . • . • . • • . • • . • • • • . • • • • • • . . • • . • • . • • . . . . . • . • • . . • . • • • . . . . F 80.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 10.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 6. 
Arlick 16 
I'BAI8 DBS BXPBBTS lilT DU OOMMISIUIBJI AUX OOMPTBS 
Previsions pour 1973 .•.•.••••..•.•.•••.••..••••••••.••.••••.....•..•.•••• F 15.000 




Pr.Svisions pour 1973 • • . • • • • . . . . • . . . . • • • • • . • • . • • • . • • • . • • • • • • • . . . . . . . • • • • . • F 21.000 
Budget 1972 • • . . . . . . • • . • . • • . • • • . . • • • . . • • . . • . . • • • . • • • • • • • • . • . • . . . • . . • . • • • • F 19.000 
Augmentation nette . . • • • . . . . . . F 2.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 6. 
Article 18 
DEPBNSBS BJ'J'BOTUEBS PA.B LBS GBOUPBS DB L' ASSlUIBLEB 
Pr.Svisions pour 1973 • . . . . • • • . • . . . . . . . • . . • . . • . . • . • • . . • • • . • • • . . • . . • . • • • . . . • F 15.000 
Budget 1972 • . • . . . • • • • . • • . • • • . • . . . • • . • . • . • • . • • • • . . . • • • • • . • • . • • . . • • • . . . . . • F 15.000 
Previsions inchang!Ses 
Article 19 
DEPBNSBS BXTBAOBDINAIBJIS lilT TOUTBS DEPBNSBS NON PBEvuBs 
Pr.Svisions pour 1973 • • • • • • . • • • • • . . • . • • • . • . • • . • • • . • . • • • . . . • . . . • • • • . . • • • • • • F 2.000 
Budget 1972 • • • • . . . . • • . • . . . • • . • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • . • . . . . • . • . . • • • . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inchangees 
Article 20 
TAXBS NON BEoUP:ilu.BLBS 
Pr.Svisiona pour 1973 .......•••........•.•.•......•.•.•..•..•...•....•.••.. F 5.000 
Budget 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • F 4.000 
Augmen~tion nette • . . . . . • . • • F 1.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 6. 
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The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union a.s a. whole the Council 
ha.s complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents, 
Ha.s no comments to make a.t this stage on the figures communicated. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Dequae (Chairman) ; 
Mr. Legaret, Lord Walston (Vice-Chairmen); MM. Ahrens, 
Castellaccio, DardeZ, Mrs. Diemer-NicoZaus, MM. Hill 
(Substitute: Dame Joan Vickers), Hlisl, Arthur Jones, 
Mart, Peijnenburg (Substitute : Letschert), Pica Mrs. Ploux 
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(Substitute : Robert Schmitt), MM. Portheine, Roser, Salari, 
Schleiter (Substitute: Bourgeois), Scott-Hopkins, Van 
Lent (Substitute : de Bmyne). 
N. B. The namu of Repruentati'IJ68 toho took par! in 
the oote are printed in italics. 
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Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de !'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions de !'article VIII (e) de Ia Charte; 
Ayant pris note de son contenu ; 
N'a pas a. formuler, a. ce stade, d'observations sur les chiffres communiques. 
1. Adopte par Ia commission a l'unanimite. 
2. Membr88 de la commission: M. Dequas (president); 
M. Legaret, Lord WalBton (vice-presidents); MM. Ahrena, 
Castellaocio, Dardel, Mme Di8m6r-Nicolaua, MM. Hill 
(suppleant: Dame Joan ViolcerB), Hosl, Arthur Jones, 
Mart, Peijnenburg (suppleant : Letsohert), Pica, Mme Ploux 
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(suppleant : Roberl Schmitt), MM. Portheine, Roser, Salari, 
Schleiter (suppleant: Bourgeois), Scott.Hopkms, Van Lent 
(suppleant: de Bruyne). 
N. B. L88 noms deB ReprumtantB ayant priB part au 
oote Bont imprim6B m italique. 
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Draft Recommendation 
on Improving the status of WEU staff 
The Assembly, 
Recalling and reiterating the terms of Recommendation 214 ; 
Welcoming the limited amount of progress which has been achieved for the staff of WEU within 
the context of the 78th Report of the Co-ordinating Committee of Government Budget Experts ; 
Considering that conditions of employment should be the same for female staff as for male staff 
Regretting the delay in reaching a decision to improve the provident fund system pending the creation 
of a pension scheme ; 
Regretting also the delay in solving certain problems relating, inter alia, to the creation of a com-
mittee of experts to study the establishment of a European civil service, the harmonisation of conditions 
for secondment in the European organisations and the co-ordination of jurisdiction, 
RE<JOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Invite the Secretary-General : 
(a) to make proposals to the Secretaries-General of the other co-ordinated organisations designed to 
implement the desires of the Assembly, namely: 
( i) equal conditions of employment and career possibilities for male and female staff ; 
(ii) the modification of the staff regulations where neoes~ry; 
(b) to transmit to the Assembly a table of establishment of WEU, and subsequently of the other co-
ordinated organisations, showing the breakdown of grade A, L and B posts between male and female staff ; 
2. Request the Secretary-General to submit proposals to the Assembly for its next session with a view 
to improving the provident fund system pending the creation of a pension scheme, such proposals to gua-
rantee that, on retirement, staff receive a lump sum based on their last salaries and thus no longer affected 
by monetary erosion ; 
3. Invite the Secretary-General: 
(a) to accelerate the work of the working party responsible for studying the harmonisation of rules for 
seconded staff with a view to its report being submitted to the Assembly for consideration at its next session ; 
(b) to consider, together with the Secretaries-General of the other co-ordinated organisations, the possi-
bility of instituting one appeals jurisdiction for all staff; 
4. Make every effort to ensure that a committee of experts is appointed without delay to draw up pro-
posals for the establishment of a European civil service and invite this committee to communicate its report 
to the Assembly in time for consideration at its next session; 
5. Communicate the present report to the Councils of the co-ordinated organisations for information. 
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Projet de recommandation 
•ar l'amelioration du •tatut du per•onnel de l'U.E.O. 
L' Assemblee, 
Ra.ppelant et reprenant lea termes de sa Recommandation n° 214; 
Se felicitant des progres limites realises en faveur du personnel de l'U.E.O. dans le contexte du 
7Se rapport du Comite de coordination des experts budgetaires des gouvernements ; 
Considerant que les conditions d'emploi devraient etre lea memes pour le personnel feminin et le 
personnel masculin ; 
Regrettant que la decision d'ameliorer le systeme du fonds de prevoyance n'ait pas encore ete 
prise en attendant !'institution d'un regime de pensions ; 
Regrettant egalement le retard dans Ia solution de certains problemes relatifs, notamment, a la 
creation d'un comite d'experts charge d'etudier !'institution d'une fonction publique europeenne, !'harmo-
nisation des conditions de detachement aupres des organisations europeennes et Ia coordination des 
juridictions, 
REooMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'inviter le Secretaire general : 
(a) a saisir les secretaires generaux des autres organisations coordonnees de propositions repondant 
aux vreux de l'Assemblee en ce qui concerne: 
(i) l'egalite des conditions d'emploi et des possibilites de carriere du personnel masculin et du 
personnel feminin ; 
(ii) la modification des reglements du personnel, le cas echeant; 
(b) a communiquer a l'Assemblee un tableau des effectifs de l'U.E.O. et, par la suite, des autres 
organisations coordonnees, montrant la repartition des grades A, L et B entre le personnel masculin et 
le personnel feminin ; 
2. De demander au Secretaire general de presenter a 1' Assemblee, pour sa prochaine session, des 
propositions visant a ameliorer le systeme du fonds de prevoyance, en attendant la creation d'un systeme 
de pensions, et destinees a garantir qu'au moment de la retraite, le personnel re9oive une somme forfai-
taire calculee sur la base du dernier traitement pel9u, et qui ne soit done plus affectee par !'erosion 
monetaire; 
3. D'inviter le Secretaire general : 
(a) a acceierer lea travaux du groupe de travail charge d'etudier !'harmonisation des regles relatives 
au personnel detacM, a fin qu'il soumette son rapport a 1' Assemblee pour qu'il puisse etre examine lors 
de la prochaine session ; 
(b) a examiner, avec sea collegues des autres organisations coordonnees, la possibilite d'instituer une 
juridiction d'appel pour !'ensemble des personnels; 
4. De mettre tout en reuvre pour que soit cree, sans delai, un comite d'experts charge de formuler des 
propositions sur !'institution d'une fonction publique europeenne et d'inviter oe comite a communiquer 
en temps voulu son rapport a 1' Assemblee pour qu'il puisse etre examine lora de la prochaine session ; 
5. De communiquer, pour information, le present rapport aux Conseils des organisations ooordonnees, 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Scott-Hopkins, Rapporteur) 
I. Budget of the ministerial organs of WEU 
1. I have studied the budget of the ministerial 
organs of WEU for the financial year 1972 and 
have, for the time being, no comment to make 
thereon. I therefore submit the attached draft 
Opinion and draft Recommendation to the Com-
mittee lor its approval. 
2. The total budget of WEU for 1972 is as fol-
lows: 
£ F 
Secretariat-General 245,055 3,234,726 
Standing Armaments 
Committee 151,463 1,999,290 
Agency for the control 
of Armaments 329,137 4,344,608 
Total 725,655 9,578,624 
Office of the Clerk 
TOTAL BUDGET OF WEU 




3. The total establishment of WEU for 1972 is 
as follows: 
Secretariat-General 50 
Standing Armaments Committee 28 
Agency for the Control of Armaments 52 
130 
Office of the Clerk 28 
ToTAL ESTABLISHMENT oF WEU FOR 
1972 158 
D. Status of WEU sttJff and the problems of 
the European civil service 
4. The Assembly will have noted the reply to 
Recommendation 214 which was communicated to 
the Assembly on 20th March 1972 and is shown 
at Appendix V. 
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5. Since this reply was received, the Council has 
approved the 78th Report of the Co-ordinating 
Committee of Government Budget Experts -
1971 general review of remuneration of staff-
to the co-ordinated organisations, the text of 
which is given at Appendix VII. 
Main features of the Co-ordinating Committee's 
Report 
6. The 78th Report of the Co-ordinating Com-
mittee of Government Budget Experts covers 
two particularly important elements : on the one 
hand it aims at closer harmonisation of salaries 
with the EEC and, on the other hand, it pro-
vides that the indemnity for loss of job should 
henceforth take account of service completed in 
other co-ordinated organisations. The Assembly 
has constantly urged that the co-ordinated organ-
isations move towards harmonisation of regula-
tions governing staff, bringing them into line 
as much as possible with those of the Communi-
ties, since this is the only policy which can lead 
to the creation of a genuine European civil 
service. The results achieved in this respect are 
far from negligible ; nevertheless, some major 
problems still remain and these will be dealt 
with later in my report. 
(i) Basic salaries and incremental structure 
7. The salary scales for grades A and L have 
been calculated to provide the same purchasing 
power for equivalent grades irrespective of the 
country of service. The gradual move towards 
closer alignment with the salaries of the EEC is 
reflected in the fact that Brussels, not Paris, was 
used as the basis for the calculations. The scales 
for other countries were calculated on the basis 
of geographical price indices, prepared in col-
laboration with statistical experts of member 
States. 
8. As far as the salaries for grades B and C 
are concerned, as in previous reviews the remu-
neration of these officials has been based on the 
rates paid for equivalent work by the best local 
employers in the private sector. 
DOOUMENT 584 
Expose des motifs 
(presenU par M. Scott·Hopkins, rapporteur) 
I. Budget des organes ministeriels de l'U.E.O. 
1. J'ai examine le budget des organes ministe-
riels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1972 
et je n'ai pas a formuler, pour le moment, d'ob-
servations a ce sujet. Je sournets done pour 
approbation a la commission les projets d'avis et 
de recommandation qui precedent. 
2. Le budget global de l'U.E.O. pour 1972 se 
decompose cornrne suit : 
£ F 
Secretariat general 245.055 3.234.726 
Comite Permanent des 
Armements 151.463 1.999.290 
Agence pour le Controle 
des Armernents 329.137 4.344.608 
Total 725.655 9.578.624 
Greffe de l'Assernblee 257.575 3.400.000 
BUDGET TOTAL DE 
L'U.E.O. POUR L'EXER-
CICE FINANCIER 1972 938.230 12.978.624 
3. Les effectifs de l'U.E.O. pour 1972 sont les 
suivants: 
Secretariat general 
Comite Permanent des Armements 
50 
28 
Agence pour le Controle des Armements 52 
130 
Greffe de 1' Assemblee 28 
ToTAL DES EFFECTIFS DE L'U.E.O. POUR 
1972 158 
II. Statut du personnel de l'U.E.O. et pro-
blemes de la fonction publique europeenne 
4. L'Assemblee aura pris note de la reponse a 
la Recommandation no 214 qui lui a ete cornrnu-
niquee le 20 mars 1972 et qui figure a l'annexe v. 
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5. Depuis la reception de cette reponse, le 
Conseil a approuve le 788 rapport du Comite 
de coordination des experts budgetaires des gou-
vernements - Revision generale 1971 des remu-
nerations du personnel des organisations coordon-
nees, dont le texte figure a l'annexe VII. 
Principales caracteristiques du rapport du Comite 
de coordination 
6. Le 788 rapport du Comite de coordination 
des experts budgetaires des gouvernements ren-
ferme deux elements particulierement irnpor-
tants: d'une part, il vise a une meilleure harmo-
nisation des salaires avec ceux de la C.E.E. et, 
d'autre part, il prevoit que, pour calculer le 
montant de l'indemnite de perte d'emploi, il 
sera desormais tenu compte des annees de ser-
vice accomplies aupres d'autres organisations 
coordonnees. L'Assemblee n'a cesse d'insister 
pour que les organisations coordonnees tendent 
vers une harmonisation des reglements du per-
sonnel pour les aligner, autant que possible, sur 
celui des Communautes, ce qui est, en effet, la 
seule politique susceptible de conduire a la crea-
tion d'une veritable fonction publique euro-
peenne. Les resultats obtenus a cet egard sont 
loin d'etre negligeables ; neanmoins, un certain 
nombre de grands problemes restent poses, qui 
seront traites plus loin dans le present rapport. 
(i) Traitements de base et structure des grades 
7. Les baremes des traitements des categories A 
et L ont ete etablis de maniere a assurer le meme 
pouvoir d'achat, a grade egal, quel que soit le 
lieu d'emploi. La tendance a aligner progressive-
ment ces baremes sur ceux de la C.E.E. est 
illustree par le fait que Bruxelles, et non plus 
Paris, a ete choisie comme base de ces calculs. 
Les baremes applicables aux autres pays ont ete 
etablis a partir d'indices geographiques de prix 
mis au point en collaboration avec des statisti-
ciens des pays membres. 
8. En ce qui concerne les traitements des cate-
gories B et C, les remunerations de ces agents 
sont basees, cornrne lors des revisions generales 
precedentes, sur les meilleurs traitements prati-
ques pour des emplois equivalents dans le secteur 
prive. 
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9. The number of steps has been increased in 
certain grades, i.e. 
A.7 from 5 to 6 
A.6 from 6 to 8 
A.5- A.2 
and from 10 to 11 
B.6 - B.l 
0.6 - 0.1 from 9 to 11 
10. The special steps in the current scales, to 
which staff were advanced after three years' 
service in the previous step, have been abolished. 
They are replaced in the new scales by a number 
of steps attained after two years' service. Tlius 
in grades B and 0, staff will advance by annual 
increments to step 8 and thereafter at two-yearly 
intervals to the following steps. In category A, 
promotion to steps 2 to 5 (grades A.7 and A.6) 
and 2 to 7 (grades A.5, A.4, A.3 and A.2) takes 
place after one year, and to the following steps 
in each grade after two years. 
11. Transfers from the old to the new structure 
will be based on the number of years served in 
the grade, as shown in the table at Annex I of 
Appendix VII. 
12. The EEO grade structure provides for staff 
to advance to the following step at two-yearly 
intervals. 
(ii) Allowances fur handicapped children 
13. The Assembly will welcome the introduction 
of this allowance, which is equal to and additional 
to the amount of the allowance for a dependent 
child, i.e. Frs. 2,640 X 2 = Frs. 5,280 per 
annum. This allowance "ill be paid to any offi-
cial with a dependent child who is handicapped, 
subject to the terms of the regulations, whatever 
the age of the child. 
(iii) Education allowance 
14. The education allowance has been extended 
to resident officials provided that the two fol-
lowing conditions are satisfied : 
(a) The official's duty station is not less 
than 80 kms distant from any school or 
university corresponding to the child's 
education cycle ; 
(b) The official's duty station is not less 
than 80 kms distant from his place of 
domicile at the time of his recruitment. 
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15. The Assembly recognises that a step forward 
has been achieved in acknowledging the rights of 
resident staff, but feels that it does not go far 
enough to meet the recommendations tabled by 
the Assembly since 1969 1 • The Assembly would 
again urge the Council to give this matter further 
consideration. 
(iv) Rent allowance 
16. The system of calculating rent allowances 
has been modified to the advantage of staff in 
the B and C grades. As far as the A and L grades 
are concerned, only officials up to and including 
A.2 and L.2 continue to benefit from this 
allowance. 
(v) Indemnity for loss of job 
17. The Assembly has, over a number of years, 
asked that the Council modify this allowance. The 
new provisions are a substantial improvement on 
the former regulations. For staff with definite 
contracts the previous ceiling of an amount rep-
resenting 12 months' basic salary only has been 
extended to 18 months in 1972, and progressing 
annually by 1 month to a ceiling of 24 months. 
The amount paid is on the basis of the monthly 
basic salary plus, when applicable, the head of 
family allowance and WEU's contribution of 
14% to the provident fund. The first year of 
service is now taken into consideration where pre-
viously it was not. The age scale under which the 
amount of the indemnity would be reduced for 
staff under 45 and over 55 years of age has been 
abolished. Furthermore, officials who have com-
pleted an uninterrupted term of service in any 
of the other co-ordinated organisations are now 
entitled to have these years of service taken into 
account. The Assembly particularly welcomes this 
latter provision. 
(vi) Salary review procedures 
(a) Annual review 
18. Future annual reviews will take place in 
September and will be based on the situation 
existing at 1st July. It should be noted that, 
whereas under the system previously in force 
there was a three months' time-lag between taking 
note of the index (on 30th September) and gran-
ting increases (on 1st January), there will no 
longer be a delay since salaries will be readjusted 
each year in the light of the June index, with 
effect from 1st July. 
I. See Documents ~91, 521 and 561. 
9. Dans certains grades, le nombre des echelons 
a ete augmente. C'est ainsi qu'il passe : 
de 5 a 6 dall8le grade A. 7 ; 
de 6 a 8 dans le grade A.6 ; 
de 10 a 11 dall8 les grades A.5 a A.2 
et 
B.6 a B.1; 
de 9 a 11 dans les grades 0.6 a 0.1. 
10. Les echeloll8 speciaux des baremes actuels, 
auxquels les agents accedaient apres trois ans de 
service dans !'echelon precedent, ont ete suppri-
mes. Ils sont remplaces par un certain nombre 
d'echelons biennaux. Ainsi, dans les categories B 
et C, les agents avanceront a intervalle d'un 
an jusqu'a !'echelon 8, puis a intervalle de deux 
ans aux echelons suivants. Dans la categorie A, 
la promotion aux echelons 2 a 5 (pour les grades 
A.7 et A.6) et 2 a 7 (pour les grades A.5, A.4, 
A.3 et A.2) intervient au bout d'un an, et l'avan-
cement aux echelons suivants au bout de deux 
ans. 
11. L'integration dans la nouvelle structure se 
fera sur la base du nombre d'annees accomplies 
dans le grade, conformement au tableau figurant 
a l'annexe I de l'annexe VII. 
12. La structure des grades de la C.E.E. prevoit 
que la promotion a !'echelon superieur s'effectue 
a intervalle de deux ans. 
(ii) AUocation pour enfant handicape 
13. L'Assemblee se felicitera de !'institution de 
cette allocation dont le montant est egal a celui 
de l'indemnite pour enfant a charge, et qui 
s'ajoute a cette derniere, ce qui represente au 
total F 2.640 X 2 = F 5.280 par an. Cette allo-
cation sera accordee a tout agent ayant un enfant 
a charge, handicape au seilB du reglement, quel 
que soit l'age de cet enfant. 
(iii) Indemnite d'education 
14. Le benefice de l'indemnite d'education a ete 
etendu aux agents residents sous la double condi-
tion: 
(a) que le lieu d'emploi de l'agent se trouve 
a une distance egale au minimum a 
80 km de tout etablissement scolaire ou 
universitaire correspondant au cycle 
d'enseignement suivi par !'enfant; 
(b) qu'entre le lieu d'emploi de !'agent et 
le lieu de son domicile a l'epoque de son 
recrutement, il y ait egalement une dis-
tance egale au minimum a 80 km. 
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15. L'Assemblee admet que la reconnaissance des 
droits du personnel resident constitue un progres, 
mais elle estime qu'il est insuffisant pour satis-
faire aux recommandations qu'elle a formulees 
depuis 1969 1 • L'Assemblee insiste a nouveau 
aupres du Conseil pour qu'il poursuive l'etude 
de cette question. 
(iv) Indemnite de logement 
16. Le mode de calcul de l'indemnite de loge-
ment a ete modifie a l'avantage du personnel 
des categories B et C. En ce qui concerne les 
categories A et L, seuls les agents jusqu'aux 
grades A.2 et L.2 inclus continuant de beneficier 
de cette indemnite. 
(v) lndemnite de perte d'emploi 
17. L'Assemblee demandait, depuis des annees, 
que le Conseil modifie cette indemnite. Le regime 
nouveau marque une nette amelioration par rap-
port a !'ancien. Pour les agents titulaires d'un 
contrat definitif, !'ancien plafond, fixe a 12 mois 
de traitement de base seulement, a ete porte a 
18 mois pour 1972, et augmentera d'un mois 
tons les ans jusqu'a un maximum de 24 mois. Le 
montant de l'indemnite est calcule a partir du 
traitement mensual de base majore de l'indemnite 
de chef de famille, s'il y a lieu, et de la coti-
sation de 14 % versee par l'U.E.O. au fonds de 
prevoyance. La premiere annee de service entre 
desormais en ligne de compte. Le tableau d'abat-
tement, qui reduisait le montant de l'indemnite 
des personnes agees de moins de 45 ans et de 
plus de 55 ans, a ete aboli. De plus, les agents 
ayant servi sall8 interruption dans l'une ou 
l'autre des organisatioll8 coordonnees sont desor-
mais en droit de faire valider ces annees de ser-
vice. L'Assemblee se felicite tout particulierement 
de cette derniere disposition. 
(vi) Procedure d'ajustement des traitements 
(a) Revision annuelle 
18. A l'avenir, les revisions annuelles auront lieu 
en septembre sur la base de la situation au 
1 er juillet. Il convient de noter que le decalage 
de trois mois qui existait, sous !'ancien gysteme, 
entre la prise en consideration de l'indice (au 
30 septembre) et !'octroi des augmentatioll8 (le 
1er janvier), disparaitra puisque les traitements 
seront reajustes chaque annee en fonction de !'in-
dice du mois de juin, avec effet au 1 er juillet. 
1. Voir Documents 491, 521 et 561. 
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19. The 1972 review has taken account of the 
cost of living indices between 1st October 1971 
and 30th June 1972 (1st September 1971 for 
London). An increase of 5.30% has been 
approved with effect from 1st July. 
(b) General review 
20. The general review was adopted by the 
Council on 31st August 1972 and the salary 
increases were backdated to 1st January 1972. 
The next general review will take effect on 1st 
July 1974, whilst the cost of living increase will 
be awarded annually. 
(c) Exceptional reviews 
21. Exceptional reviews will take place when the 
cost of living in any one country exceeds 5 points 
within a 10-month period and subject to an 
"observation" period of two months. 
22. As mentioned in paragraph 6, a number of 
problems remain outstanding. 
1. Equal career possibilities for male and female 
staff in the co-ordinated organisations 
23. A study of the establishment of WEU and 
the other co-ordinated organisations would un-
doubtedly show that the majority of female staff 
employed fall into the B (secretarial and clerical) 
and L (linguistic) categories. 
24. Up to the present day, few women have 
obtained A-grade posts in the organisations and 
even fewer have succeeded in securing a post 
above that of an A.4. 
25. The fact that nowadays women frequently 
possess university qualifications, and have wide 
professional experience in many cases, should 
permit them to compete on an equal footing with 
male candidates for A-grade posts at all levels. 
It is obvious that the military sector may consti-
tute an exception. 
26. To enable the Assembly to study this matter 
in greater detail, it would ask the Council to 
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provide a breakdown of posts held by male and 
female staff in WEU in the various categories 
- B, L and A 1 - and to request similar infor-
mation from the other co-ordinated organisa-
tions. 
27. A further problem arises in connection with 
the regulations governing the payment of 
allowances to male and female staff. While a 
non-resident male staff member continues to 
receive expatriation allowance after marrying, a 
non-resident unmarried female forfeits this 
allowance as soon as she marries, even if she 
retains her own nationality. 
28. Further, a non-resident male staff member 
retains his entitlement to 8 days' home leave and 
the reimbursement of travel expenses to his home 
country for himself, his wife and children, but a 
non-resident female loses her entitlement as soon 
as she marries. 
29. Finally, a number of family allowances 
(head of family, education, housing) are granted 
to married men employed in the co-ordinated 
organisations but are denied to their married 
female colleagues unless they are considered 
heads of family. 
30. In the light of the fast developing trend 
towards equality for men and women, the Assem-
bly suggests that the Council invite the Secre-
taries-General of the co-ordinated organisations 
to carry out a constructive study of this problem 
with a view to proposing suitable amendments to 
the current regulations. 
31. It should be noted that the European Court 
of Justice recently ruled in favour of two female 
staff members of the EEC who contested the loss 
of their expatriation allowance on marrying. This 
ruling was based on a clause in the Treaty of 
Rome concerning equal pay for equal work. 
1. c.grade staff would be excluded from this study 
since the posts involved are frequently those of manual 
workers, roneo operators and messengers. 
19. La revision de 1972 a tenu compte des fluc-
tuations du cout de la vie enregistrees entre le 
1 er octobre 1971 (1"' septembre 1971 pour 
Londres) et le 30 juin 1972. Une augmentation 
de 5,30 % a ete approuvee, qui a pris effet au 
1 er juillet. 
(b) Revision generale 
20. Le Conseil a adopte, le 31 aout 1972, le 
rapport concernant la revision generale et les 
augmentations de traitement ont ete accordees 
avec effet retroactif au 1 er janvier 1972. La pro-
chaine revision generale sera appliquee a compter 
du 18 ' juillet 1974, tandis que !'augmentation 
justifiee par la hausse du cout de la vie sera 
accordee chaque annee. 
(c) Revisions exceptionnelles 
21. Des revisions exceptionnelles auront lieu 
lorsque l'indice du cout de la vie dans un pays 
se sera eleve de cinq points en l'espace de 10 
mois, sous reserve d'une « periode d'observation » 
de deux mois. 
22. Comme il est indique au paragraphe 6, un 
certain nombre de problemes attendent toujours 
une solution. 
1. E galite des possibilites de carriere pour le 
personnel rnasculin et le personnel {eminin 
dans les organisations coordonnees 
23. L'etude des effectifs de l'U.E.O. et des autres 
organisations coordonnees montrerait certaine-
ment que la majorite du personnel feminin entre 
dans les categories B (secretaires et employees 
de bureau) et L (personnellinguistique). 
24. Jusqu'a present, peu de femmes ont obtenu 
des postes de grade A, et encore moins nom-
breuses sont celles qui ont reussi a obtenir un 
poste d'un grade superieur a lin A.4. 
25. Etant donne que, de nos jours, les femmes 
possedent frequemment des titres universitaires 
et, dans de nombreux cas, une vaste experience 
professionnelle, elles devraient pouvoir concourir 
sur un pied d'egalite avec les candidats masculins 
pour obtenir des postes de grade A a tous les 
niveaux. II est evident que le secteur militaire 
peut constituer une exception. 
26. Afin de pouvoir etudier cette question d'une 
maniere plus detaillee, l'Assemblee demande au 
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Conseil de lui communiquer la repartition des 
postes detenus a l'U.E.O. par le personnel mascu-
lin et le personnel feminin dans les diverses cate-
gories - B, L et A 1 - et de prier les autres 
organisations coordonnees de lui fournir les 
memes renseignements. 
27. Un autre probleme qui se pose est celui des 
dispositions concernant !'attribution des indem-
nites au personnel masculin et au personnel femi-
nin. Alors qu'un agent masculin non resident 
continue de beneficier de l'indemnite d'expatria-
tion apres son mariage, une femme celibataire 
non residente cesse d'en beneficier des qu'elle se 
marie, meme si elle conserve sa nationalite d'ori-
gine. 
28. De plus, un agent masculin non resident 
garde son droit a huit jours de conge dans les 
foyers et au remboursement des frais de voyage 
pour lui-meme, son epouse et ses enfants pour 
se rendre dans son pays d'origine, alors qu'une 
femme non residente perd ce meme droit des son 
mariage. 
29. Enfin, un certain nombre d'indemnites pour 
charges familiales (indemnite de chef de famille, 
d'education, de logement) sont accordees aux 
hommes maries employes dans les organisations 
coordonnees, mais refusees a leurs collegues femi-
nines mariees, sauf si elles sont considerees 
comme chefs de famille. 
30. Etant donne !'evolution rapide vers une ega-
lite entre les deux sexes, l'Assemblee suggere 
que le Conseil invite les secretaires generaux des 
organisations coordonnees a effectuer une etude 
constructive de cette question en vue de proposer 
les amendements appropries aux reglements 
actuels. 
31. II convient de noter que la Cour europeenne 
de justice a recemment rendu un arret favorable 
a deux femmes membres du personnel de la 
C.E.E. qui contestaient la suppression de leur 
indemnite d'expatriation consecutive a leur ma-
riage. Cette decision s'est appuyee sur une clause 
du Traite de Rome concernant l'egalite des remu-
nerations a travail egal. 
1. Les personnels de categorie C seront exolus de oette 
etude, etant donne que oes postea sont frequemment 
detenus par des travailleurs manuals, des roneotypistes 
et des massagers. 
DOCUME:N"T 584 
2. Provident fund - creation of a pension 
scheme 
32. The Assembly has on numerous occasions 
drawn the Council's attention to the problem of 
the provident fund 1 • 
33. In WEU, as in most of the co-ordinated 
organisations, a provident fund was created 
pending the establishment of a pension scheme. 
Only one co-ordinated organisation, the Council 
of Europe, has established such a scheme ; the 
others, for various and sometimes valid reasons, 
have retained the provident fund system. 
34. This is a monthly capitalisation of the equi-
valent of 21 % of the basic salary of officials, 
7 % being deducted from the staff member's 
salary and 14 % being paid by the organisation. 
The sum accumulated in the staff member's 
account is paid to him at the end of his career, 
together with interest accrued during his period 
of service. The fund is invested and managed by 
the Secretary-General of each organisation. It 
would seem that member governments consider 
that once the 14% contribution has been paid, 
their obligation to the international staff has 
been fulfilled. 
35. Such an attitude was understandable in the 
period of relative stability of prices and cur-
rencies which prevailed for a number of years : 
monetary erosion, although constant, could be 
offset by sound and judicious investment so that 
there was no marked deterioration in the pur-
chasing power of the sums accumulated. 
36. This has not been the case for some years 
now. Faster inflation in all the member countries, 
demonstrated by ever more sharply rising salaries 
and prices, means that the Secretaries-General 
can no longer obtain adequate returns for the 
capital invested short of embarking on speculative 
and risky financial operations, which must 
obviously be ruled out. 
37. This position has been aggravated by mone-
tary instability, tending to reduce the value of 
the sums accumulated, and by the defensive 
1. See letter dated 20th September 1972 from the 
Secretary-General at Appendix IX. 
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measures which certain States with so-called 
strong currencies have taken to limit the flow of 
capital into their treasuries. 
38. All these factors combined have contributed 
to the rapid loss in purchasing power of the sums 
invested, and indeed the savings of staff members 
are being considerably eroded 1 • 
39. Governments must be made fully aware of 
their responsibilities to the staff in this matter. 
40. In the WEU member countries all State or 
public employees are entitled to a pension based 
on their last salary and indexed to the trend in 
the cost of living. Officials of the United Nations 
agencies and the European Communities also 
have pension schemes. 
41. The Council of Europe pension scheme regu-
lations, for instance, provide for the adjustment 
of pensions whenever a salary adjustment is 
made: 
"Article 43 
Whenever the Committee of Ministers decides 
on an adjustment of salaries, whether by a 
revision of scales of remuneration or by 
the introduction of a cost-of-living allowance, 
it shall simultaneously decide on an appro-
priate adjustment of pensions. 
This decision shall apply not only to current 
pensions but also to pensions whose payment 
1. At the present juncture, the capital in substance, 
as compared with the abovementioned estimate, is losing 
up to 30 % and even more for those with the longest 
period of service. In some - admittedly rare - cases, 
officials do not get back as much as they have paid in to 
the provident fund. For instance : 
On 30th June 1972, a grade B official 
employed by the organisation since 
September 1960 had in the provident 
fund : F 65,900 
But 21 % of his basic salary, i. e. 
F 566.10 x 142 months, amounted to : F 80,300 
Deficit : F 14,400 
On 30th June 1972, a grade A.3 official 
employed by the organisation since 
January 1959 badin the providentfund: F 174,000 
But .21 % of his basic salary, i.e. 
F 1,438 x 162 months, amounted to: F .232,900 
Deficit : F 58,900 
2. Fonds de prevoyance - Creation d'un 
systeme de retraites 
32. A maintes reprises, l'Assemblee a attire 
!'attention du Conseil sur la question du fonds 
de prevoyance 1• 
33. A l'U.E.O., comme dans la plupart des orga-
nisations coordonnees, un fonds de prevoyance a 
ete institue en attendant la creation d'un 
systeme de retraites. Une seule organisation 
coordonnee -le Conseil de l'Europe- a cree un 
tel systeme ; les autres, pour diverses raisons, 
quelquefois valables, ont conserve le systeme du 
fonds de prevoyance. 
34. Ce systeme est fonde sur la capitalisation 
mensuelle d'une somme equivalant a 21 % du 
traitement de base des agents, une retenue de 
7 % etant effectuee chaque mois sur leur traite-
ment et !'organisation versant, pour sa part, une 
cotisation egale a 14 %. Le total des sommes 
creditees au compte de l'agent lui est verse en 
fin de carriere, majore des interets realises sur 
ces sommes durant ses annees de service. Ce 
fonds est investi et gere par le secretaire general 
de chaque organisation. Les gouvernements 
membres considerent, semble-t-il, qu'une fois 
versee leur contribution de 14 %, ils ont rempli 
leurs obligations envers le personnel interna-
tional. 
35. Une telle attitude etait comprehensible a 
l'epoque de relative stabilite des prb!: et des mon-
naies qui a prevalu pendant un certain nombre 
d'annees : l'erosion monetaire, bien que constante, 
pouvait etre compensee par des investissements 
sftrs et judicieux, et il n'y a eu, de ce fait, aucune 
reduction sensible du pouvoir d'achat des sommes 
accumulees. 
36. La situation s'est modifiee depuis quelques 
annees. Du fait de !'inflation acceleree que con-
naissent !'ensemble des pays membres et de la 
hausse encore plus rapide des salaires et des 
prix qui en resulte, les secretaires generaux ne 
peuvent plus obtenir un rendement suffisant du 
capital investi a moins de se lancer dans des 
speculations financieres risquees, ce qu'il faut 
evidemment exclure. 
37. Cette situation s'est aggravee en raison de 
l'instabilite monetaire, qui tend a reduire la 
valeur des sommes accumulees, et des mesures 
1. Voir Ia lettre du Secretaire general, en date du 
20 septembre 1972, 8, l'annexe IX. 
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defensives que certains Etats a monnaie dite 
forte ont adoptees pour limiter les afflux de 
capitaux. 
38. La conjonction de tous ces facteurs a entrai-
ne une reduction rapide du pouvoir d'achat des 
sommes investies et, en verite, une devalorisation 
considerable des depots des agents 1• 
39. Les gouvernements doivent prendre pleine-
ment conscience de leurs responsabilites envers 
le personnel a cet egard. 
40. Dans les pays membres de l'U.E.O., tous les 
employes de l'Etat ou du secteur public ont droit 
a une retraite calculee sur la base du dernier 
traitement pe~u et indexee sur le cout de la 
vie. Les fonctionnaires des agences des Nations 
Unies et des Communautes europeennes bene-
ficient egalement d'un systeme de pensions. 
41. Le Reglement de pensions du Conseil de 
l'Europe prevoit, par exemple, la revalorisation 
des pensions a chaque ajustement des traite-
ments: 
« Article 43 
Lorsque le Comite des Ministres decide un 
ajustement des traitements, soit par une 
revision des baremes de remunerations, soit 
par !'institution d'une indemnite de vie 
chere, il prend simultanement une decision 
sur un ajustement approprie des pensions. 
Cette decision s'applique aussi bien aux pen-
sions en cours qu'aux pensions dont le paie-
I. A l'heure actuelle, le capital proprement dit, compare 
a !'estimation ci-dessus, a perdu jusqu'a 30 % de sa valeur 
et m~me davantage pour les agents qui ont les plus longs 
etats de service. Dans certains cas, rares il est vrai, des 
agents touchent des sommes inferieures 8 celles qu'ils ont 
versees au fonds de prevoyance. Par example : 
Le 30 juin 1972, un agent de grade B 
employe par !'organisation depuis sep-
tembre 1960, avait au fonds de pre-
voyance: F 65.900 
Or, les 21 %de son traitement de base, 
c'est-8.-dire F 566,10 x 142 mois, repre-
sentaient : F 80.300 
Deficit : F 14.400 
Le 30 juin 1972, un agent de grade A.3 
employe par I' organisation depuis janvier 
1959, avait au fonds de prevoyance : F 174.000 
Or, les 21 %de son traitement de base, 
c'est-8.-dire F 1.438 x 162 mois, repre-
sentaient : F 232.900 
Deficit : F 58.900 
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is deferred and service pensions resulting 
from the conversion of disablement pensions. 
Article 53 
If, following an aetuarial valuation as 
provided for in Artiele 52, it appears that 
eontributions are insuffieient to cover the 
benefits provided under the pension seheme, 
the Committee of Ministers may, after 
eonsulting the Budget Committee, alter 
either the rates of eontribution or the 
retiring age. 
However, without prejudiee to the provisions 
of the preeeding paragraph, in the event 
of serious finaneial imbalanee, sueh as to 
jeopardise the Fund's ability to effeet the 
payments for whieh it is liable, the Seeretary-
General shall, on the proposal of the 
Managing Committee and after eonsulting 
the representatives of the staff, submit to 
the Committee of Ministers measures to 
enable the Fund to meet its obligations." 
As shown at Appendix IX, pensions have 
been revalued by 42.19 % since 1967 in appliea-
tion of Artiele 43 above. If the governments 
have not so far applied the provisions of Artiele 
53, this is probably because there has been no 
immediate need for additional eontributions to 
enable the fund to meet its obligations. It is 
clear, however, that sueh eontributions will stem 
inevitably from the fund's growing eommitments 
to those entitled to pensions. 
42. It is therefore hard to see why a provident 
fund intended to provide the foundation for a 
pension seheme should not be similarly re-
adjusted when specifie provision is made for re-
adjustment of an organisation's pension fund in 
order to guarantee adequate pensions. 
43. Having established the soundness of this 
prineiple, it remains to decide how it should be 
applied; there are several possible solutions. 
The simplest and fairest would be to ensure that 
eaeh offieial leaving the organisation had in his 
provident fund a sum amounting to not less 
than 21 % of his last month's salary, multiplied 
by the number of months' serviee. On retirement, 
officials would thus be assured of reeeiving a 
lump sum with adequate purchasing power -
although it must be recognised that this would 
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necessarily diminish over the years on account 
of monetary er06ion. Should such a solution be 
adopted, governments would most probably have 
to contribute additional funds. It is difficult to 
see how they could refuse since, in one of the 
organisations, they have agreed to the principle 
of substantial re-evaluation of pensions. 
44. As stated above, investing funds is hazard-
ous. The constitution of an annuity is generally 
far from offering a satisfactory guarantee 
against monetary erosion since the revaluation 
of such annuities does not follow cost-of-living 
trends. 
45. The only valid solution to the problem 
would appear to be the creation of a pension 
scheme in the framework of the co-ordinated 
organisations. 
46. Staff on fixed-term contracts or seconded 
officials would not however be covered by such 
a seheme and the present provident fund system, 
embodying any of the improvements suggested 
in paragraph 43, or an equivalent separation 
allowance would be envisaged for these categories 
of staff. 
4 7. The creation of a pension scheme would eall 
for negotiations both between the organisations 
themselves and between these organisations and 
the member governments. In the interim period, 
which will doubtless be long, it is essential that 
the member governments agree to modify the 
present inadequate system. 
3. Delays in taking decisions 
48. Over the years, the Assembly has made a 
number of recommendations in the administrative 
and budgetary fields. The table at Appendix VIII 
lists the most important of these, stating how 
many times they have been put forward and 
their outcome. 
49. The delay in adopting and implementing 
any decisions taken is more than striking. The 
Assembly is fully aware of the Council's dif-
ficulties, which stem mainly from the necessity 
for unanimity, but much is due to the cumber-
some and almost inert complex machinery for 
eo-ordination. 
ment est differe et aux pensions d'ancien-
nete succedant a une pension d'invalidite. 
Article 53 
Si, a Ia suite d'une evaluation actuarielle 
visee a !'article 52, il apparait que le mon-
tant des contributions est insuffisant pour 
assurer le financement des prestations pre-
vues au regime de pensions, le Comite des 
Ministres, apres avoir pris l'avis du Comite 
du budget, peut modifier le taux des contri-
butions ou l'age de la retraite. 
Toutefois, sans prejudice des dispositions de 
l'alinea qui precede, en cas de desequilibre 
financier important, c'est-a-dire de nature a 
mettre en peril !'execution des prestations a 
assurer par la caisse, le Secretaire general, 
sur proposition du Comite de gestion et 
apres avis des representants du personnel, 
soumet au Comite des Ministres les mesures 
permettant a la caisse de faire face a ses 
obligations. » 
Comme le montre l'annexe IX, les pensions 
ont ete reevaluees de 42,19 % depuis 1967, en 
application de l'article 43 ci-dessus. Si les gou-
vernements n'ont pas, jusqu'a present, applique 
les dispositions de l'article 53, cela est probable-
ment du au fait qu'aucune contribution supple-
mentaire n'a ete necessaire pour permettre a la 
Caisse de faire face a ses obligations. II est clair, 
cependant, que de telles contributions s'impose-
ront inevitablement du fait de l'accroissement 
des engagements de la Caisse a l'egard des agents 
admis a faire valoir leur droit a la retraite. 
42. On voit done mal pourquoi un fonds de pre-
voyance destine a servir de base a un systeme 
de pensions ne devrait pas etre, lui aussi, reajuste 
lorsque des dispositions particulieres prevoient le 
reajustement du fonds de pensions d'une organi-
sation en vue d'assurer aux ayants droit des 
pensions suffisantes. 
43. La Iegitimite de ce principe ayant ete etablie, 
il reste a en decider les modalites d'application. 
On peut envisager plusieurs solutions. La plus 
simple et la plus equitable serait de veiller a ce 
que, au moment de son depart de !'organisation, 
chaque agent dispose a son fonds de prevoyance 
d'une somme au moins equivalente au produit 
des 21 % du dernier traitement per~u par le 
nombre de mois de service. Au moment de leur 
retraite, les agents seraient ainsi assures de rece-
voir une somme forfaitaire ayant un pouvoir 
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d'achat suffisant, bien qu'il faille reconnaitre 
que celui-ci diminuerait necessairement au cours 
des annees en raison de !'erosion monetaire. Si 
cette solution etait adoptee, il serait tres pro-
bablement demande aux gouvernements de verser 
des contributions supplementaires. On voit mal 
comment ils pourraient s'y refuser puisque, dans 
le cas d'une des organisations, ils ont accepte le 
principe d'une reevaluation substantielle des 
pensions. 
44. Comme nous l'avons dit plus haut, investir 
est hasardeux. La constitution d'une rente est 
generalement loin d'offrir une garantie satisfai-
sante contre }'erosion monetaire puisque la reeva-
luation des rentes ne suit pas !'evolution du cout 
de la vie. 
45. La seule solution valable semble done etre 
la creation d'un systeme de pensions dans le 
cadre des organisations coordonnees. 
46. Ce systeme ne pourrait, toutefois, s'appli-
quer aux agents titulaires de contrats de duree 
determinee ou aux fonctionnaires detaches ; pour 
ces deux categories, on envisagerait l'actuel 
systeme de fonds de prevoyance, assorti des ame-
liorations proposees au paragraphe 43, ou une 
indemnite de depart equivalente. 
47. La creation d'un systeme de pensions devrait 
etre negociee a la fois entre les organisations 
elles-memes et entre ces organisations et les gou-
vernements membres. En attendant, et l'attente 
risque d'etre longue, il est essentiel que les gou-
vernements membres conviennent de modifier 
le systeme actuel qui est inadequat. 
3. Retards dans la prise de decisions 
48. Au cours des annees, l'Assemblee a formule 
un certain nombre de recommandations dans les 
domaines administratif et budgetaire. Les plus 
importantes sont enumerees dans le tableau figu-
rant a l'annexe VIII, qui indique combien de 
fois elles ont ete formulees et la suite qui leur 
a ete donnee. 
49. Le retard dans !'adoption et dans !'applica-
tion des decisions prises est plus que frappant. 
L'Assemblee est pleinement consciente des diffi-
cultes rencontrees par le Conseil. Celles-ci tien-
nent essentiellement a la necessite de faire l'una-
nimite, mais la lourdeur et la quasi-inertie d'un 
mecanisme complexe de coordination jouent aussi 
un role important. 
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50. Current procedure for dealing with matters 
subject to co-ordination is as follows : 
(i) A proposal is submitted by a Secretary-
General to the Standing Committee of 
Secretaries-General which, before tak-
ing a decision, often seeks the opinion 
of the Committee of Heads of Admin-
istration. 
(ii) The Standing Committee transmits the 
relevant proposal to the Co-ordinating 
Committee of Government Budget 
Experts. 
(iii) The Co-ordinating Committee of 
Government Budget Experts, in turn, 
frequently sets up working groups to 
study a specific issue. 
(iv) Meetings of the Co-ordinating Com-
mittee and the working groups, 
attended by representatives of the 
Secretaries-General, are held at fairly 
infrequent intervals - once a month 
at most. 
51. When the Co-ordinating Committee has 
formulated its recommendations, the same proce-
dure is followed in reverse order before the 
question is passed to the Councils of the co-
ordinated organisations for decision. 
52. It should not be overlooked that any deci-
sions with financial implications taken by the 
Co-ordinating Committee of Government Budget 
Experts and approved by the Councils neces-
sitate the submission of estimates to the Budget 
Committees of the various organisations. These 
are subsequently transmitted to the Councils for 
approval. 
53. The Assembly is of the opinion that the 
Council should give urgent consideration to 
simplifying the system for examining matters 
requiring co-ordination. One such matter is the 
problem of the appeals board and appeals 
jurisdiction. 
54. In its Recommendation 214 the Assembly 
stressed the need to harmonise the rules govern-
ing the appeals boards of the co-ordinated organ-
isations. The Assembly, whilst welcoming the 
reply of the Council indicating that this matter 
will be raised in the various organisations, feels 
that provision should now be made for one 
appeals jurisdiction for staff members. It is 
essential that staff be given the right to appeal 
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to a higher authority against a verdict given 
by the appeals board. 
Committee of Experts 
55. The problem of the appointment of a Com-
mittee of Experts to examine the staffing 
structures and conditions of service in the co-
ordinated organisations has been under discus-
sion since the beginning of 1971. This Com-
mittee has still not been appointed (see Appen-
dix IX). 
56. The Assembly can but regret this delay and 
deplore the lack of co-ordination by member 
governments in setting up this important body. 
It would consequently request the Council to 
make every effort, together with the Councils of 
the other co-ordinated organisations, to appoint 
the members to the proposed Committee so that a 
report may be submitted to the Assembly for 
consideration at its next session. 
Secondment of national officials 
57. In its Recommendation 200, adopted on 
17th November 1970, the Assembly requested 
that the Council "Instruct its Public Administra-
tion Committee to study the harmonisation of 
conditions for seconding national officials to the 
co-ordinated organisations with a view to sub-
mitting recommendations to the member govern-
ments". The Council communicated the following 
reply on 18th May 1971 : "The Council have 
noted with interest the Assembly's suggestion 
that the harmonisation of conditions for second-
ing national officials be studied. They propose 
to create a special working group for this pur-
pose which would study the question on the 
basis of research into national practices which 
has already begun." 
58. This matter was again referred to in my 
report to the Assembly in 1971 1 and has since 
been raised in an exchange of correspondence 
with the Secretary-General (see Appendix IX). 
It is to be hoped that at the meeting of experts 
planned for the end of October general principles 
will be adopted which can be submitted to the 
Council for immediate consideration. The Assem-
bly would welcome the possibility of discussing 
this report at its next session. 
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50. La procedure suivie, a l'heure actuelle, pour 
les questions faisant l'objet d'une coordination 
est la suivante : 
(i) Une proposition est soumise par un 
secretaire general au Comite perma-
nent des secretaires generaux qui, 
avant de prendre une decision, cherche 
souvent a recueillir l'avis du Comite 
des chefs d'administration. 
(ii) Le Comite permanent transmet la pro-
position en question au Comite de 
coordination des experts budgetaires 
des gouvernements. 
(iii) Le Comite de coordination des experts 
budgetaires des gouvernements, a son 
tour, cree souvent des groupes de tra-
vail charges d'etudier une question 
particuliere. 
(iv) Des reunions du Comite de coordina-
tion et des groupes de travail, aux-
quelles participent des representants 
des secretaires generaux, ont lieu a 
assez longs intervalles - une fois par 
mois au_ maximum. 
51. Une fois que le Comite de coordination a 
formule ses recommandations, la meme proce-
dure est reprise en sens inverse avant que la 
question soit soumise, pour decision, au.'r Conseils 
des organisations coordonnees. 
52. Il convient de ne pas oublier que, lorsqu'une 
decision ayant une incidence financiere est prise 
par le Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvernements et approuvee par les 
Conseils, elle doit faire l'objet de previsions qui 
sont soumises aux commissions budgetaires des 
diverses organisations, puis transmises ensuite 
aux Conseils pour approbation. 
53. L' Assemblee estime que le Conseil devrait 
se pencher sans attendre sur le probleme de la 
simplification du systeme d'examen des questions 
exigeant une coordination, celle, par exemple, 
des commissions de recours et des juridictions 
d'appel. 
54. Dans sa Recommandation no 214, l'Assem-
blee a souligne la necessite d'harmoniser les regles 
gouvernant les commissions de recours pour le 
personnel des organisations coordonnees. Tout en 
se felicitant de la reponse du Conseil indiquant 
que la question sera soulevee dans les diverses 
organisations, elle estime qu'il convient mainte-
nant de prevoir une juridiction d'appel pour les 
membres du personnel. II est essentiel de donner 
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au personnel le droit de faire appel devant une 
instance superieure d'une decision de la com-
mission de recours. 
Comite d'experts 
55. La question de la creation d'un Comite 
d'experts charge d'examiner les structures et les 
statuts des personnels des organisations coordon-
nees est a l'etude depuis le debut de 1971. Ce 
comite n'est toujours pas cree (voir annexe IX). 
56. L'Assemblee ne peut que regretter ce retard 
et deplorer !'absence de coordination entre les 
gouvernements membres pour la creation de cet 
important organe. Elle demande done au Conseil 
de faire tous ses efforts, de concert avec les 
Conseils des autres organisations coordonnees, 
pour designer les membres de ce comite afin 
qu'un rapport lui soit soumis et qu'elle puisse 
l 'examiner lors de sa prochaine session. 
Detachement de fonctionnaires nationaux 
57. Dans sa Recommandation no 200, adoptee le 
17 novembre 1970, l'Assemblee recommandait au 
Conseil «de charger son Comite de !'administra-
tion publique d'etudier I 'harmonisation des condi-
tions de detachement des fonctionnaires natio-
naux mis a la disposition des organisations 
coordonnees, en vue de soumettre des recomman-
dations aux gouvernements membres ». Le Conseil 
a repondu a l'Assemblee, le 18 mai 1971, dans 
les termes suivants : « Le Conseil a accueilli avec 
interet la suggestion de l'Assemblee concernant 
l'etude du probleme de 1 'harmonisation des condi-
tions de detachement des fonctionnaires natio-
naux. II se propose de creer a cet effet un groupe 
de travail special qui etudiera la question a 
partir de recherches deja en cours sur les usages 
des pays membres en la matiere. » 
58. Cette question a ete evoquee de nouveau 
dans le rapport que j'ai presente a l'Assemblee 
en 1971 1 et a ete soulevee depuis dans la cor-
respondance echangee avec le Secretaire general 
(voir annexe IX). II convient d'esperer qu'a la 
reunion d'experts prevue pour la fin octobre, 
seront adoptes des principes generaux qui pour-
rant etre soumis au Conseil pour examen immC-
diat. L'Assemblee serait heureuse de pouvoir exa-
miner ce rapport lors de sa prochaine session. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
WEU BUDGBT ESTDU.TES FOB 1972 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1972 
Propoeed expenditure and income - Previsions dea d~pe,... et des recettea 
A* B* o• TOTAL 
£ £ £ £ 
Salaries and allowances 
Traitements et indemnitee · · · · · · · · · • • 259,554 189,569 428,889 878,012 
Travel 
Frais de voyage · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14,030 4,129 10,075 28,234 
Communications 
Transmissions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2,400 2,825 4,888 10,II3 
Other operating costs 
43,347 10,050 15,523 68,920 Autres depenses de fonctionnement · · · 
Purchase of furniture, etc. 
1,040 980 1,215 A chat de mob iller, etc . . . . . . . . . . . . . . 3,235 
Buildings 
Immeubles························ - - - -
Total expenditure 
Tota.l des depenses · · · · · · · · · · · · · · · · · 320,371 207,553 460,590 988,514 
WEU ta.x 
Impot de l'U.E.O. ................. 70,436 55,590 130,700 256,726 
Other receipts 
Autres recettes .................... 4,880 500 753 6,133 
Total income 
Total des recettes · · · · · · · · · · · · · · · · · · 75,316 56,090 131,453 262,859 
NET TOTAL 
TOTll :NET" ••••••••••••••••••••••• 245,055 151,463 329,137 725,655 
In French francs 
En francs fran9Bis · · · · · · · · · · · · · 3,234,726 1,999,290 4,344,608 9,578,624 
• A • Secretariat-General. 
Secretariat g6n6ral. 
B • International Secretariat or the Standing Armaments Committee. 
Secretariat intemational du Oomit6 Permanent des Armements. 
C • Agency for the Control or Armaments. 
Agenoe pour le Oontr6le des Armaments. 
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National contributions - Contributions da pays membres 
600ths A* B* C* Office of the Clerk Gretfe 
en 6()()e• 
Francs Francs 
Belgium /Belgique ........... 59 941,950 334,330 
France ..................... 120 1,915,700 680,000 
Italy Jltalie ............... 120 1,915,700 680,000 
Luxembourg ............... 2 31,924 11,340 
Netherlands /Pays-Bas ....... 59 941,950 334,330 
Fed~lRepublicof~rmanyf 
Rep. Fed. d'Allemagne ...• 120 1,915,700 680,000 
United Kingdom /Royaume-Uni 120 1,915,700 680,000 
600 9,578,624 3,400,000 
~---
Total WEU budget 
12,978,624 
Total du budget de l'U.E.O. 
• A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agenoe pour le Contr4le dea Armements. 
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APPENDIX II ANNEXE II 
In &ecordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December I963, the Council has 
communicated details to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
Conformement a I' A vis n° 9 exprime par I' As-
semblee lors de sa seance du 5 decembre I963, le 
Conseil a communique a 1' Assemblee le detail des 
fonctions assumees par les membres du personnel 
des orga.nes ministeriels de !'Union de !'Europe 
Occidentale. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function Fonotion I 
' 
I HG Secretary -General Secretaire general 
2 )) Deputy Secretary-General Secretaire general deiegue 
3 • Assistant Secretary-General Secreta.ire general adjoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 B4 Personal Assistant to Secretary-General Assista.nte personnelle du Secretaire 
general 
6 B5 Personal Assistant to Deputy Secre- Assistante personnelle du Secretaire 
tary-General general delegue 
7 B4 Personal Assistant to Assistant Secre- Assistante personnelle du Secretaire 
tary -General general adjoint 
8 B4 Personal Assistant to Legal Adviser Assistante personnelle du Conseiller 
juridique 
General AlfairB .mviBion - .mviBion deB atfairu generaleB 
9 A5 Head of Division Chef de division 
IO A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
II A3 Committee Secretary Secretaire de comite 
12 B4 Assistant fV erbatim Writer Assistante /Stenographe 
I3 B3 Secretary /At~Sistant Secretaire /Assistante 
AtlminiBtration and PerBOnnel .mviBion 
mmion de l'atlminiBtration et tlu perBonnel 
I4 A5 Head of Division Chef de division 
15 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
16 A2 Administrative Officer Administrateur 
17 B4 Assistant (Personnel) Assistante (Personnel) 
18 B4 Assistant (Administration) Assista.nte (Administration) 
I9 B3 Secretary Secr6ta.ire 
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Post No. Grade Function I Fonction 
Lingui!Jt Diviflon - Divifton Zingui&tique 
20 L5 Head of Division Chef de division 
21 LT4 Reviser Reviseur 
22 LT3 Translator F /E Traducteur F fA 
23 LT2 Translator E fF Traducteur A /F 
Regi&try and Production ServiceB 
Bureau d' ordre et de reproduction des documentB 
24 A2 Head of Registry Chef des archives 
25 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
26 B4 Head of Typing Pool Chef du pool dactylographique 
27 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
28 B3 » » 
29 B3 » ll 
30 B2 Shorthand-typist Stenodactylographe 
31 B2 » • 
32 B2 » II 
33 B2 » I) 
34 B2 » • 
35 B2 » II 
36 B2 Assistant (distribution) Assistante - Bureau d'ordre et 
production 
37 B2 Assistant (reproduction) • 
General Services - Services generaux 
38 Bl Telephonist Telephoniste 
39 Bl » • 
40 C3 Chauffeur Mechanic Chauffeur-meoanioien 
41 C3 » » 
42 C3 Maintenance Supervisor Surveillant de l'entretien 
43 C2 Messenger Huissier 
44 C2 lO • 
Security - Securite 
45 C4 Senior Security Guard Garde de securite, Chef 
46 C3 Security Guard Garde de securite 
47 C3 » lO 
48 C3 II • 
49 C3 I I 
50 C3 I I 
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B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 































Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, Mail, Documentation 
Secretariat particulier, courrier, documentation 
Assistant responsible for the private Assistante · chargee du Secretariat 
secretariat particulier 
Secretary /Shorthand-typist Secretaire JStenodactylographe 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver Mechanic Chauffeur-mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de comite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 
Committee Secretary Secretaire de comite 
J » • » 
II • » » 
Reviser 
Interpreter 
Linguistic Staff - PerBonnel ZinguiBtique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute Writer Traducteur et proces-verbaliste 
» » » • 
Clerical Staff 
Groupe de reproduction des documenl8 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
» » II 









AdminiBtrative and General Staff 
Personnel des services administratifs et generaw: 
Administrative Assistant Assistant administratif 
Deputy to Head of Finance and 
Administration Section, Head of 
Finance and Account Office 
Roneo Operator 






Chef adjoint de Ia Section finances 
et administration, Chef du Bureau 
finances et comptabilite 
Roneotypiste 
Magasinier et agent technique 























































C. Agency for the Control of Armaments 
Agence pour le Contr6le des Armements 
Function Fonction 
Director Directeur 
Director's Assistant Assistant du Directeur 
Deputy Director Directeur adjoint 
Private Secretary to Deputy Director Secretaire particuliere du Directeur 
adjoint 
Director' a Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director, Security Officer 
Head of Central Documentation 
Assistant to the Head of Central 
Documentation 
Assistant Documentation Clerk 




Assistant, Head of Central Registry, 
Assistant to the Security Officer 
Secretary 
Chef de bureau et Adjoint au 
Directeur, Officier charge de Ia securite 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Adjoint au Chef du Bureau central 
de documentation 
Assistant, Documenta.Iiste 




Assistant, Chef des Archives centrales, 
Adjoint a l'Officier de securite 
Secretaire 
Information and Study Division 
Divi&ion information et etudes 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biologica.l and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 






Chef de division 
Chef de Ia Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en a.rmements 
terrestres 
Expert logiatique en armements aeriens 
Expert logistique en armements na.vals 
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Post No. Grade Function I Fonction 
Inspection and Control DiviBion 
DiviBion inspections et contr6le8 
25 A6 Head of Division Chef de division 
26 A5 Expert on artillery and tanks Expert en a.rtillerie et chars de combat 
27 A5 Expert on guided missiles Expert en engine guides 
28 A4 Expert on biological weapons Expert en armes biologiques 
29 A5 Expert on armaments for air forces Expert en a.rmements aeriens 
30 A4 Expert on artillery Expert en artillerie 
31 B4 Assistant Assistante 
32 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenoda.ctylographe biliague 
Administration and Legal Affairs Division 
Division administration et afjaires juridiques 
33 A6 Head of Division Chef de division 
34 B4 Assistant Assistant 
35 A4 Legal Expert Expert juridique 
36 A5 Head of Finance and Administration Chef de Ia. Section finances et 
Section administration 
37 B3 Chief Clerk Commie principal 
38 B4 Assistant Accountant ABBistant compta.ble 
39 B2 Senior Clerk Commie qua.lifie 
40 B4 Head of Group responsible for Chef de groupe responsable des 
General Services services genera.ux 
41 B3 Chief Clerk, Assistant to Head of Group Commie principal, Assistant du chef de 
responsible for General Services groupe responsable des services gene· 
raux 
Other services and Security Service 
Services divers et de securite 
42 05 Head Designer and Duplicator Chef dessina.teur, Roneotypiste 
Operator 
43 C3 Driver Mechanic Chauffeur-mecanicien 
44 C3 Security Guard Garde de securite 
45 03 » » • • 
46 03 • D » • 
47 03 » • » D 
48 C3 • » II • 
49 03 • » » J 
50 03 • I) • D 
51 C3 » • I • 
52 B3 Telephonist Teiephoniste 
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APPENDIX III - ANNEXE Ill 
Office of the Clerk 1 
Greffe de l' Assemblee 1 
Grade Function Fonction 
HC Clerk Greffier 
HC Clerk Assistant Greffier adjoint 
A5 Counsellor in charge of defence questions Conseiller charge des questions de defense 
and armaments et des armaments 
A5 Counsellor in charge of political questions Conseiller charge des questions politiques 
A5 Counsellor in charge of finance and Conseiller charge des questions fina.ncieres 
administration et a.dministratives 
A5 i Counsellor in charge of Press Depnrtment Conseiller charge du Service de presse 
A4 First Secretary /Committee Secretary Premier secretaire jSecretaire de commission 
A4 First Secretary /Head of the Publications Premier s~cretaire /Chef du Service des 
and Translations Department tra.ductions et publications 
A4 First Secretary Reviser /Publications Premier secretaire-Reviseur /Publications 
A3 Secretary Head of Archives and Secretaire-Archiviste et Secretaire de 
Committee Secretary commission 
A2 Secretary-Translator/Publications Secretaire-Tradur.teur /Publications 
A2 )) Q 
A2 Administrative Assistant /Assistant Assistante administrative /Aide-traductrice 
Translator 
B6 Chief Accountant Chef comptable 
B4 Secretary to the President and the Clerk Secretaire du President et du Greffier 
B4 Secretary to the Clerk A1:1sistant J Secretaire du Greffier adjoint JAssistante 
Assistant Sergeant-at-Arms Office an Protocole 
B4 Proof Reader and Assistant Translation Lectrice d'epreuves et assistante au Service 
Department des traductions 
B4 Assistant to the Archives and Mail Assistante au Service des archives et 
Department courrier 
B3 l B3 Assistants to Committees Assistantes aux commissions B3 
B3 Assistant to the Administrative and Assistante au Service administratif et 
Financial Department financier 
B3 Assistant to the Translation Department Assistante au Service des traductions 
B3 Assistant to the Press Department Assistante au Service de prcsse 
B3 Switchboard Operator Standardiste 
C6 Head of Roneo Section /Storekeeper Chef ron6o JMagasinier 
C3 Roneo Assistant /Messenger Aide-roneo /Messager 
C3 Messenger Messager 
1. On 1st January 1972. 
Au }er janvier 1972. 
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APPENDIX IV - ANNEXE IV 
Table of establishment - Tableau des effectifs 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
Total Office of the Olerk Al Bl Ql 
A,B, 0 
Secretary-General 
1 1 Secretaire general - -
Deputy Secretary-General 
1 - - 1 Secreta.ire general deiegue 
Director of the Agency 
- -
1 1 Directeur de I' Age nee 
Assistant Secretary-General 1 1 - 2 Secreta.ire general adjoint 
A7 - - 1 1 
A6 1 - 3 4 
A5 2 1 6 9 
A4 
-
4 8 12 
A3 3 - 1 4 
A2 2 - 1 3 
L5 1 - - 1 
lA 1 1 - 2 
L3 1 3 - 4 
L2 1 - 2 3 
B6 - - - -
B5 1 - - 1 
B4 8 4 7 19 
B3 5 7 10 22 
B2 8 - 2 10 
B1 2 - - 2 
C6 
- - - -
05 - - 1 1 
C4 1 4 - 5 
03 8 3 9 20 
02 2 - - 2 
50 28 52 130 
1. A • Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
0 • Agenoy for the Control of Armaments. 
Agenoe pour le Oontr6le des Armements. 
2. Including four secretaries Translations /Publications. 
Dont quatre seoreta.ires Traduotions JPublioationa. 
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APPENDIX V 
RECOMMENDATION 214 1 
on improving the status of WEU stafl 1 
The Assembly, 
Recalling and reiterating the terms of its Recommendation 200 ; 
Regretting that no action at all ha.s been taken with regard to the education allowance ; 
Considering the importance of the problem of jurisdiction in staff matters ; 
Welcoming the initiative taken by the Council in proposing to the co-ordinated organisations 
the setting up of a. body of experts with a. comprehensive mandate of enquiry and recommendation 
on a. European civil service structure ; 
Regretting the persistent delay experienced in achieving acceptance from the co-ordinated organ· 
isations of this draft mandate, 
RECOMMENDS THAT THE COUliOIL 
1. Endeavour to obtain the early agreement of the Councils of the other co-ordinated organisa-
tions to the setting up of this body of experts by urging governments which have reservations on 
this matter to set aside their objections; 
2. Invite the Secretary-General to press his colleagues to agree to sub~it to the Co-ordinating 
Committee proposals for safeguarding the monetary value of the Provident Fund despite fluctuations 
in exchange rates and the falling real value of money, whilst ensuring a distinct relation between the 
last salaries earned before retirement and the income to be obtained from capital made ava.ilable 
by the mere accumulation of contributions over the official's past career; 
3. Instruct the Secretary-General to seek, together with his colleagues of the other co-ordinated 
organisations, harmonisation in the rules governing the appeals board for staff in these organisations; 
4. Instruct the Secretary-General to seek a. just settlement to the anomalies which persist regarding 
the payment of education allowance ; 
5. Transmit the present report to the Councils of the co-ordinated organisations for information. 
1. Adopted by the Assembly on 30th November 1971 during the Second Part of the Seventeenth Ordinary 
SeSsion (lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : eee the Report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behalf of the Committee on 
Budget!uy Affairs and Administration (Document 561). 
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ANNEXE V 
RECOMMANDATION n° 214 1 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 1 
L' Assemblee, 
Rappelant et reprena.nt lea termes de sa. Recommanda.tion n° 200 ; 
Regretta.nt qu'aucune mesure n'ait ete prise en ce qui conceme l'indemnite d'eduoation; 
Considera.nt !'importance du problema juridictionnel en matiere de personnel ; 
Se felicita.nt de !'initiative prise par le Conseil qui a propose aux organisations coordonnees Ia 
creation d'un Comite d'experts dote d'un tres large manda.t pour etudier Ia structure de Ia fonction 
publique europeenne et emettre des recommanda.tions a ce sujet ; 
Regretta.nt le retard prolonge apporte par lea organisations coordonnees a accepter ce projet, 
RECOliDIANDE AU CoNSEIL 
1. De s'e:tforcer d'obtenir aussi ra.pidement que possible l'accord des Conseils des autres organisations 
coordonnees a Ia mise en place de ce Comite d'experts en intervenant aupres des gouvemements qui 
expriment des reserves a cet egard pour qu'ils renoncent a leurs objections ; 
2. D'inviter le Secreta.ire general a insister aupres de sea collegues pour qu'ils soumettent au 
Comite de coordination des propositions visa.nt a sa.uvegarder Ia valeur moneta.ire du Fonds de pre· 
voyance en depit des fluctuations des ta.ux de change et de l'erosion de la monnaie, tout en assurant 
une nette relation entre les derniers emoluments per9us avant Ia retra.ite et Ia renta.bilite du capital 
constitue par Ia simple accumulation des contributions versees au cours de Ia carriere du fonction-
naire; 
3. De charger le Secreta.ire general de chercher, avec sea collegues des autres organisations coor-
donnees, a harmoniser lea regles gouvernant lea commissions de recours pour le personnel de ces 
organisations ; 
4. De charger le Secreta.ire general de chercher un remade equitable aux anomalies qui persistent 
dans le paiement de l'indemnite d'education; 
5. De tra.nsmettre le present rapport pour information aux Conseils des organisations coordonnees. 
1. AdopMe par l'Assemblee le 30 novembre 1971, au ooura de la deuxieme partie de la Dix-septieme aesaion 
ordinaire (10• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Scott-Hopkins au nom de la Commission des .Aifa.iree 
budg8tai.res et de !'Administration (Document 681). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 214 
1. The Council have considered the Assembly's Recommendation 214 on improving the status of 
WEU staff and, as demonstrated by the initiative they have taken in this field, share the Assembly's 
concem over the delay in resolving problems related to staffing structures and conditions of service. 
The Assembly will be aware, from the Council's reply to Recommendation 200 and from subsequent 
correspondence, particularly the letter dated 20th November 1971 from the Chairman-in-Office of the 
Council to the President of the Assembly, of the efforts made by the Council to achieve progress in 
improving the conditions of service of WEU staff. Of particular note is their proposal to the other 
co-ordinated organisations to set up a committee of experts to examine a wide range of subjects affecting 
the careers of staff employed by these organisations. 
In the absence of replies to these proposals from the other co-ordinated organisations, the Chairman-
in-Office of the WEU Council sent a reminder on 30th December 1971 to the Chairmen of their Councils, 
pressing for an early reply. It is understood that these Councils have now considered the WEU proposals 
but replies from all have not yet been received. 
Allowance must be made for the fact that the other co-ordinated organisations have widely 
differing functions and membership and that certain of them are currently conducting their own management 
surveys and job claBSification exercises, either intemally or with govemmental participation. It is the 
Council's firm hope that a common basis can soon be found on which to establish effective terms of 
reference for the committee of experts. 
2. The Council are fully aware of the overall problem of retirement benefits. In fact, the wording of 
the relevant phrase in the draft terms of reference to the proposed committee of experts - "to study 
whether a common pensions system and a common pensions fund might be established for all the 
co-ordinated organisations" implies that the existing provident fund system is susceptible of improvement. 
The proposed committee will have to examine whether the provident fund system itself is an adequate 
a.ltemative to a pensions scheme. 
The problem created by fluctuations in exchange rates and the decline in the value of money, has 
already given the co-ordinated organisations much cause for concem. The Council share this concem. 
Until recently, these preoccupations have been mostly confined to the problem of compensating 
non-resident staff whose actual earnings are affected by the currency fluctuations either in the host 
country or in the country of origin. Since this problem has not yet been resolved, it can be appreciated 
how difficult it will be to achieve, within the framework of the co-ordinated organisations, a satisfactory 
solution when applied to the provident fund. 
Up to now each of the co-ordinated organisations has followed differing policies, in accordance 
with their own requirements and interests, in operating their respective provident or pensions funds. The 
Council understand that the Secretary-General has already given and will continue to give careful 
consideration to the provident fund problem, particularly in respect to the effects of currency fluctuations 
and inflation. The Council further understand that the Secretary-General has approached his colleagues 
on this issue with a view to seeking a prompt solution. 
3. The Council recognise that, under the existing procedures, differing interpretations of texts could 
be given by any one of the appeals boards of the co-ordinated organisations, resulting in divergent 
decisions. They will therefore arrange that the other co-ordinated organisations be consulted with a 
view to harmonising the rules to the extent required to eliminate such divergencies. 
1. Communicated to the Assembly on 20th March 1972. 
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RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 214 
I. Le Conseil a examine la. Recomma.ndation n° 214 de l'Assemblee sur !'amelioration du statut du 
personnel de l'U.E.O. et, comme le montre !'initiative qu'il a prise en ce doma.ine, il partage les preoccu-
pations de I' Assemblee deva.nt le retard apporte a la solution des problemas relatifs a.ux structures du 
personnel et 8. ses conditions d'emploi. 
L' Assemblee connait deja, par Ia. reponse du Conseil 8. la Recommandation n° 200 et par la. 
oorrespondanoe ulterieure, notamment la lettre en date du 20 novembre 1971 du President en exercice 
du Conseil a.u President de I' Assemblee, les efforts deployes par le Conseil pour ameliorer la situation du 
personnel de l'U.E.O., et notamment Ia proposition qu'il a faite aux a.utres organisations coordonnees de 
charger un comite d'experts d'examiner les differents problemas toucha.nt 8. Ia. carriere de ces personnels. 
En !'absence de reponses des a.utres organisations coordonnees, le President en exercice du Conseil 
de l'U.E.O. a envoye le 30 decembre 1971 une lettre de rappel aux presidents de leurs conseils respectifs, 
les invitant 8. lui repondre des que possible. II a.pparait que ces conseils ont examine les propositions de 
l'U.E.O., ma.is les reponses de tous n'ont pas encore ete re~mes. 
II faut considerer que les a.utres organisations coordonnees ont des fonctions et une composition 
tres variables et que certaines d'entre elles ont entrepris de leur cote l'etude des structures et de Ia 
repartition des emplois, soit independamment, soit avec Ia participation des gouvernements. Le Conseil 
de l'U.E.O. souhaite vivement qu'une base commune puisse etre bientOt trouvee 8. !'elaboration d'un 
ma.ndat pour le comite d'experts. 
2. Le Conseil est pa.rfa.itement conscient des problemas poses par la. question des retraites. Les termes 
memes du projet de mandat du comite d'experts envisage : « etudier si un regime de retra.ite commun et 
une caisse de retra.ite commune pourra.ient etre institues pour !'ensemble des organisations coordonnees », 
montrent bien que le systeme a.ctuel de Fonds de prevoyance prete a amelioration. Le comite propose 
devra. examiner si le regime du Fonds de prevoyance peut remplacer d'une maniere adequate un regime 
de retraite. 
Les fluctuations des ta.ux de change et Ia. depreciation de la monnaie sont sources de difficultes 
qui ont deja bea.ucoup preoccupe les organisations coordonnees. Le Consell partage ces preoccupations. 
Jusqu'& present, il s'est a.gi surtout d'indemniser equitablement lea agents expa.tries dont les 
emoluments reels souffrent des fluctuations de la monnaie soit dans le pays hote soit dansle pays d'origine. 
Le fait que ce problema n'a. pas encore ete resolu montre combien il sera difficile d'aboutir 8. une solution 
sa.tisfaisante pour ce qui est du Fonds de prevoya.nce, dans le cadre des organisations coordonnees. 
Jusqu'ici, oelles-ci ont suivi des politiques differentes, suiva.nt leurs besoins et leurs interets 
propres, dans la. gestion de leurs ca.isses respectives de prevoyance ou de retra.ite. Le Conseil sa.it que le 
Secretaire general a. deja a.ccorde, et continuers. d'a.ccorder toute son attention a.u problema du Fonds de 
prevoya.nce, en ce qui concerne notamment les effets des fluctuations de la. monnaie et de !'inflation. I1 
sa.it ega.lement que le Secretaire general s'est mis 8. ce sujet en rapport avec ses collegues, en vue de 
trouver une prompte solution 8. ce problema. 
3. Le Conseil reconnait que, dans la. situation actuelle, les textes pourraient etre interpretes differem-
ment, selon les organisations, par les commissions de recours. C'est pourquoi il envisage de consulter les 
a.utres organisations coordonnees en vue d'eliminer, par une harmonisation appropriee, la. possibilite de 
telles divergences. 
J. Communiquee a l'Assemblee le 20 ma.ra 1972. 
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4. It is apparent that the Assembly, in referring to anomalies in regard to the education allowance, 
is concerned about the ineligibility of C grade staff for this allowance. In the course of examination in 
early February 1972, by the Working Group set up by the Co-ordinating Committee of Government Budget 
Experts to study the proposals of the Secretaries-General for a general review of salaries, the subject of 
education allowance was discussed. It emerged that there were various aspects of the entitlement of staff 
members to this allowance that required clarification and modification, and the Secretaries-General were 
invited to draft a new text to cover these pointS and to submit them in due course to the Co-ordinating 
Committee. It is the intention of the Secretaries-General, in drafting the new text, to incorporate provisions 
aimed at eliminating the anomalies which preoccupy the Assembly. 
5. The Council will, as requested, transmit the Assembly's report for information to the Councils of 
the other co-ordinated organisations 
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4. L'Assemblee, en se referant aux anomalies relatives a l'indem.nite d'education, vise sans doute le 
fait que les personnels de categorie C ne beneficient pas de cette indemnite. La question de l'indemnite 
d'education a eta evoquee au cours de la reunion qu'a. tenue, au debut de fevrier 1972, le groupe de 
travail charge par le Comite de coordination des experts budgetaires des gouvernements d'examiner les 
propositions formulees par les secretaires generaux pour la revision generale des traitements. II est 
apparu que certains aspects des conditions ouvrant droit a cette indem.nite deva.ient etre clarifies et 
modifies, et les secretaires generaux ont ete invites a. preparer un nouveau texte portant sur ces points 
et a le soumettre au Comite de coordination en temps utile. Les secretaires generaux ont !'intention 
d'incorporer dans ce nouveau projet des dispositions visant a eliminer les anomalies qui preoccupent 
I' Assemblee. 
5. Ainsi que le demande I' Assemblee, le Conseil transmettra., pour information, le rapport de 





Question put by Mr. Cornelissen on 
Recommendation Z14 and reply of the Council 
APPENDIX VI 
Question: Further to the Council's reply to Recommendation 214, and if possible in agreement with 
the other co-ordinated organisations, is the Council considering taking steps to provide compensation 
for losses incurred by WEU officials due to changes in exchange rates in respect of transfers made 
for family reasons to their home countries 1 
Reply: The Council share the Assembly's concern that no solution has yet been found to the prob-
lem of losses on transfers incurred by staff members resulting from changes in exchange rates. 
The situation was explained in Chapter VI, C, 6 of the Council's Seventeenth Annual Report 
to the Assembly. The relevant passage reads as follows: 
"The Assembly will be aware, from previous annual reports, of the problems that have arisen 
for staffs of the co-ordinated organisations as a result of currency fluctuations occurring either 
in the host country where they are serving or in the countries of origin of staff members. 
Various formulae to resolve this problem have been proposed to governments in recent years 
but none has been found satisfactory to them. Counter-proposals put forward by two govern-
ments to remedy the situation have been equally unacceptable to the Secretaries-General both 
because they appear to them inadequate and because they are considered to be administra-
tively unworkable. 
However, as a result of a demarche by the Secretary-General of the Council of Europe in the 
Committee of Ministers, the Secretaries-General were invited to formulate new proposals for a 
solution of this problem for inclusion in the present general review of salaries. This question 
is therefore under current consideration by the Secretaries-General." 
Since this report was issued, the Secretaries-General have studied possible new solutions. 
They have not, however, submitted any further proposals in view of their inability to find a for-
mula that would be acceptable to all the governments. They continue, however, to hope that a solu 
tion may be found. 
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ANNEXE VI 
Question posee par M. Cornelissen 
sur la Recommandation no 214 et reponse du Conseil 
Queation: Comme suite a sa reponse a Ia Reoommandation no 214 et, si possible, en accord avec lea 
autres organisations coordonnees, le Conseil envisage-t-il de prendre des mesures pour compenser lea 
pertes dues aux modifications de taux de change que subissent les agents de l'U.E.O. lorsqu'ils 
effectuent, pour des raisons familiales, des transferts dans leur pays d'origine ~ 
Reponse: Le Conseil s'inquiete avec l'Assemblee de ce qu'aucune solution n'ait encore ete trouvee au 
problema des partes subies par lea membres du personnel sur lea transferts effectues par eux, du 
fait des ajustements de parite monetaire. 
Cette situation a ete evoquee au Chapitre VI, C, 6 du Dix-septieme rapport annual du Conseil 
a l'Assemblee dans les termes suivants: 
« Lea precedents rapports annuals faisaient etat des problemas poses aux personnels des organi-
sations coordonnees par suite des fluctuations des taux de change, soit dans leur pays d'origine, 
soit dans celui ou ils exercent leurs fonctions. 
Diverses formulas ont ete proposees ces dernieres annees afin de resoudre ces problemas, mais 
aucune n'a ete jugee satisfaisante par les gouvernements. Deux de ces derniers ont emis des 
contra-propositions, mais lea secretaires generaux n'ont pu lea accepter parce qu'elles leur parais-
sent insuffi.santes et d'application peu pratique. 
Toutefois, a Ia suite d'une demarche du secretaire general du Conseil de l'Europe aupres du 
Comite des ministres, les secretaires generaux ont ete invites a formuler de nouvelles proposi-
tions en vue de leur insertion dans Ia revision generale des traitements en cours. Cette ques-
tion est actuellement a l'examen des secretaires generaux. » 
Depuis Ia publication de ce rapport, lea secretaires generaux ont etudie diverses solutions pos-
sibles du problema. Tis n'ont cependant pas soumis d'autres propositions etant donne l'impossibilite 
de trouver une formula qui soit acceptable a tous lea gouvernements. Ils continuant neanmoins d'ee-
perer qu'une solution pourra etre trouvee. 
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APPENDIX VII 
Seventy-eighth report of the Co-ordinating Committee 
of Government Budget Experts 1 
1971 general review of remuneration of staff 
of the co-ordinated organisations 
PARTl 
Origin of the proceedings - Proposals of the 
Secretaries-General - Procedure adopted by 
the Co-ordinating Committee 
1. This report of the Co-ordinating Committee 
deals with the general review of remuneration of 
staff of the co-ordinated organisations. The 
review was based on the proposals of the Secre-
taries-General submitted on 15th October 1971 
in document CSG(71)2 and subsequent rectifi-
. catifs and addenda 2 • The documents submitted 
by the Secretaries-General included : 
(a) a statement of reasons ; 
(b) proposals concerning remuneration 
(basic salaries and the system of allow-
ances) and the incremental structure of 
grades; 
(c) a series of amendments to the salary 
adjustment procedure. 
Shortly before submitting their general review 
proposals, the Secretaries-General notified the 
Co-ordinating Committee of proposals to improve 
the indemnity for loss of job 8 • Since the Secre-
taries-General stressed the importance they 
attached to an immediate study of these pro-
posals, the Co-ordinating Committee acceded to 
their request, but stipulated that the conclusions 
they reached would be included in the report on 
the general review. 
A. Origin of the proceedings 
2. Article 10 of Annex II to the 54th Report 
of the Co-ordinating Committee states that 
1. Approved by the Council of WEU on 31st August 
1972. 
2. Reotidcatifs of December 1971 and February 1972, 
Addenda. 1, 2 and 3 and COG /W(72)9. 
3. Vide CCG/W(71)15. 
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"... the remuneration of the international staff 
shall be completely and thoroughly reviewed 
every four years. The following factors may be 
taken into consideration, inter alia : 
(a) the trend of the standard of living in 
the member countries during the four 
years before the review ; 
(b) exigencies of recruitment; 
(c) the trend of civil service remuneration 
in various countries, and especially the 
host country." 
3. As the previous general review took place in 
1968, the next review was due to be held in 
1972. However, since the Secretaries-General had 
urgently requested at the beginning of 1971 1 
that an advance general review be held - on 
the grounds of the trends in incomes and salaries 
in the main member countries and the recent 
salary adjustments in the EEC - the Co-ordinat-
ing Committee, after a detailed study of the 
problem, finally recommended the Councils to 
approve this request. This general review has 
therefore been carried out one year in advance 
of the date provided for under existing rules. 
4. In October 1971 the Secretaries-General 
submitted their proposals concerning general 
questions and the scales for staff serving in 
Belgium, France, the United Kingdom, Germany 
and the Netherlands. Some of these proposals 
which had had to be based on estimates were 
subsequently adjusted by the Secretaries-General 
in a rectificatif dated December 1971. Further, 
in document CCG/W(72)9, the Secretaries-
General made modifications to their initial pro-
posals for changes in the salary adjustment 
procedure. Finally, in February, March and 
April of this year they submitted to the Co-
ordinating Committee the scales for the other 
host countries. 
1. Vide COG JW(71)1 of 21st January 1971. 
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ANNEXE VII 
Soixante-dix-huitieme rapport du Comite de 
coordination des experts budgetaires des gouvernements 1 
Revision generale 1911 des remunerations du personnel 
des organisations coordonnees 
PREMIERE PARTIE 
Origine des travaux - Propositions des 
secretaires generaux -Procedure adoptee par 
le Comtte de coordination 
1. Le present rapport du Comite de coordina-
tion est consacre a l'examen general des remune-
rations du personnel des organisations coordon-
nees. Cet examen a ete effectue a partir des pro-
positions des secretaires generaux presentees le 
15 octobre 1971 dans le document CSG(71)2 com-
plete ulterieurement '2• La documentation commu-
niquee par les secretaires generaux comprenait: 
(a) un expose des motifs ; 
(b) des propositions portant sur la remune-
ration (traitement de base et regime des 
indemnites) et la structure interne des 
grades; 
(c) une serie d'amendements ala procedure 
d'ajustement des traitements. 
En outre, peu de temps avant de soumettre leurs 
propositions au titre de la revision generale, les 
secretaires generaux avaient saisi le Comite de 
coordination de propositions tendant a ameliorer 
le regime de l'indeinnite de perte d'emploi 3 • Les 
secretaires generaux ayant fait valoir !'impor-
tance qu'ils attachaient a une etude immediate 
de ces propositions, le Comite de coordination 
avait accede a leur demande en prevoyant toute-
fois que les conclusions auxquelles il aboutirait 
seraient incorporees dans le rapport relatif a la 
revision generale. 
A. Origine des travaux 
2. Conformement a !'article 10 de l'Annexe II 
au 54" rapport du Comite de coordination du 7 
1. Approuve par le Conseil de l'U.E.O. le 31 aout 1972. 
2. Rectificatifs de decembre 1971 et de fevrier 1972, 
Additifs 1, 2 et 3 et document CCG fW(72)9. 
3. Cf. CCG fW(71)15. 
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mai 1969, « ... les remunerations du personnel 
international seront soumises tous les quatre ans 
a un examen complet et approfondi. Pourront no-
tamment etre pris en consideration : 
(a) l'evolution du niveau qe vie dans les 
pays membres au cours de la periode de 
quatre ans anterieure a la revision ; 
(b) les necessites du recrutement ; 
(c) !'evolution des remunerations des agents 
des services publics de divers pays, et en 
particulier du pays hate. » 
3. La revision generale precedente ayant eu lieu 
en 1968, la nouvelle revision aurait du etre effec-
tuee en 1972. Toutefois, les secretaires generaux 
ayant demande avec insistance, debut 1971 1, qu'il 
soit procede a une revision generale anticipee -
revision justifiee selon eux par !'evolution des 
revenus et des salaires dans les principaux pays 
membres et les recents ajustements de traitements 
a la C.E.E. - le Comite de coordination, apres 
une etude approfondie du probleme, a finalement 
recommande aux conseils de reserver un accueil 
favorable a cette demande. La presente revision 
generale a done ete effectuee un an avant la date 
prevue par la reglementation. 
4. Les secretaires generaux ont soumis, en octo-
bre 1971, leurs propositions relatives aux ques-
tions d'ordre general et aux baremes concernant 
les personnels en poste en Belgique, en France, au 
Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Certaines de ces propositions, qui avaient du etre 
etablies a partir d'estimations, ont fait !'objet 
d'un rectificatif des secretaires generaux en 
decembre 1971. En outre, les secretaires generaux 
ont, dans leur document CCG/W(72)9, apporte 
des modifications aux demandes initiales qu'ils 
avaient faites en vue de modifier la procedure 
d'ajustement des traitements. Enfin, ils ont sou-
mis au Comite de coordination les baremes des 
autres lieux d'emploi, courant fevrier, mars et 
avril. 
l. Cf. document CCG /W(71)1, du 21 janvier 1971. 
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B. Propoaalll of the Secretaries-General 
(a) The incremental structure of grades 
5. The proposals of the Secretaries-General 
concerned the following : 
(a) A grades: extension of the advancement 
prospects within each grade by augment-
ing the number of steps, resulting in a 
reduction of the number of annual steps, 
the introduction of a number of two-
yearly steps, and the elimination of the 
special steps ; 
(b) L grades: the present system to be 
maintained, the Secretaries-General 
reserving the right to ask for the rein-
tegration of this category of staff into 
category A before 1st January 1973 ; 
(c) B and 0 grades : the two special steps 
reached after a period of three years to 
be replaced by three biennial steps, and 
a normal yearly step to be added to 
category 0 scales to bring them into 
line with category B scales. 
(b) System of remuneration 
6. The proposals of the Secretaries-General 
were based on the following considerations : 
(a) inadequate increase in remunerations as 
a result of the last general review ; 
(b) standard of living trends in member 
countries since the last general review ; 
(c) trends in salaries paid by the EEO ; 
(d) recruiting requirements. 
These proposals entailed: 
(a) increases in basic salaries for categories 
A,L,BandO; 
(b) introduction of an allowance for handi-
capped children (proposals submitted 
by the Secretaries-General on 19th 
March 1971) ; 
(c) readjustment of the rent allowance in 
favour of staff in categories B and 0 ; 
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(d) adoption of a new criterion for calculat-
ing the amount of the language allow-
ance; 
(e) increase in the expatriation allowance 
supplement for dependent children ; 
(f) increase in the allowance for children 
or other dependants ; 
(g) increase in the education allowance; 
(h) improvement of the indemnity for loss 
of job 1 • 
(c) Procedure for the adjustment of salaries 
7. In their initial proposals at Annex 6 to 
document OSG(71)2 the Secretaries-General sub-
mitted certain improvements to the existing pro-
cedure. At a later date in document OOG(W(72)9 
they submitted new proposals to achieve greater 
similarity with the EEO system. These included : 
(a) a reduction of the interval between two 
general reviews from four to two years ; 
(b) the Secretaries-General to be entitled to 
request an advance standard of living 
adjustment in the intermediate years 
between two general reviews ; 
(c) the introduction of a new reference 
period for annual reviews (1st July-
30th June instead of 1st October-30th 
September), the adjustments being 
based on the entire increase in the inter-
national cost of living index during the 
review period and taking effect on 1st 
July of the current year; 
(d) an exceptional review in the course of 
the year whenever the margin between 
the international price index and the 
index of salaries is four points or more, 
with adjustments effective on the first 
day of the month following that in 
which such a margin is first recorded ; 
(e) the abolition of the activating threshold 
of three points provided for in Article 6 
of the existing procedure. 
1. Bee paragraph 1 above. 
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B. Propositions de• •ecretairu generawc 
(a) La structure des grades 
5. Les propositions des secretaires generaux 
portaient sur les points suivants : 
(a) Grades A : prolongement des possibilites 
d'avancement a l'interieur de chaque 
grade par une augmentation du nombre 
d'echelons, cette reforme entrainant la 
reduction du nombre d'echelons annuels, 
la creation d'un certain nombre d'eche-
lons biennaux et la suppression des eche-
lons speciaux. 
(b) Grades L: maintien du regime en 
vigueur, les secretaires generaux se re-
servant la possibilite de demander la 
reintegration de cette categorie d'agents 
dans la categorie A avant le 1•• janvier 
1973. 
(c) Grades B et C : remplacement des deux 
echelons speciaux obtenus apres une pe-
riode de trois ans, par trois echelons 
biennaux et adjonction d'un echelon 
annuel normal au bareme de la categorie 
C pour !'aligner sur celui de la categorie 
B. 
(b) Regime des remunerations 
6. Les propositions des secretaires generaux 
etaient fondees sur les considerations suivantes : 
(a) revalorisation insuffisante des traite-
ments lors de la demiere revision gene-
rale; 
(b) evolution du niveau de vie dans les pays 
membres depuis la derniere revision 
generale; 
(c) evolution des traitements a la C.E.E. ; 
(d) les besoins du recrutement. 
Elles portaient sur les points suivants : 
(a) relevement des traitements de base pour 
les categories A, L, B et C ; 
(b) creation d'une allocation pour enfant 
handicape (propositions soumises des le 
19 mars 1971 par les secretaires gene-
raux); 
(c) amenagement de l'indemnite de logement 
en faveur des agents de grades B et C ; 
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(d) adoption d'un nouveau critere pour de-
terminer le montant de l'indemnite de 
langue; 
(e) majoration du supplement pour enfant 
a charge de l'indemnite d'expatriation; 
(f) majoration de l'indemnite pour enfant 
ou personne a charge ; 
(g) revalorisation de l'indemnite d'educa-
tion; 
(h) amelioration du regime de l'indemnite 
de perte d'emploi 1 • 
(c) Procedure d' ajustement des traitements 
7. Les secretaires generaux avaient formule 
initialement a l'Annexe 6 du document CSG(71)2 
certaines propositions en vue d'ameliorer le re-
gime en vigueur. Par la suite, dans leur document 
CCGjW(72)9, ils ont formula de nouvelles propo-
sitions en vue de se rapprocher du regime appli-
que par la C.E.E. Elles prevoyaient essentielle-
ment: 
(a) la reduction de l'intervalle entre deux 
revisions generales : 2 ans au lieu de 
4 ans; 
(b) la faculte pour les secretaires generaux, 
au cours de l'annee intermediaire entre 
deux revisions generales, de demander 
une avance au titre du niveau de vie ; 
(c) !'adoption d'une nouvelle periode de re-
ference pour les revisions annuelles (1". 
juillet-30 juin, au lieu de 1.. octobre-
30 septembre), les ajustements accordes 
devant representer la variation totale de 
l'indice international au cours de la 
periode consideree et prendre effet au 
1 .. juillet de l'annee en cours; 
(d) le deroulement d'une revision exception-
neUe toutes les fois qu'un ecart de 4 
points ou plus sera constate en cours 
d'annee entre l'indice des prix et l'indice 
des traitements, les ajustements consen-
tis a l'issue de cette revision prenant 
effet au premier jour du mois suivant 
celui au cours duquel l'ecart aura ere 
observe pour la premiere fois ; 
(e) la suppression du seuil de 3 points prevu 
a !'article 6 de la procedure actuelle. 
I. Cf. paragraphe 1 oi-dessus. 
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C. Procedure followed by the Co-ordinating 
Committee 
8. The Co-ordinating Committee studied the 
proposals of the Secretaries-General with the help 
of a Working Party of national experts, in 
accordance with a procedure finalised at its 
109th meeting on 3rd November 1971 1• This 
study was carried out between 30th November 
1971 and 14th April1972. 
PART2 
Conclusions and general recommendations of 
the Co-ordinating Committee 
A. Incremental structure 
(a) Category A 
9. The proposals of the Secretaries-General 
aimed at achieving proportionally larger 
increases in the lower steps of grades and at 
extending the advancement possibilities within 
each grade, while bringing the scales closer to 
the EEC scales. The structure proposed was 
found acceptable as a whole by the Co-ordinating 
Committee. It was felt nevertheless that some 
reduction should be made in the number of steps 
proposed for grade A7, as an extension beyond 
ten years did not seem justified at that level. 
Finally, the Co-ordinating Committee recom-
mends that the transfer from the old to the new 
structure should be based on the number of years 
in the grade as reflected by the step at 1st 
January 1972 in accordance with the diagram 
at Annex I and that the transfer should in no 
case result in an advancement by more than two 
steps for those concerned, whatever their length 
of service or grade. 
(b) Category L 
10. The Co-ordinating Committee noted that the 
Secretaries-General might submit proposals for 
reintegrating category L into category A before 
the end of the year. 
1. CCG /M(71 )5, Item III. 
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(c) Categories B and C 
11. While maintaining the broad lines of the 
present structure for these categories, the Secre-
taries-General asked that certain within-grade 
advancement prospects should be provided for 
the benefit of long serving staff. The Co-ordinat-
ing Committee was able to approve the request 
of the Secretaries-General which meant substitut-
ing three biennial steps for the two special steps 
and adding another step to category C scale. 
B. The system of remuneration 
( i) Basic scale 
(a) Categories A and L 
12. The proposals of the Secretaries-General 
were based on standard of living trends in 
member countries since the last general review 
and the need to come close to the scales applied 
by the EEC in Brussels. As in previous years, 
the scales had been calculated to provide the same 
purchasing power for the same grades whatever 
the country of service. The scales had therefore 
been worked out on the basis of geographical 
price indices prepared in the previous months in 
close collaboration with the statistical experts 
of member countries and finally brought up to 
date as at 30th September 1971. 
13. Concerning the principles and the method 
applied by the Secretaries-General, the Co-
ordinating Committee has no special comments 
to make. It agreed as the Secretaries-General 
requested, that the review of Category A and L 
scales should start with Belgium and that in 
principle the geographical price indices should 
be applied without modification. 
14. As for the scales themselves, which were at 
a level slightly below the EEC level, the Co-
ordinating Committee was able to recommend 
their adoption, subject to a slight reduction aimed 
at reducing somewhat the additional budgetary 
burden which would result from their applica~ 
tion. For this purpose, the Secretaries-General 
proposed a compromise scale, the broad lines of 
which were accepted. Subsequently, instancing 
the further salary increases awarded to the EEC 
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C. Procedure adoptee par le Comite de coordination 
8. Le Oomite de coordination a etudie les pro-
positions des secretaires generaux avec le con-
cours d'un groupe de travail d'experts nationaux, 
suivant une procedure mise au point au cours de 
sa 109• session du 3 novembre 1971 1 • Oette etude 
a ete effectuee entre le 30 novembre 1971 et le 
14 avril1972. 
DEUXIEME PARTm 
Conclusions et recommandations d'ensemble 
du Comite de coordination 
A. Structure des grades 
(a) Oategorie A 
9. Les propositions des secretaires generaux 
visaient essentiellement, d'une part a revaloriser 
proportionnellement davantage les traitements 
de debut de grade et a prolonger quelque peu les 
possibilites d'avancement a l'interieur de chaque 
grade, d'autre part a permettre un rapproche-
ment plus etroit avec le bareme de la O.E.E. La 
structure proposee a ete jugee acceptable dans 
son ensemble par le Oomite de coordination. Il a 
estime neanmoins qu'il convenait de reduire quel-
que peu le nombre d'echelons propose pour le 
grade A 7, une carriere qui s'etendrait sur plus 
de dix ans ne paraissant pas justifiee a ce niveau. 
Enfin, le Oomite de coordination recommande que 
le passage de l'ancienne structure a la nouvelle 
s'effectue en retenant comme critere les annees 
passees dans le grade auquel correspond !'eche-
lon des agents a la date du 1"" janvier 1972 
conformement au schema figurant a l'Annexe I et 
que ce passage ne se traduise en aucun cas, pour 
les interesses, quels que soient leur anciennete et 
leur grade, par un avancement de plus de deux 
echelons. 
(b) Oategorie L 
10. Le Oomite de coordination a note que les 
secretaires generaux envisageaient la possibilite 
de presenter ulterieurement des propositions vi-
sant a reintegrer, avant la fin de l'annee, la 
categorie L dans la categorie A. 




(c) Categories B et 0 
11. Tout en maintenant dans ses grandes lignes 
la structure en vigueur pour ces categories, les 
secretaires generaux ont demande que certaines 
perspectives d'avancement soient ouvertes au per-
sonnelle plus ancien, en prolongeant quelque peu 
les possibilites d'avancement a l'interieur de cha-
que grade. Le Oomite de coordination a estime 
pouvoir acceder a la demande des secretaires 
generaux qui se traduisait, comme il est rappele 
ci-dessus, par la substitution de trois echelons 
biennaux aux deux echelons speciaux et l'adjonc-
tion d'un echelon annuel au bareme de la cate-
gorie 0. 
B. Regime des remunerations 
( i) Bareme de base 
(a) Categories A et L 
12. Les propositions des secretaires generaux 
etaient fondees sur !'evolution du niveau de vie 
dans les pays membres depuisla derniere revision 
generale et la necessite d'un rapprochement etroit 
avec les baremes en vigueur a la O.E.E., a Bruxel-
les. Oomme lors des annees precedentes, les ba-
remes avaient ete etablis en vue d'assurer a grade 
egal le meme pouvoir d'achat, quel que soit le 
lieu d'emploi. A cette fin, les baremes avaient ete 
calcules a partir d'indices geographiques de prix 
mis au point au cours des mois precedents en 
etroite collaboration avec les experts statisticians 
des pays membres, et actualises a la date du 30 
septembre 1971. 
13. Au sujet des principes appliques et de la 
methode suivie par les secretaires generaux, le 
Oomite de coordination n'a pas d'observation par-
ticuliere a formuler. Il a ete d'accord, comme le 
demandaient les secretaires generaux, pour com-
mencer l'examen des baremes des categories A et 
L par celui de la Belgique et pour qu'en principe 
les indices geographiques de prix soient appliques 
sans modification. 
14. Quant aux baremes proprement dits qui se 
situaient a un niveau Iegerement inferieur a celui 
de la O.E.E., le Oomite de coordination a estime 
pouvoir en recommander !'adoption, sous reserve 
d'une Iegere reduction destinee a restreindre quel-
que peu la charge budgetaire supplementaire qui 
decoulerait de leur mise en application. Les secre-
taires generaux ont propose a cet effet un ba-
reme de compromis qui a ete accepte dans ses 
grandes lignes. Par la suite, invoquant les nou-
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staff with effect from 1st January 1972, the 
Secretaries-General asked the Co-ordinating Com-
mittee to go back on the reduction requested and 
to approve their initial proposals as set out in 
document CSG(71) 2 Rectificatif of December 
1971 but the Committee did not feel able to accede 
to this. 
(b) Categories Band C 
15. As in previous general reviews, the Secre-
taries-General calculated the remuneration of 
staff in categories B and 0 on the basis of pay 
in the private sector for equivalent jobs, selecting 
for this purpose local employers paying the 
highest wages. Without seriously questioning this 
method, the Co-ordinating Committee intends to 
make a thorough study of the procedures applied 
by the inter-organisations section and also to see 
to what extent the present system of job classi-
fication could be improved. 
16. In general, and subject to modifications due 
to circumstances currently prevailing in certain 
countries, the Co-ordinating Committee adopted 
scales quite close to those the Secretaries-General 
had proposed. 
(ii) System of allowances 
(a) Expatriation allowance 
17. The Co-ordinating Committee endorses the 
proposal of the Secretaries-General that the rates 
of proportional allowances should remain 
unchanged, that is to say ~6% for unmarried 
officials and 20 % for heads of household. While 
recognising the efforts of the Secretaries-General 
to reduce the fixed part of the expatriation allow-
ance for category B staff, the Committee found 
it necessary to further reduce the rates proposed 
for France, Germany and the Netherlands. For 
recruitment purposes, however, the Committee 
agreed that in the case of Turkey the propor-
tional part of the allowance should be doubled 
for staff who were nationals of countries not 
bordering on Turkey. 
(b) Head of household allowance 
18. The Co-ordinating Committee recommends 
that, as proposed by the Secretaries-General, the 
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existing provisions for this allowance should 
remain unchanged. 
(c) Allowance for children and other dependants 
19. The Co-ordinating Committee recommends 
that the new rates proposed by the Secretaries-
General should be accepted. 
(d) Allowance for handicapped children 
20. The Secretaries-General, noting that in most 
member countries arrangements existed to com-
pensate families in part at least for the additional 
expense involved in caring for and educating 
handicapped children, had proposed at the begin-
ning of 1971, in document CCG/W(71)5 dated 
19th March 1971, that an allowance should be 
introduced for staff members with dependent 
handicapped children. The Co-ordinating Com-
mittee had decided to defer examination of the 
proposal until the general review. 
21. Having studied the proposals of the Secre-
taries-General and collected information on the 
schemes in force in certain member countries and 
on the system envisaged within the EEC, the 
Committee decided in favour of the institution 
of such an allowance, on the understanding that 
in the event of entitlement of a staff member 
under a national or another international scheme 
the amount of allowance paid by the organisation 
shall be the amount by which the rate to which 
he is entitled under this scheme exceeds the 
amount payable under the national or interna-
tional scheme. The conditions decided on by the 
Co-ordinating Committee for the award of this 
allowance are set out at Annex II. 
(e) Education allowance 
22. The Secretaries-General proposed that the 
existing scheme should be maintained and that 
the rates should be increased by 20 % being the 
average increase in cost of living in member 
countries since the last general review. The Co-
ordinating Committee noted that the terms of 
the allowance approved at the last general review 
were deficient in certain respects (particularly 
in cases where the place of education and place 
of employment are near to each other although 
in two different countries), and asked the Secre-
taries-General to submit proposals to correct these 
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velles augmentations de traitements accordees au 
personnel de la C.E.E., avec effet au 1"' janvier 
1972, ils ont demande au Comite de coordination 
de renoncer a la reduction demandee et d'ente-
riner leurs propositions initiales telles qu'elles 
figuraient dans le document CSG(71)2 (rectifi-
catif de decembre 1971), mais le Comite n'a pas 
estime pouvoir les suivre. 
(b) Categories Bet C 
15. Les secretaires generaux, comme lors des 
revisions generales precedentes, ont determine 
les remunerations des agents des categories B et 
C en se fondant sur les traitements pratiques 
dans le secteur prive pour des emplois equivalents 
et en selectionnant a cet effet, les employeurs 
locaux qui payent les meilleurs salaires. Sans 
mettre en cause, a proprement parler cette me-
thode, le Comite de coordination se propose de 
proceder a une etude approfondie des procedures 
suivies par la section inter-organisations et d'exa-
miner aussi dans queUe mesure il pourrait etre 
souhaitable d'ameliorer le systeme actuel de clas-
sification des emplois. 
· 16. En general et sous reserve de certaines modi-
fications dues aux circonstances prevalant dans 
certains pays, le Comite de coordination a adopte 
des baremes assez proches de ceux que les secre-
taires generaux avaient proposes. 
(ii) Regime des indemnites 
(a) lndemnite d'expatriation 
17. Le Comite de coordination marque son accord 
sur la proposition des secretaires generaux visant 
a maintenir inchange le taux des indemnites pro-
portionnelles, a savoir 16% pour les agents celi-
bataires et 20% pour les agents chefs de famille. 
Tout en reconnaissant !'effort accompli par les 
secretaires generaux pour reduire la partie fixe 
de l'indemnite d'expatriation dans le cas des 
agents de grade B, il a estime necessaire d'appor-
ter une reduction supplementaire aux taux pro-
poses pour la France, l'Allemagne et les Pays-
Bas. Par contre, pour les besoins du recrutement 
en Turquie, le Comite a marque son accord pour 
que la partie proportionnelle de l'indemnite soit 
doublee au benefice des agents ressortissants de 
pays non limitrophes. 
(b) lndemnite de chef de famille 
18. Le Comite de coordination recommande, 
comme le souhaitent les secretaires generaux, de 
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maintenir sans modification le regime actuel de 
cette indemnite. 
(c) lndemnite pour enfant ou personne a charge 
19. Le Comite de coordination recommande d'ac-
cepter les nouveaux taux proposes par les secre-
taires generaux. 
(d) Allocation pour enfant handicape 
20. Les secretaires generaux, constatant que dans 
la plupart des pays membres i1 existait des dispo-
sitions permettant de compenser, au moins par-
tiellement, la charge supplementaire qu'entrai-
nent pour les families l'entretien et !'education 
d'enfants handicapes, avaient propose au debut 
de 1971 1, !'institution d'une allocation payable 
aux membres du personnel qui ont a leur charge 
des enfants handicapes. Le Comite de coordina-
tion avait decide a l'epoque de differer l'examen 
de ce projet en attendant la revision generale. 
21. Apres avoir examine les propositions des 
secretaires generaux et avoir recueilli des infor-
mations sur les regimes en vigueur dans certains 
pays membres et sur celui qui est envisage a la 
C.E.E., le Comite a pris position en faveur de la 
creation d'une telle indemnite, etant entendu que, 
dans l'eventualite ou le membre du personnel 
interesse beneficierait d'une indemnite de meme 
nature au titre d'un regime national ou inter-
national, l'indemnite versee par !'organisation 
sera egale a la difference entre le montant re-
commande dans le present rapport et celui accor-
de au titre dudit regime national ou international. 
Les modalites retenues par le Comite de coordina-
tion pour !'attribution de cette indemnite font 
l'objet de l'Annexe II. 
(e) lndemnite d'education 
22. Les secretaires generaux ont propose que le 
regime actuel soit maintenu et que les taux de 
l'indemnite soient uniformement revalorises de 
20 % pour tenir compte de !'augmentation moyen-
ne du coilt de la vie dans les pays membres depuis 
la derniere revision generale. Le Comite de coor-
dination, ayant constate que le regime de l'in-
demnite approuve lors de la revision generale 
precedente comportait certaines imperfections 
(cl\s notamment ou le lieu d'education et le lieu 
d'emploi sont proches l'un de l'autre bien que 
situes dans deux pays differents), a demande aux 
1. CCGfW(71)5, en date du 19 mars. 
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deficiencies. The Secretaries-General have sub-
mitted accordingly two changes to the system 1 
which the Committee endorsed subject to a small 
change. The system as modified is incorporated 
at Annex III. It will become effective from 1st 
September 1972. 
(f) Rent allowance 
23. The Secretaries-General had asked for an 
improvement of the present scheme in favour 
of staff in categories B and C. While it does not 
feel able to adopt the proposals of the Secretaries-
General in their entirety, the Co-ordinating Com-
mittee is nevertheless in favour of putting greater 
emphasis on the social aspect of the scheme. 
24. The Committee took the view, however, that 
as a matter of principle the allowance was not 
justified for categories A and L, as in establishing 
scales for these categories of staff, differences in 
rent in the various countries were already taken 
into account. The complete abolition of the rent 
allowance for staff in these categories would 
however be too radical a measure. The Co-ordinat-
ing Committee therefore recommends : 
(a) that officials in grades above A2 and 
L2 should no longer be entitled to the 
allowance; 
(b) that for officials in grades A1 and A2, 
L1 and L2 the activating threshold 
should be raised from 20% to 22 %-
Exceptionally, these provisions will only apply 
from 1st July 1972. The new conditions recom-
mended for the rent allowance are set out in 
Annex IV. 
(g) Installation allowance 
25. The Co-ordinating Committee recommends 
that, as proposed by the Secretaries-General, the 
existing scheme should be maintained unchanged. 
(h) Language allowance 
26. The Secretaries-General do not want any 
change in the conditions for granting this allow-
ance but would like the allowance itself not to 
be a fixed amount as at present but to correspond 
to one and a half times the value of one step in 
1. CCG /W(72)15. 
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grade Bl. The Co-ordinating Committee has 
agreed to this proposal with the proviso that the 
amount of the allowance shall be equal to one 
step in grade B2 and not one and a half times 
one step in grade B1 as requested by the Secre-
taries-General. It was the wish of some delega-
tions that an increased amount should be paid 
to staff from countries with a national language 
other than the official languages. 
( i) Acting allowance 
27. The Co-ordinating Committee recommends 
that the conditions for this allowance remain 
unchanged, as proposed by the Secretaries-
General on the understanding that the amount 
should continue to be based on two annual steps. 
(j) Indemnity for loss of job 
28. The Co-ordinating Committee received in 
CCG/W(71)15 of 15th September 1971 a proposal 
from the Secretaries-General for changing the 
provisions currently in force for the indemnity 
for loss of job. At the request of the Secretaries-
General the Co-ordinating Committee had agreed 
to study this proposal outside the framework of 
the general review, but had taken the view that 
the resulting recommendations should be included 
in its report on the 1971 general review. 
29. The Ill1lin proposals of the Secretaries-Gen-
eral were: 
- to widen the field of application of the 
indemnity; 
- to increase the amount of the indemnity ; 
- to improve the provisions for application 
including the elimination of the 12 month 
upper limit in the case of unlimited 
duration contracts. 
The Co-ordinating Committee, while agreeing 
that the existing provisions ought to be improved, 
could not fully accept the proposals of the Secre-
taries-General, but was able to take them into 
account to a very large extent. 
30. The rules proposed are set out at Annex V 
to this report. As regards Article 1 (2) (e) and 
(f) of the rules, the Committee felt that the 
Secretaries-General should,' as far as possible 
and bearing in mind the provisions of the staff 
rules of their organisation, consider in future 
drawing up contracts making it possible to change 
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secretaires generaux de lui soumettre des pro-
positions permettant d'y remedier. Conformement 
a cette demande, les secretaires generaux ont SOU-
mis au Comite, dans leur document CCG/W(72) 
15, deux amendements au regime en vigueur que 
le Comite de coordination a acceptes sous re-
serve d'une Iegere modification. Le nouveau re-
gime de l'indemnite qui fait !'objet de l'Annexe 
III entrera en vigueur le 1•• septembre 1972. 
(f) lndemnite de logement 
23. Les secretaires generaux avaient demande 
une amelioration du regime actuel en faveur des 
agents de grades B et C. S'il n'estime pas pouvoir 
adopter integralement les propositions des secre-
taires generaux, le Comite de coordination est 
neanmoins favorable a une accentuation du ca-
ractere social du regime. 
24. Par contre, illui est apparu que l'indemnite, 
en principe, ne se justifiait pas pour les categories 
A et L, etant donne que lors de l'etablissement des 
baremes pour ces categories d'agents, il est deja 
tenu compte des differences de Ioyer de pays a 
pays. La suppression totale de l'indemnite de 
logement pour les agents de ces categories consti-
tuerait cependant une mesure trop radicale. 
Aussi, le Comite de coordination recommande: 
(a) de supprimer l'indemnite de logement 
pour les agents de grade superieur A 
A2 etL2; 
(b) d'elever le seuil de declenchement de 
20 % a 22 % pour les agents de grade 
A1 et A2, L1 et L2. 
A titre exceptionnel, ces deux series de dispo-
sitions ne prendront effet qu'au 1•• juillet 1972. 
Les nouvelles modalites recommandees pour l'in-
demnite de logement font !'objet de l'Annexe IV. 
(g) lndemnite d'installation 
25. Le Comite de coordination recommande, 
comme le souhaitent les secretaires generaux, de 
maintenir inchange le regime actuel. 
(h) I ndemnite de langue 
26. Les secretaires generaux souhaitent que l'in-
demnite ne corresponde plus a un montant fixe 
mais represente une fois et demie la valeur d'un 
echelon du grade B1. Le Comite de coordination 
a donne son accord A cette proposition, a condi-
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tion que le montant de l'indemnite soit egal A un 
echelon du grade B2 et non a une fois et demie 
un echelon du grade B1, comme le demandaient 
les secretaires generaux. Certaines delegations 
auraient souhaite que le montant de l'indemnite 
soit majore en faveur des agents ressortissants de 
pays dont la langue n'est pas l'une des deux 
langues officielles. 
(i) lndemnite de suppliance 
27. Le Comite de coordination recommande de 
maintenir inchange le regime de cette indemnite, 
comme le proposent les secretaires generaux, etant 
precise que cette indemnite restera egale a deux 
echelons annuels. 
(j) lndemnite de perle d'emploi 
28. Le Comite de coordination a ete saisi (cf. 
document CCG/W(71)15) en date du 15 septem-
bre 1971 d'un projet des secretaires generaux 
visant A modifier le regime en vigueur de l'in-
demnite de perte d'emploi. A la demande , des 
secretaires generaux, le Comite de coordination 
avait accepte d'examiner ce projet en dehors du 
cadre de la revision generale mais avait estime 
que les recommandations auxquelles il aboutirait 
devraient etre incorporees dans son rapport sur 
la revision generale 1971. 
29. Les propositions des secretaires generaux 
prevoyaient essentiellement : 
- l'elargissement du champ d'application 
de l'indemnite ; 
- la majoration du montant des indemni-
tes; 
- des dispositions d'application plus £avo-
rabies et notamment la suppression du 
plafond de 12 mois pour les contrats de 
duree indeterminee. 
Le Comite de coordination, tout en estimant qu'il 
convenait d'ameliorer le regime en vigueur, n'a 
pas ete en mesure d'accepter toutes les proposi-
tions des secretaires generaux. n a pu neanmoins 
en tenir compte dans une tres large mesure. 
30. La reglementation proposee fait l'objet de 
l'Annexe V au present document. En ce qui con-
cerne !'article 1 (2) (e) et (/) de la reglementa-
tion, le Comite a estime qu'il serait souhaitable 
que, dans la mesure du possible et compte tenu 
des dispositions du reglement du personnel de 
leur organisation, les secretaires generaux envi-
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the place of employment. Further, it would be 
the responsibility of the administrations con-
cerned, of the budget committees and of the 
boards of auditors to see to it, each within their 
own sphere of responsibility, that in the case of 
staff nearing retirement age the application of 
the provisions does not produce effects that are 
inconsistent with the objectives of the regulations. 
(k) A.Uowances awarded in specific countries 
31. As regards specific allowances in individual 
countries, the recommendations of the Co-
ordinating Committee are included together with 
the scales for the countries concerned. 
C. Reuision of the procedure for the adjustment 
of salaries 
32. The Co-ordinating Committee studied in 
detail the Secretaries-General's proposals as sum-
marised in paragraph 7 above. The Committee 
was not able to fully endorse the Secretaries-
General's proposals but found them acceptable 
to a very large extent. The Committee agreed that 
the delays in applying the adjustments resulting 
from annual and exceptional reviews should be 
suppressed and that the activating threshold for 
exceptional reviews should be substantially 
reduced. 
33. The Committee made no final decision either 
on the frequency of general reviews which the 
Secretaries-General wished to change by reducing 
from 4 years to 2 years the interval between two 
general reviews or on the introduction of inter-
mediary reviews between two general reviews 
requested by the Secretaries-General to adjust 
salaries to part of the change in standard of 
living in addition to adjustments related to the 
cost of living. In both respects, however, the 
Committee recommends ad hoc measures which 
should meet the requirements of the Secretaries-
General: 
- firstly, the next general review shall take 
effect from 1st July 1974 and shall cover 
the period from 1st October 1971 to 30th 
June 1974; 
- secondly, at the time of the 1973 annual 
review the Secretaries-General may sub-
mit proposals to adjust salaries to part 
of the move in standard of living since 
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1st October 1971, in addition to cost-of-
living adjustments, on condition : 
(a) that the Secretaries-General's pro-
posals are based on the criteria 
described under Article 10 of Annex 
VI; 
(b) that if the proposals are accepted 
by councils the resulting adjustments 
should be considered as an advance 
on the 197 4 general review. 
34. The Co-ordinating Committee further 
believes that the provisions set out in Annex VI 
should be reviewed as a whole within the 1974 
general review on the grounds that the EEC 
procedure on which the Secretaries-General based 
their own proposal to a large extent are them-
selves of a provisional and tentative nature. These 
provisions cannot therefore constitute a basis for 
any vested rights. 
D. Date of implementation of the new prouisions 
35. The Co-ordinating Committee propose that, 
as the Secretaries-General have requested, all the 
measures it recommends shall take effect from 
1st January 1972 subject to the provisions dis-
cussed in paragraphs 22 and 24 above. It is also 
recommended that there should be no exceptional 
adjustment of salaries before 1st July 1972. 
E. Maintenance of acquired rights 
36. The Committee recommends that the appli-
cation of the provisions contained in this report 
including the provisions in paragraph 24 should 
in no case result in a member of staff receiving 
less net total remuneration than at present, even 
if some of the items in that net total remuneration 
are reduced below their previous level. 
37. Officials who have left the service of one of 
the Co-ordinated Organisations after 1st January 
1972, but before the date on which the present 
report is approved by the Council of that Organ-
isation, shall be entitled to the increased emolu-
ments arising out of the recommendations in this 
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sagent 8: l'avenir l'etablissement de contrats qui 
rendent possible une modification du lieu d'em-
ploi. Par ailleurs, il appartiendra eventuellement 
aux administrations competentes, aux comites du 
budget et aux commissaires aux comptes, dans le 
cadre de leurs attributions respectives, de veiller 
i1 ce que !'application du reglement ne conduise 
pas a des consequences etrangeres au but re-
cherche en ce qui concerne les agents proches de 
la limite d'age. 
(k) Indemnites applicables a un pays parliculier 
31. Pour les indemnites particulieres applicables 
a un pays determine, le Comite de coordination 
a formule ses recommandations dans le cadre des 
baremes des pays interesse&. 
C. Revision de la procedure d'ajustement des 
traitements 
32. Le Comite de coordination a procede a une 
etude approfondie des propositions des secretaires 
generaux telles qu'elles sont exposees au para-
graphe 7. S'il ne lui a pas ete possible de les 
accepter dans leur totalite, il a neanmoins estime 
pouvoir, dans une tres large mesure, leur donner 
une suite favorable. C'est ainsi qu'il recommande 
la suppression des periodes d'attente prevues pour 
!'entree en vigueur des indemnites resultant des 
revisions annuelles et exceptionnelles et qu'il re-
commande egalement un abaissement sensible du 
seuil dJ declenchement des revisions exception-
nelles. 
33. Le Comite n'a pu prendre de decision defi-
nitive ni en ce qui concerne la periodicite des 
revisions generales que les secretaires generaux 
souhaitaient ramener de 4 a 2 ans, ni sur les 
revisions intermediaires entre deux revisions 
generales qu'ils desiraient introduire pour per-
mettre en plus des ajustements au titre du cout 
de la vie, d'adapter partiellement les traitements 
a !'evolution du niveau de vie. 11 a pu, nean-
moins, recommander des mesures ad hoc en ce 
qui concerne ces deux points, qui devraient don-
ner satisfaction aux secretaires generaux : 
- en premier lieu, la prochaine revision 
general prendra effet au r· juillet 1974 
et couvrira la periode r• octobre 1971-
30 juin 197 4 ; 
- en second lieu, les secretaires generaux 
pourront soumettre au Comite de coordi-
nation, a !'occasion de la revision annuelle 
de 1973, des propositions visant a adapter 
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partiellement les traitements, en sus du 
cout de la vie, a l'evolution du niveau de 
vie intervenue depuis le 1"' octobre 1971, 
sous condition : 
(a) que les propositions des secretaires 
generaux soient fondees sur les cri-
teres prevus a l'article 10 de l'An-
nexe VI; 
(b) que, dans le cas ou les conseils envi-
sageraient de donner une suite favo-
rable a ces propositions, les ajuste-
ments qui en resulteraient soient 
consideres comme constituant une 
avance sur la revision generale de 
1974. 
34. Enfin, tenant compte du fait que la proce-
dure en vigueur a la C.E.E. sur laquelle les se-
cretaires generaux ont fonde, dans une large 
mesure, leurs propositions n'a qu'un caractere 
provisoire et experimental, le Comite de coordi-
nation estime que les dispositions qui font !'objet 
de l'Annexe VI devront egalement etre revues 
dans leur ensemble lors de la revision generale 
de 1974. Elles ne sauraient done etre considerees 
comme constituant un droit acquis. 
D. Date de mise en application des nouvelles 
dispositions 
35. Le Comite de coordination propose, comme 
l'ont demande les secretaires generaux, que !'en-
semble des mesures qu'il recommande prenne 
effet au 1"' janvier 1972, sous reserve des dispo-
sitions prevues aux paragraphes 22 et 24 ci-
dessus. n propose aussi qu'aucune revision excep-
tionnelle des emoluments ne puisse intervenir 
avant le 1"' juillet 1972. 
E. Maintien des droits acquis 
36. Le Comite recommande que !'application des 
dispositions contenues dans le present rapport y 
compris celle du paragraphe 24 ne puisse se tra-
duire par une remuneration nette globale infe-
rieure a celle qu'il per~oit actuellement, meme 
si, cependant, certains des elements de cette remu-
neration nette globale se trouvaient diminues ou 
supprimes par rapport a la situation existant 
anterieurement. 
37. Les membres du personnel qui auront ete 
rayes des controles d'une des organisations co-
ordonnees posterieurement au 1"' janvier 1972, 
mais anterieurement a la date a laquelle le pre-
sent rapport aura ete approuve par le Conseil de 
cette organisation, seront en droit de beneficier 
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report for the whole period during which they 
were in the service of the organisation between 
1st January 1972 and the effective date of 
leaving. 
F. Summary 
38. The Co-ordinating Committee believes that 
it has taken account to a great extent of the 
considerations set forth by the Secretaries-Gen-
eral and of the resulting proposals. The recom-
mendations submitted by the Committee concern 
inter alia the following : 
- the adoption of salary scales that come 
very close to the scales submitted by the 
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Secretaries-General in respect of both 
the structure and the level ; 
- the improvement in several respects of 
the salary adjustment procedure ; 
- the introduction of an allowance for 
handicapped children ; 
- a substantial improvement of the indem-
nity for loss of job. 
39. A comparison between the increases requested 
by the Secretaries-General and as recommended 
by the Co-ordinating Committee set out by coun-
try of employment is included at Annex VII to 
this report. 
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des augmentations d'emoluments resultant des 
recommandations du present rapport pour toute 
la periode pendant laquelle ils ont ete au service 
de cette organisation entre le t•• janvier 1972 et 
la date effective de leur depart. 
F. Ruame 
38. En definitive, le Comite de coordination 
estime avoir largement tenu compte des conside-
rations exposees par les secretaires generaux et 
des propositions qui en sont la consequence. Les 
recommandations du Comite se traduisent notam-
ment par les resultats suivants : 
- !'adoption de baremes tres proches de 
ceux proposes par les secretaires gene-
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raux tant en ce qui conceme la structure 
que les taux ; 
-!'amelioration sur de nombreux points de 
la procedure de revision des traitements ; 
- la creation d'une indemnite pour enfant 
handicape; 
- !'amelioration sensible du regime d'indem-
nite de perte d'emploi. 
39. Une comparaison par pays d'emploi entre les 
majorations demandees par les secretaires gene-
raux et celles que recommande le Comite de co-
ordination figure a l'Annexe VII au present 
rapport. 
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ANNEx II 
Payment of allowance for handicapped child 
1. An allowance for a handicapped child shall 
be paid to any official with a dependent child 
who is handicapped within the meaning of the 
present regulation whatever the age of the child. 
Payment of the allowance for a handicapped 
child shall confer entitlement to the head of 
household allowance. 
I. Definition of a handicapped child 
2. A child shall be deemed to be handicapped 
within the meaning of this regulation if it is 
established by medical evidence that he or she is 
suffering from a serious and permanent disability 
necessitating either special care or supervision 
not provided free of charge or special education 
or training. 
II. Decision to pay the allowance 
3. The decision to pay the allowance shall be 
made by the Secretary-General after consulting 
a board which he shall constitute for the purpose 
and which shall include not less than one medical 
practitioner. The Secretary-General's decision 
shall specify the period for which the allowance 
shall be paid, subject to review. 
III. Assessment of the nature and degree of 
disab~"lity or incapacity 
4. The criterion for entitlement to the benefits 
specified in this regulation shall be the serious 
and continuing impairment of the physical or 
mental activities. 
5. Children may be deemed to be handicapped 
where they suffer from : 
- serious or chronic affection of the central 
or autonomic nervous system, however 
caused, such as diseases of the brain, 
diseases or disorders of the spinal cord 
or bone marrow or autonomic paralysis ; 
- serious affection of the locomotor system ; 
- serious affection of one or more sensory 
system; 
- chronic and disabling mental illness. 
6. The above list shall not be deemed to be 
exhaustive and is given by way of indication 
only : it shall not be taken as an absolute basis 
for assessing the degree of disability or inca-
pacity. 
IV. Amount of allowance 
7. The amount of the allowance shall be equal 
to the amount of the allowance for a dependent 
child and shall be additional thereto. 
V. Duplication of allowances 
8. In the event that the staff concerned is 
entitled to a similar allowance under a national 
or international scheme the amount of allowance 
payable by the organisation shall be the amount 
by which the rate payable under the present 
regulation exceeds the amount payable under 
the national or international scheme. 
ANNEX III 
Terms of application of the education allowance 
Conditions of award 
1. An education allowance of fixed amount may 
be granted, on his request, to any non-resident 
official entitled to the expatriation allowance \ 
in respect of each dependent child within the 
meaning of the staff rules, regularly attending, 
I. Provided that the official is not a national of the 
oountry in which he is serving. 
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on a full-time basis, an educational establishment 
outside the country in which the official is 
serving, provided that such educational establish-
ment is not less than 80 km distant from the 
official's duty station. Where this condition is 
not satisfied, the official may nevertheless be 
entitled to the education allowance, but only as 
specified in paragraphs 8 and 9 below. 
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ANNExE II 
Modalites d'application de l'indemnite pour enfant handicape 
1. Une allocation pour enfant handicape est 
accordee a tout agent ayant un enfant a charge, 
handicape au sens du present reglement quel que 
soit l'age de cet enfant. L'attribution de l'indem-
nite pour enfant a charge handicape donne droit 
a l'indemnite de chef de famille. 
I. Definition de l'enfant handicape 
2. Est considere comme handicape tout enfant 
atteint d'une infirmite entrainant une incapacite 
qui presente un caractere de gravite et de per-
manence, atteste medicalement. Cette infirmite 
necessite soit des soins specialises, soit une sur-
veillance speciale qui ne sont pas dispenses gra-
tuitement, ou encore une education ou une for-
mation specialisees. 
II. Decision d'attribution de l'indemnite 
3. La decision d'attribuer l'indemnite est prise 
par le Secretaire general. Celui-ci recueille l'avis 
d'une commission qu'il constitue a cet effet et 
comprenant au moins un medecin. La decision 
du Secretaire general fixe la duree durant la-
quelle l'indemnite est attribuee, sauf revision. 
III. Estimation de la nature et du degre de l'in-
firmite ou de l'incapacite 
4. L'atteinte severe et chronique des activites 
physiques ou mentales constitue le critere d'ap-
preciation des infirmites qui ouvrent droit aux 
dispositions du present reglement. 
5. Ainsi peuvent etre consideres comme handi-
capes les enfants presentant : 
- une atteinte grave ou chronique du sys-
teme nerveux central ou peripherique 
quelles qu'en soient les etiologies: ence-
phalopathies, myelopathies et paralysies 
de type peripherique ; 
- une atteinte grave de l'appareil locomo-
teur; 
- une atteinte severe d'un ou de plusieurs 
appareils sensoriels; 
- une maladie mentale chronique et invali-
dante. 
6. La liste ci-dessus n'est en rien limitative. 
Elle est donnee a titre indicatif et ne peut etre 
consideree comme une base absolue d'evaluation 
du taux d'infirmite ou d'incapacite. 
IV. Taux 
7. L'allocation est egale au montant de !'alloca-
tion pour enfant a charge et s'ajoute a cette allo-
cation. 
V. Cumul 
8. Dans l'eventualite ou !'interesse beneficierait 
d'une indemnite de meme nature au titre d'un 
regime national ou international, l'indemnite ver-
see par }'organisation sera egale a la difference 
entre le montant prevu par le present reglement 
et celui accorde au titre dudit regime national ou 
international. 
ANNEn III 
Modalites d'application pour l'indemnite d'education 
Conditions d'attribution 
1. Une indemnite d'education de caractere for-
faitaire est accordee a sa demande a tout agent 
non resident, beneficiaire de l'indemnite d'expa-
triation 1, pour chaque enfant a charge au sens 
du reglement du personnel, qui frequente de rna-
1. Pour autant qu'il ne soit pas ressortissant du pays 
d'aft"eota.tion. 
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niere reguliere et a plein temps un etablissement 
d'enseignement hors du pays d'affectation de 
!'agent, a condition que !edit etablissement d'en-
seignement se trouve a une distance egale au 
minimum a 80 km du lieu d'emploi de !'agent. 
Si cette derniere condition n'etait pas remplie, 
!'agent pourrait neanmoins beneficier de l'indem-
nite d'education, mais selon les modalites prevues 
aux paragraphes 8 et 9 ci-apres. 
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2. Furthermore, a non-resident official who is 
entitled to the expatriation allowance \ whose 
child or children is or are attending a school 
which does not form part of the national educa-
tional system of the country in which the official 
is serving, shall also receive, where he incurs 
excessive expenditure, an education allowance in 
accordance with the terms of application specified 
in paragraphs 8 and 9 below. 
3. Resident officials may be entitled to the 
education allowance, by way of exception, pro-
vided that the two following conditions are both 
satisfied: 
(a) the official's duty station is not less 
than 80 km distant from any school or 
university corresponding to the child's 
educational cycle ; 
(b) the official's duty station is not less 
than 80 km distant from his place of 
domicile at the time of his recruitment. 
Where these two conditions are satisfied the 
education allowance paid to the official shall be 
determined as specified in paragraphs 8 and 9 
below. 
4. The right to the allowance shall commence 
on the first day of the month during which the 
child begins to attend a primary school. It shall 
terminate when the child ceases his or her full-
time studies, and not later than the end of the 
month in which he or she reaches the age of 25. 
5. In order to receive the allowance, the agent 
must produce, each year, a certificate of enrol-
ment in the educational establishment. 
Amount of the allowance 
6. The scale of educational allowance applicable 
to non-resident staff whose children are attending 
school outside the country of the duty station 
shall be payable at three different fixed rates, 
depending on the nature of the schooling ... 
7. The three fixed rates represent a monthly 
fraction of the aggregate annual costs and are 
1. Provided that the offi.oial is not a national of the 
country in which he is serving. 
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payable during the holiday period provided that 
the child continues to attend an educational 
establishment when the following term begins. 
8. The scale of educational allowance applicable 
to non-resident staff whose children are attending 
school in the country of the duty station shall 
include three different ceilings depending on the 
nature of the schooling ... 
9. Within the limits of the ceilings, the allow-
ance shall consist of two elements : 
- a fixed element, covering general school 
expenses, and governed by the provisions 
of paragraph 7 above ; ... 
- the reimbursement, on production of 
vouchers, of the cost of tuition, residence 
and examination fees, and transport 
expenses. 
10. The actual amount of the education allow-
ance shall be determined by deducting, where 
appropriate, from the total amount to which the 
official is entitled any allowances from other 
sources which he receives for his child's education 
(scholarships or study grants). 
11. The supplement for dependent children, 
included in the expatriation allowance, and the 
education allowance shall not be payable concur-
rently. 
12. Officials receiving the education allowance, 
whose children pursue their studies at a place 
more than 300 km away from the duty station, 
shall also be entitled - on condition that the 
amount does not exceed the cost of a round trip 
between the duty station and the place approved 
for home leave - to the reimbursement of the 
cost of one round trip per year between the place 
of studies and the duty station. Nevertheless, 
members of the staff who have received such 
repayment for one or several children, may not 
during the same year request repayment of the 
round trip for home leave for that child or for 
these same children. 
Review of the amount of the education allowance 
13. The scale of the educational allowance shall, 
where appropriate, be reviewed on the occasion 
of general reviews. 
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2. Par ailleurs, les agents non residents, benefi-
ciaires de l'indemnite d'expatriation 1, dont les 
enfants frequentent dans le pays d'affectation un 
etablissement scolaire qui ne releve pas du regime 
national d'enseignement du pays d'affectation 
de l'agent, peuvent, lorsqu'ils ont a faire face 
a des depenses excessives, obtenir une indemnite 
d'education selon les modalites indiquees aux 
paragraphes 8 et 9 ci-dessous. 
3. Enfin, les agents residents peuvent benefi-
cier a titre exceptionnel de l'indemnite d'educa-
tion, sous la double condition : 
(a) que le lieu d'emploi de l'agent se trouve 
a une distance egale au minimum a 
80 km de tout etablissement scolaire ou 
universitaire correspondant au cycle 
d'enseignement suivi par l'enfant ; 
(b) qu'entre le lieu d'emploi de l'agent et 
le lieu de son domicile a l'epoque de 
son recrutement, il y ait egalement une 
distance egale au minimum a 80 km. 
Si cette double condition etait remplie, l'indem-
nite versee a l'agent serait determinee sur la base 
des modalites prevues aux paragraphes 8 et 9 
ci-dessous. 
4. Le droit a l'indemnite prend naissance le 
premier jour du mois au cours duquel l'enfant 
commence a frequenter un etablissement d'ensei-
gnement primaire. Il expire lorsque l'enfant ter-
mine ses etudes a plein temps et au plus tard a 
la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint 
l'age de 25 ans. 
5. Pour beneficier de l'indemnite, l'agent doit 
produire chaque annee un certificat d'inscription 
de l'etablissement d'enseignement. 
M ontant de l'indemnite 
6. Le bareme de l'indemnite d'education appli-
cable aux agents non residents dont les enfants 
poursuivent leur scolarite en dehors du pays 
d'affectation comporte trois taux forfaitaires dif-
ferents, etablis en fonction de la nature des etudes 
poursuivies ... 
7. Ces trois taux forfaitaires, representant une 
fraction mensuelle de !'ensemble des frais an-




nuels, sont accordes egalement pour la periode 
des vacances, sous reserve que l'enfant continue 
a frequenter un etablissement d'enseignement 
apres la reprise des cours. 
8. Le bareme de l'indemnite d'education appli-
cable aux agents non residents dont les enfants 
poursuivent leur scolarite dans le pays d'affecta-
tion comporte trois plafonds differents, etablis en 
fonction de la nature des etudes poursuivies ... 
9. Dans la limite des plafonds, l'indemnite com-
porte deux elements : 
- d'une part, une allocation forfaitaire re-
gie par les dispositions du paragraphe 7 
ci-dessus et destinee a couvrir les depen-
ses diverses de scolarite ... ; 
- d'autre part, le remboursement, sur pieces 
justificatives du cout de l'enseignement, 
de la pension, de !'inscription aux exa-
mens et des frais de transport. 
10. Le montant effectif de l'indemnite d'educa-
tion est determine en deduisant, s'il y a lieu, du 
montant total auquel l'agent peut pretendre, les 
allocations provenant d'autres sources per~ues 
au titre de !'education de l'enfant (bourses et 
subventions d'etudes). 
11. Le supplement pour enfant a charge, com-
pris dans l'indemnite d'expatriation, et l'indem-
nite d'education ne peuvent etre cumules. 
12. Les agents percevant l'indemnite d'educa-
tion et dont les enfants poursuivent leurs etudes 
dans un lieu distant de plus de ~00 km du lieu 
d'affectation beneficient en outre- a condition 
que son montant ne depasse pas le prix d'un 
voyage annuel aller-retour entre le lieu d'affecta-
tion et le lieu admis pour le conge dans les foyers 
- du remboursement du prix d'un voyage annuel 
aller-retour entre le lieu d'etudes et le lieu d'af-
fectation. Toutefois, les agents qui auront bene-
ficia d'un tel remboursement au titre d'un ou de 
plusieurs enfants, ne pourront demander au cours 
de la meme annee le remboursement d'un voyage 
aller-retour au titre du conge dans les foyers pour 
ce ou pour ces memes enfants. 
Revision du montant de l'indemnite d'education 
13. Le bareme de l'indemnite d'education est re-
vise, s'il y a lieu, a !'occasion des revisions 
generales. 
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Regulations concerning the rent allowance 
1. An official of a co-ordinated organisation, 
including an official who is serving his proba-
tionary period, shall be entitled to a rent allow-
ance provided that he satisfies the following 
conditions : 
(a) that he enjoys international status ; 
(b) that he does not own in the place of 
his duty station a dwelling suitable to 
his grade and family circumstances ; 
(c) that he is the tenant or sub-tenant of 
furnished or unfurnished premises suit-
able to his grade and family circum-
stances; 
(d) that the rent paid, excluding all charges, 
exceeds the proportion of his emolu-
ments specified in paragraph 4 below. 
2. An official who is not unmarried shall not 
be entitled to a rent allowance unless he is recog-
nised as head of household. 
3. An official shall supply the administration 
on request with all information necessary to 
ensure that the abovementioned conditions are 
satisfied and to determine the amount of allow-
ance to which he is entitled. 
4. The amount of allowance shall be a propor-
tion of the difference between the actual rent 
paid, excluding all charges, and the following 
nominal sums : 
- 15 % of the emoluments of category C 
officials and officials of category B up 
to and including grade B4 ; 
- 20 % of the emoluments of officials of 
grades B5 and B6 ; 
- 22 % of the emoluments of all officials 
of grades A1 and A2, L1 and L2. 
5. The said proportion shall be 50 % in the 
case of unmarried officials and heads of house-
hold with no child, 55 % for officials with one 
dependant and 60% for those with two or more 
dependants, provided that in no case shall the 
amount of allowance exceed : 
- 10 % of the emoluments of the official 
concerned in the case of officials in cate-
gory C and in grades B1 to B4 inclusive ; 
- 5 % of the emoluments of the official 
concerned in the case of officials in 
grades B5 and B6, Al and A2, Ll 
and L2. 
6. For the purposes of these regulations emolu-
ments shall be deemed to include basic salary 
(including any adjustments granted under the 
salary adjustment procedure) with the addi-
tion of any cost of living, standard of living, 
expatriation, head of household, language allow-
ances, and with the deduction of contributions to 
the provident fund, social security and supple-
mentary insurance. 
Regulations on the indemnity for loss of job 
General principles 
1. The Secretaries-General of the co-ordinated 
organisations shall have power to award an 
indemnity for loss of employment to any staff 
member of the co-ordinated organisations 1 : 
1. For the purpoaes of these regulations, the term 
"staff member" shall mean a member of the international 
civilian staff, whatever the nature of his contract. The 
present regulations shall therefore not apply to staff of 
looal status, temporary staff, experts or consultants. 
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(1) who holds a firm contract 1 ; 
(2) and whose services are terminated for 
any one of the following reasons : 
1. A firm contract shall be interpreted to mean a con-
tract made with a staff member on completion of the 
probationary period. It goes without saying that a staff 
member who has held a firm contract in a co-ordinated 
organisation and who has subsequently been offered, either 
in that organisation or in another co-ordinated organisa-
tion, a contract involving a probationary period, shall be 
deemed to satisfy this condition if such contract is termi-
nated during or on completion of such probationary period. 
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ANNEXEIV 
Regime de l'indemnite de logement 
1. Les agents des organisations coordonnees, 
meme s'ils sont en periode probatoire, pourront 
se voir accorder une indemnite de logement s'ils 
remplissent les conditions suivantes : 
(a) beneficier du statut international ; 
(b) ne pas etre proprietaire dans la region 
ou se trouve le lieu de leur travail, d'un 
logement correspondant a leur grade ou 
a leur situation de famille j 
(c) etre locataire ou sous-locataire d'un loge-
ment nu ou meuble, correspondant a leur 
grade ou a leur situation de famille j 
(d) consacrer au paiement de leur Ioyer-
a !'exclusion de toutes les charges -
une fraction de leurs emoluments depas-
sant le montant forfaitaire defini ci-
apres au paragraphe 4. 
2. Pour les agents non celibataires, l'indemnite 
de logement ne pourra etre attribuee qu'a ceux 
auxq:uels est reconnue la qualite de chef de fa-
mille. 
3. Enfin, les interesses devront fournir a !'ad-
ministration, sur Sa. demande, tous les renseigne-
ments necessaires pour qu'elle puisse s'assurer 
que les conditions prevues ci-dessus sont bien 
remplies et pour que le montant de l'indemnite 
puisse etre calcule. 
4. Le montant de l'indemnite sera egal a une 
quote-part de Ia difference entre le montant reel 
du Ioyer paye par les interesses, deduction faite 
de toutes les charges, et un montant forfaitaire 
representant: 
- 15 % de leurs emoluments pour les agents 
de la categorie C et ceux de la categorie 
B, jusqu'au B4 inclus ; 
- 20 % de leurs emoluments pour les agents 
de grade B5 et B6 ; 
- 22 % de leurs emoluments pour les agents 
de grade A1 et A2, L1 et L2. 
5. Cette quote-part sera egale a 50 % pour les 
agents celibataires et les chefs de famille sans 
enfant, a 55 % pour les agents avec une personne 
a charge et a 60 % pour ceux qui ont deux per-
sonnes a charge ou davantage, sans toutefois que 
le montant de l'indemnite puisse depasser: 
- 10 % des emoluments de !'interesse dans 
le cas des agents de Ia categorie C et des 
agents de grade B1 a B4 inclus ; 
- 5 % des emoluments de !'interesse dans 
le cas des agents de grade B5 et B6, 
A1 et A2, Ll et L2. 
6. Par emoluments au sens du present regle-
ment, il faut entendre le traitement de base (y 
compris les ajustements accordes, s'il y a lieu, 
en application de la procedure d'ajustement des 
traitements) augmente, le cas echeant, de l'in-
demnite d'expatriation, de !'allocation de chef de 
famille et de l'indemnite de langue, le montant 
total ainsi obtenu etant diminue des cotisations 
a la caisse de prevoyance, a la securite sociale et 
a }'assurance complementaire. 
ANNEXE v 
Reglementation de l'indemnite de perte d'emploi 
Principes generaux 
1. Les secretaires generaux des organisations 
coordonnees sont habilites a accorder une indem-
nite de perte d'emploi a tout agent des organisa-
tions coordonnees 1 : 
1. Par agents, il faut entendre, au sens du present 
reglement, les membres du personnel civil international, 
quelle que soit Ia nature de leur contrat. En consequence, 
sont exclus des previsions du present texte, le personnel 
de statut local, le personnel temporaire et les experts ou 
consultants. 
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(1) titulaire d'un contrat definitif 1 ; 
(2) aux services duquel il aura ete mis fin 
pour l'une des raisons suivantes : 
1. Un contrat d6:6.nitif est un oontrat accords a un agent 
une fois Ia p6riode de stage termin6e. n va de soi qu'un 
agent qui a 6t6 titulaire d'un contrat definitif dans une 
organisation coordonn6e et a qui il a 6t6 offert, ult6rieure-
ment, soit dans oette organisation, soit dans une autre 
organisation ooordonnee, un nouveau contrat comportant 
une p6riode de stage, sera considere comme remplissant 
oette condition s'il a 6t6 mis fin a ses services au oours ou 
a !'expiration de Ia p6riode de stase en question. 
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(a) suppression of the budget post 
occupied by the staff member ; 
(b) changes in the duties of the budget 
post occupied by the staff member 
of such a nature that he no longer 
possesses the required qualifica-
tions; 
(c) general staff cuts including those 
due to a reduction in or termination 
of the activities of an organisation ; 
(d) the withdrawal from the organisa-
tion of the member country of 
which the staff member is a 
national; 
(e) the transfer of the headquarters of 
the organisation or of any of its 
units to another country and the 
consequent transfer of the whole 
staff concerned ; 
(f) the refusal by the staff member, 
where his contract does not cover 
the point, to be permanently trans-
ferred to a country other than that 
in which he is serving ; 
(g) withdrawal of security clearance on 
grounds which do not warrant the 
dismissal of the staff member as a 
result of disciplinary action ; 
(3) and who 
(a) is not offered a post in the same 
grade in the same organisation, or 
(b) is not appointed to a vacant post 
in one of the other co-ordinated 
organisations at a comparable 
remuneration, or 
(c) if employed in the public service, 
has not been immediately reinte-
grated in his national civil or mili-
tary administration. 
2. The method of calculating the indemnity 
differs as between fixed term appointments and 
indefinite term appointments. 
A. Fixed term appointments 
Amount of indemnity 
3. The amount of indemnity for loss of job 
shall be equal to half the product of the monthly 
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emoluments of the staff member (basic salary, 
including cost of living allowances, plus the 
organisation's contribution to the provident fund 
and, where appropriate, the head of household 
allowance and the dependant's allowance) multi-
plied by the number of months remaining up to 
the expiry of the term of his contract, provided 
that it shall in no case exceed : 
- five months' emoluments in the case of 
a contract for three years or less ; 
- eight months' emoluments in the case of 
a contract for four years, or for any 
term between three years and four 
years; 
- ten months' emoluments in the case of a 
contract for more than four years. 
4. The emoluments to be taken into account in 
calculating the amount of the indemnity shall be 
those received by the staff member at the date 
of leaving the organisation. 
Payment of the indemnity 
5. The indemnity shall be paid to the staff 
member in full at the time he leaves the organ-
isation. 
B. Indefinite term appointments 
Amount of indemnity 
6. The amount of the indemnity, expressed in 
months or fractions of a month of emoluments 
(basic salary, including cost of living allowance 
plus the organisation's contribution to the prov-
ident fund and where appropriate, the head of 
household allowance and the dependant's allow-
ance) shall be one month's emoluments for each 
year of service from the date when the staff mem-
ber joined the organisation. However, the amount 
of indemnity so calculated shall be subject to a 
ceiling. This ceiling is set at eighteen months' emol-
uments at 1st January 1972 and shall be raised 
at the rate of one month per year up to a maxi-
mum level of twenty-four months. Furthermore, 
the amount of indemnity shall not represent a 
number of months, or fractions of a month in 
excess of the period which the staff member 
would still have to serve before reaching the age 
limit specified by the staff rules of the organisa-
tion concerned. 
7. The emoluments to be taken into account in 
calculating the amount of the indemnity shall be 
those received by the staff member at the date 
of leaving the organisation. 
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(a) suppression du poste budgetaire oc-
cupe par l'agent ; 
(b) modification des responsabilites 
attachees au poste budgetaire occu-
pe par l'agent d'une nature telle que 
!'interesse ne reunisse plus les quali-
fications requises pour le remplir ; 
(c) compression d'effectifs consecutive 
notamment a la reduction partielle 
ou a la cessation complete de l'acti-
vite d'une organisation ; 
(d) retrait de l'Etat membre dont !'inte-
resse est national j 
(e) transfert du siege de !'organisation 
ou de l'un de ses services dans un 
autre pays entrainant le transfert 
de !'ensemble du personnel inte-
resse j 
(f) refus de l'agent, pour autant que 
cette eventualite n'ait pas ete pre-
vue dans son contrat, d'etre trans-
fere de fa<_;on permanente dans un 
pays autre que celui dans lequel il 
exerce ses fonctions ; 
(g) retrait du certificat de securite pour 
des faits n'ayant pas entraine la 
revocation de l'agent ala suite d'une 
action disciplinaire ; 
(3) et 
(a) a qui il n'aura pas ete offert dans 
la meme organisation un poste de 
meme grade j ou 
(b) qui n'aura pas ete nomme dans l'une 
des autres organisations coordon-
nees a un poste vacant comportant 
une remuneration comparable ; ou 
(c) qui, dans le cas d'un agent public, 
n'aura pu obtenir d'etre reintegre 
immediatement dans son adminis-
tration nationale, civile ou militaire. 
2. Les modalites de calcul de l'indemnite sont 
differentes selon qu'il s'agit de contrats de duree 
determinee ou de contrats de duree indeterminee. 
A. Contrats de daree determinee 
Montant de l'indemnite 
3. Le montant de l'indemnite de perte d'emploi 
est egal r. la moitie du produit des emoluments 
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mensuels de l'agent (traitement de base, y com-
pris les indemnites de vie chere, augmente de la 
cotisation de !'organisation au fonds de pre-
voyance et, s'il y a lieu, de l'indemnite de chef 
de famille et de l'indemnite pour enfant ou per-
sonne a charge) par le nombre de mois qui restent 
a courir jusqu'au terme du contrat, mais dans la 
limite toutefois d'un plafond absolu fixe a: 
- 5 mois d'emoluments pour un contrat de 
3 ans ou moins ; 
- 8 mois d'emoluments pour un contrat de 
4 ans ou d'une duree comprise entre 3 et 
4 ans; 
- 10 mois d'emoluments pour un contrat de 
plus de 4 ans. 
4. Les emoluments a prendre en compte pour 
le calcul de l'indemnite sont ceux dont beneficie 
!'interesse a la date de son depart de !'organi-
sation. 
Reglement de l'indemnite 
5. L'indemnite est versee en totalite a l'agent 
au moment ou il quitte !'organisation. 
B. Contrats de daree indeterminee ( ou indeflnie) 
"Jfontant de l'indemnite 
6. Le montant de l'indemnite qui est exprime 
en mois d'emoluments ou en fractions de mois 
(traitement de base, y compris les indemnites de 
vie chere, augmente de la cotisation de !'organi-
sation au fonds de prevoyance et, s'il y a lieu, 
de l'indemnite de chef de famille et de l'indemnite 
pour enfant ou personne a charge) est d'un mois 
d'emoluments par annee de service a compter de 
l'entree de !'interesse au service de !'organisation. 
Toutefois, le montant de l'indemnite ainsi cal-
culee est soumis a un plafond. Ce plafond qui 
est fixe a 18 mois au 1". janvier 1972 sera eleve, 
a raison d'un mois par an, a la date du 1". janvier 
de chaque annee jusqu'a un maximum absolu de 
24 mois. En outre, le montant de l'indemnite ne 
peut representer un nombre de mois ou fractions 
de mois superieur a la periode que !'interesse 
aurait a accomplir pour atteindre ]a limite d'age 
prevue par le reglement du personnel de !'organi-
sation consideree. 
7. Les emoluments a prendre en compte pour 
le calcul de l'indemnite sont ceux dont beneficie 
!'interesse a la date de son depart de !'organisa-
tion. 
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Payment of the indemnity 
8. The indemnity shall be paid to the staff 
member in full at the time he leaves the organ-
isation. 
Miscellaneous provisions 
9. In calculating the amount of indemnity for 
loss of job under paragraph 6 above, account 
shall be taken, where appropriate, of any years 
of service previously performed by the staff 
member concerned in other co-ordinated organisa-
tions and in respect of which he has not received 
any indemnity for loss of job under the present 
report or the 33rd report, provided, however, that 
no account shall be taken of any years of service 
preceding: 
(1) an interruption of the service of the 
staff member concerned with the co-
ordinated organisations ; 
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(2) the termination for disciplinary reasons 
of his services with any co-ordinated 
organisation. 
10. Any staff member who has served not less 
than 10 consecutive years with one or more co-
ordinated organisations and whose services are 
terminated in the conditions specified in para-
graph 1 hereof shall be entitled to an indemnity 
for loss of job calculated under the provisions 
of paragraph 6 and, where appropriate, of para-
graph 9 hereof, whatever the nature of the con-
tract held by him at the time when his appoint-
ment is terminated. 
11. Staff members serving with the co-ordinated 
organisations at the time when the new regula-
tions come into effect shall have the right to opt 
for the continued application to them of the 
provisions of the 33rd report. 
ANNEx VI 
Procedure for adjusting the remuneration 
of staff of the co-ordinated organisations 
Article 1 
The level of remuneration of the staff of the 
organisations shall be reviewed annually in the 
light of evidence assembled by the Secretaries-
General. This review shall take place in Sep-
tember and shall take account, as at 1st July, of 
the elements of appreciation specified in Article 
2 below. Every year it shall allow staff remunera-
tion to be adjusted to meet the full change in the 
cost of living 1 • 
Article 2 
The review shall take into consideration the 
trend of the price indexes 2 established especially 
1. Exceptionally, the Secretaries-General may within 
the 1973 annual review submit proposals to adjust salaries 
to the change in the standard of living since 1st October 
1971 in addition to the change in cost of living. (Vide 
paragraph 33 of the 78th report.) 
2. Footnote to CCG fRG(62)2 : "In accordance with the 
decision of the NATO Council, where there are less than 
50 international officials serving in a country, the index 
to be used for the purpose of estimating movements in the 
cost ofliving will be the national price index of the country 
concerned. This to be adjusted where necessary, either as 
regards the number of articles on which it is based or the 
weighting of these articles so that the trend of the pur-
chasing power of international officials can be equitably 
assessed on the basis of the index concerned (see CCG /WP f 
W(59)2, 2nd Reyision)." 
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for the staff of the organisations as approved by 
the Co-ordinating Committee, these indexes being 
brought back to the basis, September 1971 = 100. 
The reference period for the purposes of 
determining the variation of the index shall be 
from 1st July in the year preceding the review 
to 30th June in the year under consideration 1 • 
Article 3 
.l!'or the purposes of this text, "remuneration" 
shall mean for the whole staff of the organisations 
all elements of remuneration with the exception 
of the fixed elements (supplementary expatriation 
allowance for dependent children and education 
allowance) at the rates fixed with effect from 
1st January 1972 in the 78th report of the 
Co-ordinating Committee of Government Budget 
Experts approved by the Councils of the organ-
isations. 
Article 4 
Any adjustments arising out of the annual 
review shall apply to the elements of remunera-
1. Exceptionally, the reference period for the first annual 
review shall extend from 1st October 1971 to 30th June 
1972. 
ANNBXE Vll 
Reglement de l'indemnite 
8. L'indemnite est versee en totalite a l'agent 
au moment ou il quitte !'organisation. 
Propositions diverses 
9. Pour calculer le montant de l'indemnite de 
perte d'emploi au titre du paragraphe 6 ci-dessus, 
il sera tenu compte, s'il y a lieu, des annees de 
service que l'agent aura accomplies anterieure-
ment aupres d'autres organisations coordonnees 
et au titre desquelles il n'aura pas heneficie d'une 
indemnite de perte d'emploi en application du 
present rapport ou du 3se rapport. Toutefois, il 
ne sera pas tenu compte des annees de service 
ayant precede : 
(1) une interruption de la carriere au sein 
des organisations coordonnees ; 
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(2) un licenciement pour motif disciplinaire 
dans l'une quelconque de ces organisa-
tions. 
10. Tout agent ayant servi au moins 10 annees 
consecutives aupres d'une ou de plusieurs organi-
sations coordonnees et aux services duquel il est 
mis fin dans les conditions prevues au para-
graphe 1 ci-dessus heneficiera d'une indemnite 
de perte d'emploi calculee selon les dispositions 
du paragraphe 6 et, s'il y a lieu, du paragraphe 9 
ci-dessus, quelle que soit la nature du contrat 
sous !'empire duquel il 'se trouvait au moment 
ou il aura ete mis fin a ses fonctions. 
11. Les agents en poste dans les organisations 
coordonnees au moment ou la nouvelle reglemen-
tation entrera en vigueur, auront la faculte 
d'opter pour le maintien en ce qui les concerne 
des dispositions du 33" rapport . 
.ANNEXE VI 
Procedure d'ajustement des remunerations du personnel des 
organisations coordonnees 
Article 1'r 
Il sera procede annuellement, sur la base 
d'un dossier etabli par les secretaires generaux, 
a un examen du niveau des remunerations du 
personnel des organisations. Cet examen aura 
lieu en septembre et devra tenir compte, a la date 
du 1'. juillet, des elements d'appreciation enume-
res a l'article 2 ci-dessous. Il devra permettre, 
tous les ans, d'adapter integralement les remu-
nerations des agents a !'evolution du cout de la 
vie 1• 
Article 2 
Sera prise en consideration pour cet examen 
!'evolution des indices internationaux des prix 2 
1. Exceptionnellement, les secretaires generaux pour-
ront soumettre au Comite de coordination 8. !'occasion de 
la revision annuelle de 1973 des propositions visant 8. 
adapter las traitements, en sus du coftt de la vie, 8. !'evo-
lution du niveau de vie intervenue depuis le I•r octobre 
1971 (cf. paragraphe 33 du 78e rapport). 
2. Note du CCG fRG(62)2 : • Conformement 8. la deci-
sion du Conseil de l'O.T.A.N., dans un pays ou moine de 
50 agents internationaux sont en poste, l'indice 8. utiliser 
pour evaluer les variations du cout de la vie sera l'indice 
national des prix du pays interesse. On ajustera, le cas 
echeant, le nombre d'articles pris pour base ou leur pon-
dera.tion de f8.90n que las variations du pouvoir d'achat 
des agents internationaux puissant etre appreciees equi-
tablement sur la base de l'indice considere (voir COG /WP / 
W(59)2, 2• revision) •· 
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etablis specialement pour le personnel des organi-
sations, tels qu'ils ont ete approuves par le Co-
mite de coordination, ces indices etant ramenes 
a la base 100 en septembre 1971. 
La periode de reference retenue pour de-
terminer la variation de l'indice s'etendra du 
1"' juillet de l'annee precedant l'examen au 30 
juin de l'annee consideree 1 • 
Article 3 
Par remuneration au sens du present texte, 
il y a lieu d'entendre pour !'ensemble du person-
nel des organisations, la totalite des differents 
elements qui la constituent, a !'exception des par-
ties fixes (supplement de l'indemnite d'expatria-
tion pour enfant a charge et indemnite d'educa-
tion), les taux etant ceux fixes a compter du 
1"' janvier 1972 dans le rapport du Comite de 
coordination des experts budgetaires des gouver-
nements (78" rapport) approuve par les Conseils 
des organisations. 
Article 4 
Les ajustements resultant de l'examen annuel 
s'appliqueront aux elements de la remuneration 
1. Exceptionnellement, la periode de reference du pre-
mier examen annual s'etendra du 181 octobre 1971 au 
30 juin 1972. 
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tion as defined in Article 3 above as fixed at 
1st January 1972. 
Article 5 
The changes to be made shall be calculated 
as follows. The elements of remuneration specified 
in Article 3 above shall be adjusted in full every 
year in the same proportion as the percentage of 
variation in the international price index during 
the period 1st July-30th June. 
Article 6 
No claim for adjustment shall, however, be 
submitted if the variation in the international 
price index during the reference period is less 
than 2 points. In this event, when the review is 
carried out in the following year, as provided in 
Article 1, the reference period taken into con-
sideration to determine the variation in the index 
shall be extended to two years. If after two years 
the total variation in the index is still less than 
2 points, the reference period shall be extended 
by a further year, and so on. 
Article 7 
The recommendations of the Co-ordinating 
Committee in respect of the proposals of the 
Secretaries-General specified in Article 5 shall 
be unanimous and made after full discussion. 
Article 8 
The adjustments recommended as specified 
above by the Co-ordinating Committee : 
(a) shall be submitted for decision to the 
Council of each organisation and shall 
take effect from 1st July in the current 
year; 
(b) shall be expressed as a percentage of 
the emoluments established as at 1st 
January 1972 as defined in Article 3 
above. 
Article 9 
If, however, during the first ten months of 
the review period, i.e. between 1st July and 30th 
April, the gap between the international price 
index and the index of salaries (basic salary plus 
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adjustments pursuant to Article 5 and, where 
appropriate, pursuant to the present Article) 
determined on the basis of 1st October 1971 = 
100 1 reached or exceeded 5 points in the course 
of a specific month the Secretaries-General would 
be entitled to submit to the Co-ordinating Com-
mittee a claim for an exceptional review provided 
that the minimum 5 point gap continues during 
the two subsequent months. Such exceptional 
review, which shall be calculated on the difference 
between the international price index and the 
index of salaries shall be effected by applying 
the principles defined in Article 5 and the adjust-
ments recommended as a result of such review 
shall take effect from the first day of the month 
following that in which the minimum gap was 
first recorded. This date shall also be taken as 
the starting point of the reference period for the 
review next following the exceptional review. 
Article 10 
Finally, the remuneration of the interna-
tional staff shall be completely and thoroughly 
reviewed at regular intervals 2• The following 
factors may be taken into consideration inter 
alia: 
(a) the trend of salaries in comparable inter-
national organisations and the trend of 
the standard of living in member coun-
tries; 
(b) the exigencies of recruitment; 
(c) the trend of civil service remuneration 
in member countries, and especially in 
the host country. 
The terminal date of the reference period for such 
general review shall be taken as the starting 
date for the reference period for the next fol-
lowing annual review. 
Article 11 
The foregoing provisions shall completely 
repeal and replace the provisions formerly 
governing the procedure for the adjustment of 
remuneration. 
1. In fact, as regards the index of prices, the index for 
the month of September 1971 will be taken as the basis. 
2. Exceptionally, the next general review shall take 
effect from 1st July 1974 and the reference period shall 
be 1st October 1971 to 30th June 1974 (vide paragraph 33 
of the 78th report). 
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tels qu'ils sont definis a l'article 3 ci-dessus et 
tels qu'ils ont ete fixes au 1"r janvier 1972. 
Article 5 
Les modifications apportees au niveau des 
remunerations seront determinees de la fac;on 
suivante : les elements de la remuneration, tels 
qu'ils sont specifies a l'article 3 ci-dessus, seront 
integralement ajustes tous les ans dans la pro-
portion correspondant au pourcentage de varia-
tion de l'indice international au cours de la pe-
riode 1"' juillet-30 juin. 
Article 6 
Toutefois, aucune demande d'ajustement ne 
sera presentee si la variation de l'indice inter-
national des prix, au cours de la periode de refe-
rence, etait inferieure a 2 points. Dans cette even-
tualite, lors de la revision de l'annee suivante 
dans les conditions definies a l'article r·, la 
periode de reference prise en consideration pour 
determiner la variation de l'indice sera portee 
a deux ans. Si au bout de deux ans la variation 
totale de l'indice etait encore inferieure a 2 
points, la periode de reference serait prolongee 
d'une annee supplementaire, et ainsi de suite. 
Article 7 
Les recommandations du Comite de coordi-
nation a l'egard des propositions des secretaires 
generaux visees a l'article 5 devront etre pre-
sentees a l'unanimite apres discussion complete. 
Article 8 
Les ajustements recommandes dans les con-
ditions qui precedent par le Comite de coordina-
tion: 
(a) seront soumises pour decision au Conseil 
de chacune des organisations et porte-
rout effet a compter du 1•• juillet de 
l'annee en cours; 
(b) seront fixes en pourcentage des emolu-
ments etablis au 1"r janvier 1972 tels 
qu'ils ont ete definis a l'article 3. 
Article 9 
Toutefois, si pendant les 10 premiers mois 
de la periode de reference, soit du 1"r juillet au 
30 avril, l'ecart entre l'indice international des 
prix et l'indice des traitements (traitement de 
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base plus ajustements au titre de !'article 5 et 
s'il y a lieu au titre du present article) determi-
nes tous deux sur la base r· octobre = 100 1, 
atteignait ou depassait 5 points au cours d'un 
mois donne, les secretaires generaux seraient fon-
des a presenter au Comite de coordination une 
demande de revision exceptionnelle, a condition 
que l'ecart minimum de 5 points persiste pendant 
les deux mois qui suivront. Cette revision, qui 
sera calculee en fonction de la difference entre 
l'indice internation~l des prix et l'indice des trai-
tements enregistree au cours du mois oil l'ecart 
minimum de 5 points aura ete constate pour la 
premiere fois, sera operee en appliquant les prin-
cipes definis a !'article 5 et les ajustements recom-
mandes a la suite de cette revision prendront 
effet a compter du premier jour du mois suivant 
le mois en question. La date d'entree en vigueur 
de l'ajustement sera retenue comme point de 
depart de la periode de reference de l'examen qui 
suivra la revision exceptionnelle. 
Article 10 
Enfin, les remunerations du personnel inter-
national seront soumises periodiquement a un 
examen complet et approfondi '2, Pourront notam-
ment etre prises en consideration : 
(a) !'evolution des traitements dans les orga-
nisations internationales comparables et 
!'evolution du niveau de vie dans les 
pays membres ; 
(b) les necessites du recrutement ; 
(c) !'evolution des remunerations des agents 
des services publics dans les pays mem-
bres et en particulier dans les pays hOtes. 
La date ayant marque le terme de la periode 
prise en consideration pour proceder a cet exa-
men de caractere general sera egalement adoptee 
comme point de depart de la periode de reference 
du premier examen annuel suivant. 
Article 11 
Les dispositions qui precedent se substituent 
integralement a celles qui regissaient anterieure-
ment le systeme d'ajustement des remunerations. 
1. En fait, en ce qui conceme l'indice des prix, l'indice 
du mois de septembre 1971 sera pris pour base. 
2. Exceptionnellement, la. procha.ine revision genera.le 
prendre. effet au I•• juillet 1974 et couvrira la periode 


















ANNEx VII - .ANNEXE VII 
Average increases 1 as proposed by the Secretaries-General and recommended by 
the Co-ordinating Committee within the 1971 general review 
( Percerliages baaed on aggregate sol,aries) 
Majorations moyennes 1 des baremes de traitements proposees par les secretaires generaux 
et recommandees par le Comite de coordination dans le cadre de la revision generale 1971 
(Pourcerliages calcule8 sur les traitements eumul~) 
United Nether-Germany Belgium France Kingdom lands Denmark Sweden Turkey Greece Norway Italy Luxem-Aile-Belgique Royaume- Pays- Danemark Suede Turquie Grace Norvege Italie bourg 
Uni magne Bas 
Proposed increases - Majorations proposees 
5.0 8.7 10.8 7.1 6.4 8.3 2.3 27.3 31.2 24.3 7.2 5.9 
8.0 11.3 13.5 7.3 8.5 7.5 0. 28.7 - 25.4 8.8 6.9 
11.1 10.3 8.2 18.1 7.5 10.0 6.7 8.9 9.0 6.9 8.2 8.6 
12.0 7.7 13.6 13.2 6.8 6.8 14.1 8.6 
8.3 9.2 10.6 10.6 6.8 9.3 5.1 20.0 24.5 13.8 8.1 7.6 
I 
Recommended increases - Majorations recommandees 
4.4 7.9 9.9 6.4 5.5 7.7 1.8 26.8 6.4 5.4 
7.1 10.1 12.2 6.2 7.1 6.5 0. 27.5 7.7 6.1 
9.7 9.6 8.0 15.3 7.5 10.0 6.7 8.9 8.2 8.6 
12.0 7.6 12.9 11.2 6.8 6.8 14.1 8.6 
7.5 8.5 10.0 9.2 6.3 9.1 5.0 19.6 7.7 7.4 















Note : The percentages in the above table are based on the salaries at 1st 
January 1972 as a result of either the 1971 annual review or of earlier 
exceptional review as in the case of the United Kingdom, the Nether-
lands and Sweden. 
Note: Les pourcentages indiques oi-dessus expriment les dift'erences par rapport 
aux traitements en vigueur au 1er janvier 1972 soit au titre de Ia revision 
annuelle 1971, soit au titre d'une revision exceptionnelle anterieure (cas 
du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de Ia Suede). 
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APPENDIX VIII 
Problems dealt with In Assembly recommendations 
-----------------------------~----~------------~---------------------------· 
I 
Date o adoption 
by the Assembly Subject of Recommendation 









New procedure approved on 31.8.1972 
in the 78th Report 
------------------------------------,1--------------------------
Harmonisation of conditions for 
seconding national officials 
200 17.11.1970 Reply from the Council on 18.5.1971, 
indicating the setting up of a special 
working group to study the problem 
Question remains pending 
-------------------1------1------------1------------------------1 
Harmonisation of the rules governing 214 




















Submitted by the Secretary-General 
of WEU to the Standing Committee 
of the Secretaries-General of the Co-
ordinated Organisations on 23.5.1972 
Question remains pending 
Question remains pending 
Question remains pending 
This problem should be dealt with by 
a committee of independent experts 
which would review the staffing 
structures and staff conditions 
Note: The problems of indemnity for loss of office, the Provident Fund and careers have been raised continuously 
in Assembly reports since 1956. 
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ANNEXE VIII 
Problemes traites dans les recommandations de l' Assemblee 
Sujet de la recommandation n° 
Indemnite de perte d'emploi 173 
188 
200 
Harmonisation des conditions de de- 200 









Nouvelle procedure approuvee le 
31.8.1972 dans le 78e rapport 
Reponse du Conseil du 18.5.1971 
annon«;ant Ia creation d'un groupe 
de travail special charge d' etudier la 
question 
Question en suspens 
----------------------------1-------l--------------l---------------------·--------
Harmonisation des regles gouvernant 214 
lea commissions de recours 
30.11.1971 Soumise par le Secretaire general de 
l'U.E.O. au Comite permanent des 
secretaires generaux des organisations 
coordonnees le 23.5.1972 
Question en suspens 
------------------------------------1--------------l----------------------------


















Question en suspens 
Ce problema doit etre traite par un 
comite d'experts independants charge 
d'examiner les structures et les statuts 
des personnels 
Note: Les problemas relatifs a l'indemnite de perte d'emploi, au Fonds de prevoyance et aux carrieres ont ete 
constamment souleves dans les rapports de l'Assemblee depuis 1956. 
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Exchange of correspondence 
11th September 1972 
Dear Secretary-General, 
The Committee on Budgetary Affairs and Administration will meet early in October and at 
this meeting members will consider the opinion on the budget of the ministerial organs for 1972. 
I have again been appointed Rapporteur and my report will be tabled in the Assembly at its 
December session. 
The Council's reply to Recommendation 214, tabled in the Assembly last November, was 
communicated on 20th March 1972. In order to enable me to draft my report, I should be grateful 
if you could send me a progress report on the various questions raised in this reply and also inform 
me what progress has been achieved on the problem of harmonisation of rules governing seconded 
staff. 
I should appreciate any further information you may be in a position to give me. 
His Excellency Mr. Georges Heisbourg, 
Secretary-General of Western European Union, 
9, Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
Dear Mr. Scott-Hopkins, 




20th September 1972 
1[ ou will find attached a summary outlining the present situation in regard to the various 
questions raised in Assembly Recommendation 214, to which the Council replied on 20th March last. 
In the event of further developments between now and the Assembly session in December nelx:t I 
shall be glad to inform you of these. 
Ends. 
J. Scott-Hopkins, Esq., 1\l.P., 
Rapporteur, Committee on Budgetary Affairs and Administration, 
Assembly of Western European Union, 
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Echange de correspondance 
11 septembre 1972 
Monsieur le Secretaire general, 
La Commission des Affaires budgeta.ires et de 1' Administration tiendra, debut octobre, une 
reunion au cours de laquelle elle examinera l'avis sur le budget des organes ministeriels de l'U.E.O. 
pour l'exercice financier 1972. J'ai ete reconduit dans mes fonctions de rapporteur et mon rapport 
sera soumis a 1' Assemblee a la session de decembre. 
La reponse du Conseil a Ia Recommandation n° 214, soumise a l'Assemblee en novembre 
dernier, a ete communiquee le 20 mars 1972. Pour me permettre de rediger mon rapport, je vous 
serais tres oblige de bien vouloir me faire parvenir un rapport faisant le point des diverses questions 
sou1evees dans cette reponse et de m'informer egalement des progres realises dans le domaine de 
!'harmonisation des regles concernant les personnels detaches. 
Je vous serais tree reconnaissant de toute information supplementa.ire que vous pourriez etre a meme 
de me communiquer. 
Je vous prie d'agreeer, Monsieur le Secreta.ire general, !'assurance de ma haute consideration. 
Son Exce1lence Monsieur Georges Heisbourg, 
Secreta.ire general de l'Union de !'Europe Occidentale, 
9, Grosvenor Place, 
Londres, S.W. 1 
Monsieur le Rapporteur, 
Je vous remercie de votre lettre du 11 septembre 1972. 
James Scott-Hopkins 
Rapporteur 
20 septembre 1972 
Vous trouverez ci-joint un resume faisant le point de la situation en ce qui conceme lea 
diverses questions soulevees dans la Recommandation n° 214 de l'Assemblee a laquelle le Conseil a 
repondu le 20 mars demier. Si des modifications devaient survenir d'ici a Ia session de 1' Assem-
blee en deoembre, je me ferais un plaisir de vous en informer. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Rapporteur, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur J. Scott-Hopkins, M.P., 
Rapporteur, Commission des Affaires budgetaires et de 1' Administration, 
Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale, 
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Summary 
I. Committee of Experts on staffing structures and conditions 
The last reply from the Councils of the other co-ordinated organisations to the WEU Council's 
proposal of 20th May 1971 for the creation of a Committee of Experts on staffing structures and 
conditions was received on 8th May 1972. While the Councils of these organisations generally wel-
comed the principle of setting up a Committee of Experts, they suggested certain amendments 
both in regard to the procedure to be followed and to the draft terms of reference themselves. On 
31st May 1972 the Chairman-in-Office replied that in an effort to find a compromise acceptable to 
all the six organisations concerned, the WEU Council would study the matter further and on 28th 
August last he forwarded new proposals to the Councils of the other organisations. A copy of 
Signor Medici's letter and its annex is attached. 
On the specific question of the secondment of national officials to international organisations, 
a second meeting of experts was held on 22nd March 1972 at the offices of WEU, Paris, under the 
chairmanship of the organisation's Legal Adviser. A paper drafted by the French Delegation was 
considered and delegations tried to work out general principles likely to meet with the approval of 
all member States, on the various points raised. The tentative conclusions reached will be further 
discussed by the experts at their next meeting, which is planned for the end of October. 
2. Providem Fund 
The problem of safeguarding the monetary value of the provident fund is fully recognised 
not only by WEU but also by the other co-ordinated organisations. With the general review now 
completed, the Standing Committee of Secretaries-General is currently treating this problem as a 
matter of priority and various solutions are under consideration for ultimate submission to the Co-
ordinating Committee of Government Budget Experts. 
It is hoped that valid and equitable proposals can be worked out in the course of the coming 
months that will be acceptable to member governments whilst the longer term issue of provident 
funds will remain part of the proposed terms of reference of the Committee of Experts mentioned 
under I above. 
In an urgent effort to safeguard the capital value of the WEU provident fund, the Secretary-
General recently decided to diversify the investments in the provident fund. The relevant measures 
are explained in Administrative Memoranda Nos. 285 of 20th July 1972 1 and 287 of 15th September 
1. "The present arrangement on the provident fund with the Westminster Foreign Bank Limited (see Adminis-
trative Memorandum No. 240 of 6th October 1969) is due to expire on 24th September 1974. The uncertainties 
and risks inherent in the present international monetary situation have however made some immediate action 
necessary in order to safeguard the interests of the WEU staff. 
After taking expert advice, the Secretary-General has concluded that this can best be done by diversifying the 
currencies in which the Provident Fund is held. The bankers have agreed to do this. 
Whilst one result of this action will inevitably be a reduction in the rate of interest payable on the investment, 
first priority must be given to ensuring that the capital value of staff members' holdings is secured to the greatest 
possible extent. 
Once the negotiations with the bankers are eoncluded, staff members will receive further information on the 
new arrangements." 
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1. Comite d,' experts charge d,' examiner les structures et les Btatuts d,u personnel 
La demiere reponse des Conseils des autres organisations coordonnees 8. la proposition du 
Conseil de l'U.E.O. en date du 20 mai 1971, relative a la creation d'un comite d'experts charge 
d'examiner les structures et les statuts du personnel, a ete re~me le 8 mai 1972. Si les Conseils 
desdites organisations ont souscrit, d'une maniere generale, au principe de la creation d'un comite 
d'experts, ils ont suggere certains amendements tant en ce qui conceme la procedure a suivre que 
le projet de mandat lui-meme. Le 31 mai 1972, le President en exercice a repondu que, desireux de 
trouver un compromis acceptable pour !'ensemble des organisations interessees, le Conseil de l'U.E.O. 
poursuivrait l'etude de la question et, le 28 aout demier, il a transmis de nouvelles propositions aux 
Conseils des autres organisations. Copies de la lettre de M. Medici et de son annexe sont jointes au 
present document. 
En ce qui conceme la question particuliere du detachement des fonctionnaires na.tionaux 
aupres d'organisations internationales, une seconde reunion d'experts s'est tenue le 22 mars 1972 
dans les bureaux de l'U.E.O., a Paris, sous la presidence du conseiller juridique de !'organisation. 
Un document redige par la delegation fran9aise a ete etudie et les delegations ont tente de degager, 
pour les diverses questions soulevees, des principes generaux susceptibles de recueillir !'adhesion de 
tous lea Etats membres. Lea conclusions provisoires auxquelles on est arrive feront l'objet d'un 
nouvel examen lors de la prochaine reunion des experts, qui est prevue pour la fin octobre. 
2. Fonils de prevoyance 
La sauvegarde de la valeur monetaire du Fonds de prevoyance est un problema pleinement 
reconnu non seulement par l'U.E.O., mais aussi par les autres organisations coordonnees. Maintenant 
que la revision generale est terminee, le Comite permanent des secretaires generaux lui donne la 
priorite et diverses solutions actuellement a l'examen seront finalement soumises au Comite de co-
ordination des experts budgetaires des gouvemements. 
n convient d'esperer que des propositions valables et equitables pourront etre elaborees au 
cours des prochains mois et qu'elles seront jugees acceptables par lea gouvemements membres, 
tandis que l'etude de la question a plus long terme du Fonds de prevoyance continuera a faire 
partie du mandat du Comite d'experts mentionne au point l. ci-dessus. 
Soucieux de preserver d'urgence la valeur du Fonds de prevoyance de l'U.E.O., le Secretaire 
general a recemment decide d'en diversifier les investissements. Lea mesures prises a cet effet sont 
exposees dans les notes administratives n°s 285 du 20 juillet 1972 1 et 287 du 15 septembre 
1. c Le contrat passe avec Ia Westminster Foreign Bank Limited au sujet du Fonds de prevoyance (voir Ia cir-
culaire administrative n° 240 du 6 octobre 1969) vient 8. expiration le 24 septembre 1974. Toutefois, devant les in-
certitudes et les risques inherents 8. la situation monetaire intemationale actuelle, une action immediate s'impose 
pour sauvega.rder 1es inte~ts du personnel de l'U.E.O. 
Aprea avoir consulte des experts, le Secretaire general a conclu que la meilleure solution etait de diversifier les 
monnaies dans lesquslles le Fonds de prevoyance est investi. La banque a accepte de le fairs. 
n en resultera. inevita.blement une reduction du taux d'inter~t convenu, mais il est primordial de veiller 8. ce 
que les avoirB des membres du personnel au Fonds de prevoyance conservent autant que possible leur valeur. 
Lorsque les negocia.tions entreprises avec Ia ba.nque seront terminees, les nouveaux arrangements serop.t portes 
a la connaissa.nce des membres du personnel •• 
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1972 1, copies of which are attached. It was inevitable that this step would entail a reduction in 
interest, resulting in a current yield on capital which scarcely keeps pace with the current rate of 
inflation. 
3. Appeals Boards 
The question of harmonising the rules governing the appeals boards of the co-ordinated 
organisations has been raised by the Secretary-General with his colleagues in these organisations in 
May last and will be on the agenda of a forthcoming meeting of the Standing Committee. 
4. Education Allowance 
Revisions to the education allowance were included in the 1971 general review of salaries. It 
is believed that the modifications introduced, if not as extensive as those sought by the Secretaries-
General, will go some way to eliminating the anomalies which have given rise to criticism by the 
Assembly. 
Letter from Mr. Giuseppe Medici (Trana1olion) 
Rome, 28th August 1972 
Sir, 
In his letter to you of 31st May 1972 concerning the WEU proposals for the creation of a 
Committee of Experts on Staffing Structures and Conditions in the Co-ordinated Organisations, my 
predecessor as Chairman-in-Office, Mr. Aldo Moro, explained that the Council of WEU were studying 
this matter further with a view to seeking a compromise acceptable to all the six organisations 
concerned. 
I. WEU Provident Fund 
"In Administrative Memorandum No. 285 staff members were advised that in order to safeguard the capital 
value of the provident fund it had been decided, in principle, to diversify the currencies in which the fund was 
held. 
This decision was implemented on 26th July when 75% of the dollar assets of the fund were converted into 











The remammg 25 % continues to be held in dollars. Interest on the various currencies accrues at different 
rates. The average is expected to yield a minimum of 5 1/2 %-
Spreading the investment in this way has inevitably posed a number of accounting problems whioh are now 
being studied. 
It is important to note that in future all transactions affecting the provident fund must be expressed in sterling 
or French francs, as appropriate. 
Staff will be informed by the Secretariat of suoh other meaeurea 88 are found neceaaary, 88 soon as they have 
been decided. 
Staff members will shortly receive, from their own administrations, statements showing their dollar balances 
on 26th July, and their new balances in francs or sterling on the same date. 
Arising from the letter dated 18th February 1972, sent by the Secretary-General of WEU to his colleagues in 
the co-ordinated organisations, the Standing Committee of Secretaries-General will be considering the whole problem 
of the provident fund." 
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19'72 1 dont lee textes flgtitent ci•joiftt. II deva.it en ~ulter bievitablemen.t une red:uctidn du taux 
d'interet et, pail consequent-, tih: tel'id.ement du capital compensant a pebi~ le taux actuel d'infiation. 
La question de !'harmonisation des regles gouvemant les commissions de recours des organi-
sations ooordonnee!t a eta souleTee en mai darnier par le Secref».ite general devant ses coll~gues de 
Calf organisations et elle figuren. a 1' ordre du jour de la prochaine reunion du Comite petnianent. 
Les r6vilrions de l'indemni~ d'Mucation ont ete incluses dans Ia revision generale des salaires 
pour 1971. On estime que les modifica.tioruJ qui ont ete apportees, si elles ne sont pas aussi profondes 
que oelles demandees par les setttetaires ~eta.ux, elimineront dans une <lel'taine mesure les anomalies 
qui ont motive lea critiqttes de lj .Assembiee. 
Lettre de M. Giuseppe M edwi 
Rome, le 28 aout 19'72 
Monsieur le President, 
Dans la lettre qu'il vous a adressee le 31 mai 1972, au sujet de la proposition de l'U.E.O. 
de oo:nstitaer un Comite d'&:xperts sur les structures et les statuts du personnel des organisations 
coordonnees., mon pr6decesseur a. Ia presidence du Conseil, Moneieur Aldo Moro, expliquait que le 
Conseil de l'U.E.O. prooedait a. un nouvel exame:h du probleme en vue de trouvet un compromis 
acceptable pa.r les six ~nisatiO!lS interessees. 
I. Fonds ds prevoyance de l'U.E.O. 
c Lei ci?otilairtf administrative n° 285 informait les membres du personnel qu'a.fin de preserver la valeur du Fonds 
de prevoyanoe, il ava.it eta decide en principe de diversifier les devises dans lesquelles celui-ci est place. 
Cette decision a eta mise a execution le 26 juillet, date a laquelle 75 % de l'avoir en dollars du Fonds de pre-
voyance ont eta convertis de la f&C}On suivante : 
15 % en deutschemarks ; 
15·% en francs belges; 
16 %- eii francs fran9ais; 
20 % en francs suisses ; 
10% en florins hollandais. 
Le reliquat de 25 % est toujours detenu en dollars. L'intaret servi varie suivant les monnaies. Le rapport moyen 
a& vraifl8mble.ble'ment de 5 1/2 % au ntiniDiuln. 
(Jette divemfication des placements devait' ineVitablement poser un certain nombrll de problemes de comptabilita, 
qui sont aotuellement a l'etude. . 
D'ores et deja, il y a lieu de noter qu'a l'avenir, toutes les operations touchant le Fonds de prevoyance devront 
~tre exprimees en livres sterling ou en francs· fr8n9Siil; selon le cas. 
Le Secretariat general informera le personnel des autres dispositions qui s'averent necessaires, des qu'elles auront 
ete ~tees. 
Les membres du personnel vont reoevoir sous· peu de leur service administratif l'etat indiquant le montant de 
leur avoir en dollars au 26 juillet, et oelui de leur nouvel avoir en francs ou en livres a Ia m6me date. 
Comme suite a Ia lettre que le Seoretaire general de l'U.E.O. a adre~ le 19 fevrier 1972 a ses collegues des 
otg~tiOna cootdonnees, le Comite perinanent des secretairee generaux va etudier !'ensemble de Ia question du 
Fonds de privoyanoe. • 
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I am now in a position to send you new proposals, formulated with due regard to the views 
expressed by the other Councils and clarifying certain points of the original WEU proposals. 
The WEU Council suggest that the Committee envisaged should be composed of high level 
governmental experts acting independently in the fulfilment of their task. It will of course be for 
each government called upon to do so to nominate the representative they consider best que.lified. 
It is fully recognised that throughout their deliberations the Committee will not only require 
to maintain a close working relationship with the organisations individua.lly, but should also be free 
to consult other bodies with particular competence and expertise in certain fields, such as, for 
example, the Co-ordinating Committee. 
The Council of WEU are also agreed that the Committee of Experts should be asked to 
complete their work within one year. They should further be asked to prepare an interim report at 
the end of the first six months. This would provide an opportunity for the Councils of the co-
ordinated organisations to judge the value of the work undertaken and, where necessary, to revise the 
methods, costs, etc., for pursuing it further. The WEU Council consider that in order to complete 
their task within the time-limit proposed the experts should be prepared to make their services 
available on a continuous basis. They would be able to call on secretarial assistance as required. 
With regard to the establishment of the committee in the first place, my colleagues on the 
Council of WEU suggest that the cost be borne by the governments concerned, and not by the 
organisations. The governments would thereby retain control of the use of funds allocated for this 
purpose. By drawing on the material resources, offices, etc., of the co-ordinated organisations, costs 
could be reduced considerably. 
It is the WEU Council's view that the conclusions reached by the Committee of Experts 
should be treated as recommendations. 
As far as the draft terms of reference are concerned, it is suggested that the Standing Com-
mittee of Secretaries-General be invited to seek the opinion of the Co-ordinating Committee which 
should report its views to the respective Councils within a maximum period of two months. The 
draft terms of reference, incorporating the amendments proposed, are attached at annex. 
Please accept, Sir, the assurance of my high consideration. 
Giuseppe Medici 
Committee' 8 draft terms of reference 
To consider and compare the staffing structures and conditions in the oo-ordinated organisa-
tions and to formulate, as necessary, any proposal suggested by this study. 
To this end, in particular : 
- to determine whether comparable duties and responsibilities are reflected by a comparable 
gra~ structure, and to examine whether the present categories and grades are those 
best suited to the organisations' needs ; 
- to make a detailed study of the various types of posts ; 
- to distinguish, if necessary, those which by their nature may be regarded as permanent 
and those which may be regarded as temporary; 
- to consider the possibility of according to the former a status appropriate to their perma-
nence and of applying to the second a contractual status allowing the greatest possible 
flexibility ; 
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Je suis maintenant en mesure de vous adresser de nouvelles propositions, formulees 8. la 
lumiere des vues exprimees par les autres Conseils et qui olarifient certains points de la proposition 
initiale de l'U.E.O. 
Le Conseil de l'U.E.O. suggere que le comite envisage soit compose d'experts gouvemementaux 
de haut rang agissant independamment dans l'accomplissement de leur tache. II appartiendra evidem-
ment 8. chacun des gouvemements appe16s 8. le faire de designer le representant qu'il considere 
comme le mieux qualifie. 
Le Conseil admet sans reserve que, pendant toute la duree de ses deliberations, le comite 
non seulement devra entretenir des rapports de travail etroits avec chacune des organisations, mais 
sera egalement libre de consulter d'autres organismes presentant une competence et une qualification 
particulieres dans certains domaines, comme par exemple, le Comite de coordination. 
Le Conseil de l'U.E.O. estime egalement qu'il conviendrait de demander au Comite d'experts 
d'achever ses travaux dans un delai d'un an. On pourrait egalement lui demander d'etablir un rap-
port provisoire apres six mois. Cela permettrait aux Conseils des organisations coordonnees de juger 
de l'utilite de !'etude entreprise, et de revoir au besoin les methodes, les couts, etc., avant de con-
tinuer. Le Conseil de l'U.E.O. estime que, pour achever leur tache dans le delai envisage, les experts 
devront etre prets a. travailler de faQOn continue. Ils pourront faire appel a. des services de secre-
tariat s'il est necessaire. 
En ce qui conceme les frais initiaux qu'entramera la constitution du comite, mes collegues 
du Conseil de l'U.E.O. proposent qu'ils soient supportes par les gouvemements interesses, et non 
par les organisations. Les gouvemements conserveraient ainsi le controle des fonds alloues 8. cette 
fin. L'utilisation des ressources materielles, des bureaux, etc., des organisations coordonnees per-
mettrait de reduire la depense considerablement. 
Le Conseil de l'U.E.O. estime que les conclusions du Comite d'experts auraient la valeur de 
recommandations. 
En ce qui conceme le projet de mandat, le Comite permanent des secretaires generaux pour-
rait etre invite 8. consulter le Comite de coordination, qui ferait connaitre son avis aux divers 
Conseils dans un delai maximum de deux mois. Le projet de mandat, incorporant les amendements 
proposes, est joint en annexe. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, !'assurance de rna haute consideration. 
Giuseppe Medici 
Projet de manclat a donner au Oomite 
Examiner et comparer les structures et les statuts du personnel des organisations coordonnees 
et formuler, le cas echeant, les propositions qui decouleront de cette etude. 
A cet effet notamment : 
- verifier s'il existe bien un echelonnement comparable des grades pour des fonctions et des 
responsabilites comparables, et examiner si les categories et grades actuels sont les mieux adaptes 
aux besoins des organisations; 
- proceder a. une etude approfondie des diverses sortes d'emplois; 
- distinguer, s'il y a lieu, d'une part ceux qui, par nature, peuvent etre consideres comme 
permanents, et d'autre part, ceux qui presentent un caractere temporaire ; 
- examiner l'eventualite de doter les premiers d'un statut qui corresponde 8. la stabilite de 
fait de ces emplois, et d'appliquer, pour les seconds, un regime contractuel permettant la 
plus grande souplesse ; 
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Sir, 
- to consider if and by what means access to contractual posts might be facilitated for 
officials who are permanent civil servants in member countries of the organisations and 
seconded for a limited period only ; 
- to consider more particularly the situation of "permanent" officials, and especially those 
with long service, with a view to proposing measures- designed to e1lSUre them satis-
factory career prospects. To this end, to propose changes which might be made· in the 
existing rules governing promotion ; 
- to study ways of facilitating transfers between organisations without loss of acquired 
rights; 
- to take full account of the current study by the Secretaries-General of the scope for 
granting indemnities for loss of job to staff whose contracts were terminated ; 
- to study whether a common pensions system and a common pension fund might be estab-
lished for all the co-ordinated organisations. 
:. 
lith September 1972 
I have been instructed by the Committee on Budgetary Affairs and Administration to submit 
a report to the WEU Assembly on the European civil service covering, inter alia, the question of 
pensions for European officials. 
I should therefore be most grateful if you would send me, insofar as possible, certain infor-
mation on the application of your pension scheme and provident fund regulatioi18. 
1. According to Article 43 of the pension scheme regulations : 
"Whenever the Committee of Ministers decides on an adjustment of salaries, whether by a 
revision of scales of remuneration or by the introduction of a cost-of-living allowance, it shall 
simultaneously decide on an appropriate adjustment of pensions." 
Have these provisions been applied since the regulations came into force and by what percen-
tage and on what date were such adjustments made 1 
2. According to Article 53 : 
"If, following an actuarial valuation as provided for in Article 52, it appears that contri-
butions are insufficient to cover the benefits provided under the pemaion scheme, th& Committee 
of Ministers may, after consulting the Budget Committee, alter either the rates of contribution 
or the retiring age. 
However, without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, in the event of 
serious financial imbalance, such as to jeopardise the fund's ability to effect the payments for 
which it is liable, the Secretary-General shall, on the proposal of the Managing Committee 
and after consulting the representatives of the staff, submit to the Committee of Ministers 
measures to enable the fund to meet its obligations." 
Have measures been taken in the framework of this article to alter the rates of contribution 
or the retiring age 1 Where appropriate, have measures been taken to guarantee additional resources 
so that the fund may meet its obligations 1 
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- en.miner si, et comment, on pourrait fa.oiliter a des agents appartenant a la fonction 
publique na.tionale des pays membres des organisations et detaches seulement pour un 
temps limite, l'acces a des emplois contractuels; 
- etudier plus particulierement la situation des agents (( permanents », nota.mment de ceux qui 
sont en fonction depuis de nombreuses ann6es, afin de proposer les mesures propres a leur 
assurer un deroulement de carrieres satisfaisant. Preciser a cet effet les modifications qui 
pourraient 8tre apportees aux regles d'avancement actuellement en vigueur; 
- -etudier les moyens de faciliter les transferts de personnel entre organisations sans prejudice 
des droits acquis ; 
- tenir plein compte de l'etude actuellement entreprise par lea secretaires generaux de la 
question de l'indemnisation des agents en cas de perte d'emploi ; 
- etudier si un regime de retraite commun et une caisse de retraites commune pourraient etre 
institues pour !'ensemble des organisations coordonnees. 
Monsieur le Secreta.ire general, 
* 
** 
11 septembre 1972 
J'a.i ete charge de presenter a l'Assemblee de l'U.E.O., au nom de la Commission des Affaires 
·budgetairee et de 1' Adminisimtion, un rapport sur la. fonction publique europeenne qui abordera 
nota.mment le probleme de la retraite des fonctionnaires europeans. 
c~est pourquoi je vous serais tres <Oblige si vous vouliez bien me communiquer, dans la mesure 
·du pessible, certains renseignements sur !'application de vatre Reglement de pensions et prevoyance. 
1. L'article 43 du Reglement de pensions ·dispose que: 
« Lorsque le Comite des Ministres decide un ajustement des traitements, soit par une revision 
des baremes de remunerations, soit par !'institution d'une indemnite de vie chere, il prend 
simultanement une decision sur un ajustement approprie des pensions.» 
Ces dispositions ont-elles ete appliquees depuis la mise en vigueur du Reglement et quels 
ont ete le pourcenta.ge ·et Ia date d'octroi des ajustements vises dans ce texte 1 
2. L'article 63 dispose que: 
<< Si, a Ia suite d'une evaluation actuarielle visee a !'article 52, il apparait que le monta.nt des 
contn'butions est insuffisant pour assurer le financement des prestations prevues au regime de 
pensions, le Comilte des Ministres, apres avoir pris l'a.vis du Comite du budget, peut modifier 
le ta.ux des Mn'tribtttions ou ~'Age de Ia retraite. 
Toutefois, sans prejudice des dispositions de l'alinea qui precede, en cas de desequilibre 
&.a.ncier ·itnpoA&nt, c'·est·a-dme de mture a. mettre en p6ril !'execution des prestations 8. 
assurer par la caisse, le Secreta.ire general, sur proposition du Comite de gestion et apres avis 
des representants du personnel, soumet au Comite des Ministres lea mesures permetta.nt a la. 
caisse ·de 'faire face 8. ses ob1igations. » 
Est-oe que dans le cadre de cet article des dispositions ont ete prises pour modifier les taux 
des contributions ou I' age de Ia. retraite 1 Des mesures ont-elles ete adoptees, le cas echeant, pour assurer 
8. la. caisse des re!ISources 11uppl6mentaires ;peur fa.ire face 8. ses obliga-tions 1 
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3. Have the provident funds of officials who elected not to receive credit for service rendered 
in accordance with the provisions of Article 78 of the regulations been increased more or less in 
line with any increases in pensions in the framework of Article 43 of the regulations ! 
Thanking you sincerely for any assistance you may be able to give me. 
Mr. Lujo Toncic-Sorinj, 
Secretary-General of the Council of Europe, 
67 -Strasbourg 
Sir, 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant 
James Scott-Hopkins 
Rapporteur 
Strasbourg, 21st September 1972 
In reply to your letter of 11th September 1972, I have the honour to communicate to you 
the information which you requested concerning the application of the Council of Europe pension 
scheme regulations : 
1. In application of Article 43 of the pen8ion scheme regulations, pensions paid from the pension 
fund were revalued by the Committee of Ministers on the occasion of the annual salary reviews 
since 1st January 1967, when the scheme came into force, and the 1969 general review. On 1st 
January 1972, pensions had been revalued by 42.19% compared with 1st January 1967, broken 
down as follows : 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Rate of increase 
(1967 = 100) ............ 6% 4% 8% 
(1969 = 100) ............ 6% 6.50% 8% 
Amount of pensions revalued 
(1967 = 100) ............ 106% 110% 118% 125.08% 132.75% 142.19% 
2. With [regard ~to the applicationr of the provisi07&8 of Article 53 of the regulations, no measures 
have been taken in.l. the framework of this article. 
Since the time limit for reaching a decision as provided for in Article 79 of the regulations 
has been extended until 31st December 1972, an actuarial valuation of the fund cannot be made 
until after that date. 
3. LDecisions to revalue pensions do not apply to sums in the provident fund. 
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3. Les agents qui ont renonoe & Ia validation des services anterieurs conformement aux dispo-
sitions de l'article 78 du Reglement ont-ils vu leur avoir au fonds de prevoyance majore dans des 
conditions plus ou moins analogues & celles selon lesquelles les pensions ont ete eventuellement 
augmentees dans le cadre de !'article 43 du Reglement 1 
Je vous remercie tres vivement de l'aide que vous voudrez bien m'apporter et vous prie 
d'agreer, Monsieur le Secretaire general, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur Lujo Toncic-Sorinj, 
Seoretaire general du Conseil de !'Europe, 
67 -Strasbourg 
Monsieur le Rapporteur, 
James Scott-Hopkins 
Rapporteur 
Strasbourg, le 21 septembre 1972 
En reponse & votre lettre du 11 septembre 1972, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous 
les renseignements que vous avez demandes au sujet de l'applica.tion du Reglement de pensions du 
Conseil de !'Europe : 
I. En application de l'article 43 au Reglement de pensions, les pensions servies par Ia Caisse de 
pensions ont ete revalorisees par le Co mite des Ministres & 1' occasion des revisions annuelles et de Ia 
revision generale (1969) des traitements d'activite intervenues depuis le Ier janvier 1967, date de Ia 
mise en vigueur du regime. Au I er janvier 1972, le taux de revalorisation des pensions atteignait 
42,19% par rapport au 1er janvier 1967. Ce taux se decompose comme suit: 
I 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Taux des majorations ac-
cordees 
(sur Ia base 1967 = 100) .. 6% 4% 8% 
(sur la base 1969 = 100) .. 6% 6,50% 8% 
Montant des pensions revalo-
ris8es 
(sur la base 1967 = 100) .. 106% 110% 118% 125,08% 132,75% 142,19% 
2. En ce qui concerne l'application des dispositions de Z'article 53 au Reglement, aucune disposition 
n'a ete prise dans le cadre de cet article. 
Le delai d'option prevu a !'article 79 du Reglement ayant ete prolonge jusqu'au 31 decembre 
1972, !'evaluation actuarielle de la Caisse ne pourra intervenir qu'apres cette date. 




In accordance with the provisions of Article 78 of 'the pcmsion scheme regulations, these sums 
have been increased by the addition of compound interest at ·the ra.t.e yielded ·by iaVflltments. 
Moreover, further to a decision taken by the Committee of Ministers on a recommendation 
of the Managing Committee of the pension fund, provident fund accounts were revalued by 10% 
on 31st December 1969 to take aooount of the devaluation of the French franc on 8th August 1969. 
I trust this information will be of use. I am of course at your disposal for any further 
details you may require. 
James Scott-Hopkins Esq., M.P., 
Assembly of Western European Union, 
43, avenue du President Wilson, 
75116 Paris 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant 
A. Daussin 
p.p. the Seoreta.ry-Gen~l 
Director·General of Administration lmd 
Finance 
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'Omform~nt aux dispositions de l'a.rticle 78 du Reglement de pensions, ces ·avoin .at 8te 
majores des interet& composes au taux de rendement des placements. 
Par ailleurs, en vertu d'une cieeiaion prise rpa.r le Comit6 des Ministres sur recommandation 
du Comite de gestion de Ia Caisse de pensions, les comptes de prevoyance ont beneficia d'une re-
valorisa.tion de 10% au 31 decembre 1969 pour tenir compte de la devaluation du franc fra.n9ais 
intervenue le 8 aolit 1969. 
J'espere que ces informations vous donneront satisfaction. Je reste, bien entendu, a votre 
disposition pour toutes indications supplementaires que vous eouhaiteriez recevoir. 
Veuillez agr6er, Monsieur le Bappofteu.r, 1'.-w:ance de ma. haute consideration. 
Monsieur James Scott-Hopkins, 
Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President Wilson, 
75116 Paris 
Au nom du Secreta.ire general, 
Le Directeur general 
charge de 1' Administration et des Finances 
A. Daussin 
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I. Regional parliaments and the WEU Assembly 
Preface 
1. In November 1971, the Committee for Rela-
tions with Parliaments submitted a report to 
the WEU Assembly reviewing the question of 
regionalisation in the seven member countries. 
In June 1972, another section was added on the 
regrouping and merging of communes and 
methods of electing regional parliaments. This 
study would not be complete without reference 
to the competence of these parliaments (transfer 
of sovereignty to infranational rather than to 
supranational bodies) and co-operation between 
regions straddling national frontiers. The third 
part of the study on regionalisation will there-
fore deal with these matters. 
2. The Committee feels that only when the 
Assembly has this information will it be able 
to decide to inform a specific regional parliament 
of its work in a particular field. 
3. The NATO Committee on the Challenges of 
Modern Society also deals with regional prob-
lems. In this connection, James R. Huntley wrote 
in "Man's Environment and the Atlantic 
Alliance": 
"All the CCMS projects and programmes 
so far described might be classified as 'sec-
tor' or 'vertical' approaches to environ-
mental problems. Such an approach makes 
it easier to reach conclusions of practical 
use to policy-makers, but it fails to impart 
an understanding of what is meant by the 
environment as a whole. Consequently the 
French Government has chosen to pilot a 
CCMS study devoted to the interconnection 
between environmental problems in the 
framework of regional development. 
The French project examines the relative 
efficiency of regional and local institutions 
in dealing with environmental policy, and 
the relationship between environment and 
territorial, economic and social development. 
There is also a case study in contrasting 
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geographic sites, i.e. a rapidly industrialis-
ing area next to a protected natural reserve. 
AiJ a co-pilot in the regional development 
project, the United Kingdom is studying 
the application of government at various 
levels. The United States, as a participating 
country, is investigating possibilities of 
introducing new kinds of governmental 
institutions to manage environmental prob-
lems, especially air pollution. 
CCMS collaborated in a United States con-
ference of mayors and local authorities at 
Indianapolis (25th-28th May 1971) in which 
other international organisations and many 
mayors and other senior officials from 
Europe and Canada took part. During the 
conference - the theme of which was 
'Innovation in the cities' - new approaches 
were discussed to problems such as environ-
ment, recreation, housing, transportation, 
public health and safety, local government 
organisation, planning and development, 
fiscal resources." 
4. Conversely, none of the 281 reports pro-
duced by the European Parliament in 1971-72 
dealt with regional matters. 
5. The Council of Europe is most interested 
in the problems of regionalisation. A conference 
was organised at the end of June on the question 
of frontier areas to which the Rapporteur and 
Secretary of your Committee were invited. The 
Consultative Assembly will study at a later date 
an overall report on the problems raised by 
participants, of whom there were more than two 
hundred. 
A. COMPETENCE OF REGIONAL BODIES 
Introduction 
6. There are wide differences between the 
responsibilities of regional parliaments in the 
seven WEU member countries. The German Lan-
der undoubtedly have the widest ·responSibilities 
I. Les assemblees Ngionales et l'Assemblee de l'U.E.O. 
Preface 
1. En novembre 1971, la Commission pour les 
Relations avec les PMlements a presente a 
l'.Assemblee de l'U.E.O. un historique de la situa-
tion concernant la regionalisation dans les sept 
pays membres de l 'U.E.O. En juin 1972, ce rap-
port a ete complete par le volet « regroupement 
et fusion de communes » et par celui des metho-
des d'election pour les differentes assemblees 
regionales, mais le probleme ne serait cerne que 
de moitie si la commission n'evoquait pas la ques-
tion des competences de ces assemblees (deplace-
ment de la souverainete non pas vers des organes 
supranationaux, mais vers des organes infrana-
tionaux), ainsi que celle de la cooperation entre 
regions des deux cotes d'une meme frontiere 
nationale : tel est l'objet de cette troisieme partie 
de l'etude sur la regionalisation. 
2. Votre commission est d'avis que, une fois 
tous ces elements en main, et seulement a ce 
moment-la, l'Assemblee pourra, le cas echeant, 
decider d'informer de ses travaux dans tel ou 
tel domaine telle ou telle assemblee regionale. 
3. L'O.T.A.N., par l'intermediaire de son Comi-
te sur les Defis de la Societe Moderne (C.D.S.M.), 
s'occupe egalement des regions. Voici ce qu'a 
ecrit a ce sujet M. Huntley dans « L'environ-
nement de l'homme et !'Alliance atlantique» : 
« Tous les projets et programmes du 
C.D.S.M. decrits jusqu'ici pourraient etre 
classes comme autant d'approehes· 'sectoriel-
les' ou 'verticales' des problemes de l'envi-
ronnement. Une telle approche permet de 
parvenir plus facilement a des conclusions 
sur !'utilisation pratique qui peut etre faite 
par les responsables, mais ne permet pas 
de faire comprendre ce que l'on entend par 
le terme environnement dans son ensemble. 
C'est pomquoi le gouvernement fran<;ais a 
choisi de piloter une etude du C.D.S.M. 
consacree a !'interrelation existant entre les 
problemes de l'environnement dans le cadre 
du developpement general. 
Le projet fran<;ais examine l'efficacite rela-
tive des institutions regionales et locales eu 
matiere de politique de l'environnement et 
le developpement territorial, economique et 
social. A noter aussi une etude specifique 
concernant les sites geographiques a voca-
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tions contraires, par exemple les zones en 
rapide industrialisation jouxtant des reser-
ves naturelles protegees. 
En tant que co-pilote d'un projet de deve-
loppement regional, le Royaume-Uni etudie 
actuellement !'application de l'autorite gou-
vernementale a differents niveaux. Les 
Etats-Unis, pays participant a cette etude, 
explorent les possibilites d'introduire de 
nouvelles sortes d'institutions gouvernemen-
tales pour la solution des problemes du 
milieu et, en particulier, ceux de la pollution 
atmospherique. 
Le C.D.S.M. a collabore a une conference 
de maires et de pouvoirs locaux qui s'est 
tenue a Indianapolis du 25 au 28 mai 1971 
et a laquelle ont partieipe d'autres organi-
sations internationales et un grand nornbre 
de maires et hauts fonctionnaires d'Europe 
et du Canada. Au cours de cette conference, 
dont le theme etait 'L'innovation dans les 
villes', on a examine de nouvelles approches 
de problemes tels que l'environnement, les 
loisirs, le logement, les transports, la sante 
et la securite publique, !'organisation des 
pouvoirs locaux, la planification et le deve-
loppement ainsi que les ressources fiscales. » 
4. Par contre, dans les 281 rapports du Parle-
ment europeen pour la periode 1971-72, votre 
rapporteur n'en a pas trouve un seul qui s'oc-
cupe des questions regionales. 
5. Le Conseil de l'Europe s'interesse beaucoup 
aux problemes de la regionalisation. Une confe-
rence a ete organisee fin juin sur la question des 
regions frontalieres, conference a laquelle le rap-
porteur et le secretaire de votre commission 
etaient invites. L'Assemblee consultative etudiera 
ulterieurement un rapport de synthese sur les 
problemes evoques par les participants dont le 
nombre s'elevait a plus de 200. 
A. LES COMPETENCES DES ORGANES 
AU NIVEAU REGIONAL 
Introduction 
6. Les competences des regions et de leurs 
assemblees dans les sept pays membres de 
l'U.E.O. different beaucoup d'un pays a l'autre. 
Les Laender allemands ont sans aucun doute les 
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and are practically sovereign in several fields. 
Then come the twenty Italian regions, followed 
by the other countries whose central governments 
have retained far wider powers. 
7. The difference between the first two 
countries mentioned above and the others is 
probably due to their history : Germany, which 
became an empire in 1871, was previously a 
confederation of sovereign States governed by 
sovereign princes ; Italy became a kingdom in 
March 1861 under King Victor Emmanuel (who 
took the title of Victor Emmanuel II to show that 
the kingdom was not a new State but a continua-
tion of the old Kingdom of Sardinia) all sover-
eignty being taken away from the lands and 
cities forming the new kingdom. During their 
hundred years of existence, however, the com-
ponent parts of these federal States have 
remained fairly independent, apart from a few 
years of centralisation under dictatorship. 
8. France, the Netherlands and the United 
Kingdom, on the other hand, have been unified 
States for four or five hundred years and Bel-
gium, which was created on the same lines, after 
being part of the Austrian empire and then of 
the Netherlands, and Luxembourg became sep-
arate united countries after their secession from 
the Kingdom of the Nether lands. 
9. In the interests of unity, which is a funda-
mental idea in all these countries, the regional 
authorities have no sovereign powers and their 
responsibilities are therefore drawn from widely 
different sources ; their activities are mainly 
cultural and social and only secondarily eco-
nomic. Today, for instance, it would still be out 
of the question for a Netherlands region to 
conclude a treaty with France or for an English 
or Scottish region to conclude a treaty with the 
Belgian Government; but there is express provi-
sion for this in the German Constitution. 
10. The Italian bill (see Chamber of Deputies 
document 3919) on the date of entry into force 
of the law on Italian regions (passed in March 
1972) provides for the transfer of powers from 
the State to the regions in accordance with 
Article 117 of the Italian Constitution, i.e. part 
of State sovereignty may be transferred to an 
infranational body, not a supranational body. 
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11. Before drawing conclusions on the question 
of powers, your Rapporteur will outline the 
situation in the WEU member countries. 
Belgium 
12. According to the new constitution, there 
are four linguistic regions in Belgium : a Dutch-
speaking region (North), a French-speaking 
region (South), Brussels capital (mixed region, 
bilingual) and a German-speaking region. 
13. Cultural autonomy is organised on the basis 
of two cultural communities: Dutch and French. 
Parliamentarians for Brussels choose one or 
other of the two languages depending on the 
one in which they take the oath. 
14. The German group will have a separate 
cultural council which has not yet been formed. 
15. The constitution also provides for the organ-
isation of three regions in the socio-economic 
field : Flanders, Walloon (with German-speaking 
districts) and Brussels capital. 
16. Under Article 2 of the law of 21st July 
1971, the two cultural councils have the following 
responsibilities : 
- protection and promotion of the lan-
guage; 
- encouraging the training of research 
workers; 
- the arts, including theatre and cinema ; 
- the cultural heritage, museums and other 
scientific and cultural institutions ; 
- libraries, record libraries and similar 
services; 
- radio and television, with the exception 
of government broadcasts and commer-
cial publicity ; 
- youth policy ; 
- full-time education and cultural activ-
ities ; 
- physical education, sports and open-air 
activities ; 
- leisure and tourism. 
competences les plus grandes et sont quasiment 
souverains dans plusieurs domaines. En deuxie-
me position viennent les vingt regions italiennes, 
tandis que les autres pays conservent une com-
petence beaucoup plus etendue au pouvoir cen-
tral. 
7. La difference entre la situation dans les 
deux premiers pays et celle des autres provient 
sans aucun doute de leur evolution historique : 
l'Allemagne, devenue empire en 1871, etait aupa-
ravant une confederation d'Etats souverains gou-
vernes par des princes souverains ; l'ltalie est 
devenue un royaume en mars 1861, en eliminant 
la souverainete des terres et villes composant 
ce nouveau royaume, sous le roi Victor Emma-
nuel (qui portait le titre de Victor Emmanuel II 
pour montrer que ce royaume n'etait pas un 
Etat nouveau, mais une continuation de !'an-
cien royaume de Sardaigne). Pendant les cent 
ans de leur existence, les parties composantes 
de ces Etats federaux sont neanmoins restees 
assez autonomes, abstraction faite de quelques 
annees de centralisation dictatoriale. 
8. En revanche, la France, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni sont de vieux Etats unifies depuis 
quatre ou cinq siecles, et la Belgique - creee 
selon les memes idees, apres avoir fait partie 
de !'empire autrichien, puis des Pays-Bas -
ainsi que le Luxembourg sont devenus des pays 
unis apres la secession du royaume des Pays-Bas. 
9. L'idee unitaire, qui formait l'idee de base 
de tous ces pays, a empeche que les autorites 
regionales disposent d'aucune souverainete et, 
de ce fait, les competences de ces autorites ont 
une origine tout a fait differente ; leurs activites 
sont surtout d'ordre culture! et social et, secon-
dairement, economique. ll serait en ce moment 
encore impensable, par exemple, qu'une region 
neerlandaise puisse conclure un traite avec la 
France, qu'une region anglaise ou ecossaise traite 
directement avec le gouvernement beige ; cette 
eventualite, par contre, est expr{lssement prevue 
dans la constitution allemande. 
10. Le projet de loi italien (voir document de 
la Chambre des deputes no 3919) sur la date a 
laquelle les regions italiennes commenceront a 
fonctionner (adopte en mars 1972) prevoit le 
transfert de competences de l'Etat aux regions 
selon !'article 117 de la constitution italienne, 
ce qui constitue un deplacement d'une partie 
de la souverainete de l'Etat non vers un orga-
nisme supra-national, mais vers un organe 
« infra-national ::.. 
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11. Avant de presenter quelques conclusions sur 
la question des competences, votre rapporteur 




12. Suivant la nouvelle constitution, il y a en 
Belgique quatre regions linguistiques : une re-
gion de langue neerlandaise (nord), une region 
de langue fran<;aise (sud), Bruxelles-capitale 
(region mixte, bilingue) et une region de langue 
allemande. 
13. L'autonomie culturelle est organisee sur la 
base de deux communautes culturelles, neerlan-
daise et fran<;aise. Les parlementaires bruxellois 
choisissent l'une ou l'autre des deux langues 
suivant celle dans laquelle ils pretent serment. 
14. Le groupe allemand aura un conseil culture! 
distinct qui n'est pas encore constitue a ce jour. 
15. La constitution prevoit egalement !'organi-
sation de trois regions dans le domaine socio-
economique: la Flandre, la Wallonie (avec les 
cantons de langue allemande) et Bruxelles-
capitale. 
16. L'article 2 de la loi du 21 juillet 1971 definit 
les competences des deux conseils culturels : 
- la defense et !'illustration de la langue ; 
- !'encouragement a la formation des cher-
cheurs; 
- les beaux-arts, y compris le theatre et 
le cinema; 
- le patrimoine culture!, les musees et les 
autres institutions scientifiques cultu-
relles; 
- les bibliotheques, discotheques et servi-
ces similaires ; 
- la radiodiffusion et la television, a !'ex-
ception de !'emission de communications 
du gouvernement, ainsi que de publicite 
commerciale ; 
- la politique de la jeunesse ; 
- !'education permanente et !'animation 
culturelle ; 
- !'education physique, les sports et la vie 
en plein air ; 
- les loisirs et le tourisme. 
17. The cultural councils enact decrees which 
have force of law in the region ooncer:tled. 
18. In settling cultural matters, the decrees the 
cultural councils are empowered to adopt may 
relate to infrastructure. 
19. Ministers have the right to vote in a cultural 
council only if. they are members. They may ask 
to be heard and the councils may request their 
presence. The political responsibility of Ministers 
remains the province of the legislative chambers. 
20. The powers of urban areas and federations 
of communes are set out in Article 4 of the law 
of 26th July 1971 as follows : 
"1. Urban areas and federations shall 
encourage the co-ordination of activities 
in the commun~, including technical 
co-ordination of communal police 
departments. 
2. The following responsibilities shaH be 
transferred from the communes to the 
urban area or federation : 
(i) adoption of general town plan-
ning projects after the opinion 
of the communes has been 
obtained, in accordance with 
procedure laid down by the 
King; 
( ii) opinions on specific town plan-
ning projects ; 
(iii) opinions on sector planning ; 
( iv) regulation of building and build-
ing site development ; 
( v) refuse removal and disposal ; 
(vi) regulations governing water 
levels; 
(vii) public transport ; 
(viii) economic expansion as defined in 
the li!W of 30th December 1970 ; 
(ix) defence and protection of the 
environment, incl1:1ding open 
spaces, anti-noise and pollution 
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3. With the agreement or at the request 
af at laast one-half of the communes 
eo:n~d and pro"\lided they rel)~t 
a.t least two-thirds of the :pOpnlatiMt1 
the urban area or federation may deal 
with: 
( i) the construction, repair, manage-
ment and lighting of roadS in 
the urban area or federation, 
by-laws on traffic regulations, 
building lines and the issue of 
building licences connected with 
the construction or modification 
of such roads ; 
( ii) airports ; 
(iii) site of public markets at urban 
area, federation or regional 
level; 
(iv) slaughterholUieS; 
( v) public car parks ; 
(vi) promotion of tourism, reception 
of tourists ahd' information ; 
(vii) camping, ineludihg ea,ravan 
sites; 
( m'ii) e:rematoria and eO'hnnbaria ; 
(ix) organisation of technical assist-
ance for the communes concern-
ed. 
4. The urban area or federation may also 
deal With: 
( i) matters at present handled by 
the State or province handed 
over to them in the interests of 
decentralisation and decolicen-
tra:tion ; 
( ii) respansibilities which the eoUll-
eil of the urban area: or f-edera-
tion may agree to a9ffllm~ at the 
request of one or Jn!Qre communes 
on its territory. 
17. Les conseils culturels procedent par voie de 
decrets qui ont force de loi dans la region pour 
laquelle ils ont ete pris. 
18. La competence des conseils culturels pour 
regler les matieres culturelles comprend le pou-
voir d'adopter les decrets relatifs a !'infrastruc-
ture. 
19. Dans un conseil culture!, les ministres n'ont 
voix deliberative que lorsqu'ils en sont membres ; 
sur leur demande, ils doivent etre entendus tan-
dis que, de leur cote, les conseils peuvent reque-
rir leur presence. La responsabilite politique des 
ministres reste du domaine des chambres legis-
latives. 
20. En ce qui concerne les agglomerations et 
les federations de communes, la loi du 26 juillet 
1971 indique leurs competences dans un article 4 
con<;u comme suit : 
« 1. Les agglomerations et les federations 
encouragent la coordination des activi-
tes des communes, et notamment la 
coordination technique des services de 
police communale. 
2. Les attributions des communes, dans 
les matieres suivantes, sont transferees 
a !'agglomeration ou a la federation : 
( i) I' adoption des plans generaux 
d'amenagement apres avoir pris 
l'avis des communes, dans les 
conditions determinees par le 
Roi; 
( ii) l'avis sur les plans particuliers 
d'amenagement ; 
(iii) I' avis sur les plans de secteur ; 
(iv) la reglementation du batiment et 
du lotissement ; 
(v) l'enlevement et le traitement des 
immondices ; 
(vi) le demergement ; 
(vii) le transport remunere de per-
sonnes; 
(viii) !'expansion economique telle 
qu'elle est fixee par la loi du 
30 decembre 1970 ; 
( ix) la defense et la protection de 
l'environnement, y compris les 
espaces verts, la lutte contre le 
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bruit et la pollution, ainsi que la 
renovation des sites; 
(x) la lutte contre l'incendie ; 
(xi) l'aide medicale urgente. 
3. Avec l'accord ou a la demande de la 
moitre au moins des communes qui la 
composent, et pour autant que ces com-
munes representent les deux tiers de la 
population, !'agglomeration ou la fede-
ration peut regler : 
( i) la creation, la reprise, la gestion 
et l'eclairage de la voirie d'ag-
glomeration ou de federation, 
les reglements complementaires 
ayant pour objet la police de la 
circulation routiere sur cette voi-
rie, les plans d'alignement y 
afferents, ainsi que la delivrance 
de permis de lotir impliquant la 
creation ou la modification de 
cette voirie ; 
( ii) les aeroports ; 
(iii) la determination de !'emplace-
ment des marches publics d'in-
teret d'agglomeration, de federa-
tion ou regional ; 
(iv) les abattoirs ; 
( v) les parkings publics ; 
(vi) la promotion, l'accueil et !'infor-
mation en matiere de tourisme; 
(vii) le camping, y compris le cara-
vaning; 
(viii) les fours crematoires et les colum-
bariums; 
( ix) !'organisation de services d'aide 
technique aux communes qui la 
composent. 
4. L'agglomeration ou la federation exerce 
en outre: 
( i) les attributions actuellement 
exercees par l'Etat ou la pro-
vince qui lui sont confiees dans 
le cadre de la decentralisation et 
de la deconcentration; 
( ii) les attributions que le conseil 
d'agglomeration ou de federation 
accepte d'exercer a Ia demande 
d'une ou plusieurs communes de 
son territoire. 
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5. For matters covered by paragraphs 2, 
3 and 4 above, urban areas and feder-
ations shall have decision-making pow-
ers to be exercised by the bodies con-
cerned in accordance with the provi-
sions of the present law. 
Such bodies shall carry out the duties 
entrusted to them by means of decrees 
and regulations. 
For all other matters concerning urban 
areas or federations, the latter may 
make recommendations to the commu-
nal authorities. 
Within the time-limit laid down in the 
recommendation, the authority to which 
it is addressed shall make known what 
action it intends to take. " 
France 
21. Consideration of the various proposals for 
regionalisation in France shows that the powers 
proposed to be transferred to the regions dimin-
ish with each successive plan. 
22. Under the March 1969 plan, the regions 
were to have three fields of responsibility : 
- equipment (sanitary and social, cultural 
and historical monuments, schools, tour-
ism, rural public services, land improve-
ments, regional parks and forests not 
belonging to the State) ; 
- construction work (town equipment and 
transport, installations for sports, water 
and sanitation work, harbours, inland 
waterways, dykes, protection against the 
sea, hydraulic work and rural plan-
ning) ; 
- civil airports and roads. 
23. The 1970 plan proposed by Mr. Abelin 
covered economic and social development, town 
planning and housing, collective equipment, 
hygiene and health, culture, tourism, nature con-
servation, school equipment and information. 
24. Finally, Article 3 of the government bill of 
November 1971 (Document 2067) stipulated 
that: 
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" The aim of the region is to contribute to 
the economic, social and cultural develop-
ment of the area by : 
1. studies on regional development ; 
2. proposals for co-ordinating and ration-
alising the choice of investments to be 
made by public bodies ; 
3. participation in the financing of collec-
tive equipment of direct interest for the 
region; 
4. the provision of such equipment in co-
operation with other regions with the 
agreement and on behalf of local 
authorities, groups of local authorities, 
other public bodies or the State ; 
5. the exercise of duties other than the 
administration which, by mutual agree-
ment, local bodies or groups of local 
bodies may decide to hand over to it ; 
6. the exercise of other duties connected 
with regional development attributed to 
it by the State by decree of the State 
Council." 
25. Three basic principles governing the powers 
of the French regions were set out in the report 
by the Committee on Constitutional Laws, Legis-
lation and the General Administration of the 
Republic (Rapporteur: Mr. Lecat; National 
Assembly document 2218, 4th April1972) : 
1. the region shall have no administrative 
duties; 
2. the region shall respect the powers of 
existing local authorities ; 
3. regional powers may be increased either 
by the local authorities or by the State. 
26. The National Assembly passed this bill and 
Mr. Lecat's report on 25th, 26th and 27th April 
1972. 
Italy 
27. The regions have been officially autonomous 
since 1st April 1972, when the State transferred 
5. Dans les matieres visees aux paragra-
phes 2, 3 et 4, !'agglomeration et la fed&. 
ration disposent d'un pouvoir de deci-
sion qui est exerce, suivant les disposi-
tions de la presente loi, par leurs orga-
nes competents. 
Ces organes exercent par voie d'arretes 
et de reglements les attributions qui leur 
sont conferees. 
Pour tout autre probleme qui concerne 
!'agglomeration ou la federation, celle-
ci est habilitee a adresser des recom-
mandations aux autorites communales. 
Dans le delai fixe par la recommanda-
tion, l'autorite a laquelle cette recom-
mandation est adressee fait savoir quelle 
suite elle y a reservee. » 
France 
21. 11 ressort des differents projets concernant 
la regionalisation successivement etudies en 
France que les competences que l'on veut trans-
ferer aux regions diminuent d'un projet a 
l'autre. 
22. Le projet de mars 1969 allouait aux regions 
trois series de competences : 
- les equipements (sanitaires et sociaux, 
culturels et monuments historiques, sco-
laires, touristiques, des services publics 
ruraux et ameliorations foncieres, des 
pares regionaux et des forets non doma-
niales) ; 
- les constructions (equipements et trans-
ports urbains, installations sportives, ou-
vrages d'alimentation d'eau et d'assainis-
sement, installations portuaires, voies 
navigables, ouvrages de protection contre 
les eaux et de defense contre la mer, 
travaux hydrauliques et amenagement de 
villages et habitat rural) ; 
- les routes et les bases aeriennes civiles. 
23. Le projet de 1970, propose par M. Abelin, 
comportait : le developpement economique et 
social, l'urbanisme et le logement, les equipe-
ments collectifs, 1 'hygiene et la sante, la culture, 
le tourisme, la protection de la nature, les equi-
pements scolaires et !'information. 
24. Enfin, le projet de loi du gouvernement, en 
date de novembre 1971 (document no 2067) 
stipule ce qui suit aux termes de !'article 3 : ' 
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« La region a pour objet de contribuer au 
developpement economique, social et culture! 
de la circonscription par : 
1. toutes etudes interessant le developpe-
ment regional ; 
2. toutes propositions tendant a coordon-
ner et a rationaliser les choix des inves-
tissements a realiser par les collectivites 
publiques; 
3. la participation au financement d'equi-
pements collecti:fs presentant un interet 
direct pour la circonscription regio-
nale; 
4. la realisation d'equipements de meme 
nature, entreprise avec d'autres regions, 
avec !'accord et pour le compte de col-
lectivites locales, de groupements de 
collectivites locales, d'autres etablisse-
ments publics ou de l'Etat ; 
5. l'exercice d'attributions, autres que des 
taches de gestion, que des collectivites 
locales ou des groupements de collec-
tivites locales de la circonscription deci-
deraient de lui confier avec son accord ; 
6. l'exercice d'autres attributions interes-
sant le developpement regional que 
l'Etat lui confierait dans des conditions 
fixees par decret en Conseil d'Etat. » 
25. Le rapport de la commission des lois cons-
titutionnelles, de la legislation et de !'adminis-
tration generale de la Republique (rapporteur : 
M. Lecat; document de l'Assemblee nationale 
no 2218 du 4 avril1972) cite trois principes, qui 
sont ala base des competences des regions fran-
<;aises : 
1. la region n'exerce aucune tache de ges-
tion; 
2. la region respecte les competences des 
collectivites locales existantes ; 
3. les competences de la region sont sus-
ceptibles d'etre accrues a !'initiative soit 
des collectivites locales, soit de l'Etat. 
26. Un debat a eu lieu a l'Assemblee nationale 
sur ce projet de loi et le rapport de M. Lecat 
les 25, 26 et 27 avril 1972. 
Italie 
27. L'autonomie des regions est devenue offi-
cielle depuis le 1•r avril 1972, date a laquelle 
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about one-third of its powers to the regions, as 
set out in Article 117 of the Italian Constitu-
tion: 
- communal affairs; 
- police (local, urban and rural) ; 
- fairs and markets ; 
- welfare, hygiene and hospital services ; 
- vocational training ; 
- museums and libraries ; 
- town planning ; 
- tourism and the hotel industry ; 
- road maintenance, aquaducts and public 
works; 
- navigation and harbours ; 
- mineral and thermal waters ; 
- stone and peat quarries ; 
- hunting and shooting ; 
-fishing; 
- agriculture and forestry ; 
- local crafts ; 
- other matters indicated in constitu-
tional laws. 
28. In future, the regions will prepare legisla-
tion in these fields. 
29. An initial sum of Lire 400,000 million has 
been allocated to the regions for organisational 
purposes and nearly 15,000 State officials have 
become regional officials. 
30. The speech by Mr. Lagorio, Prime Minister 
of the Regional Government of Tuscany, to your 
Committee on 18th September 1972, is repro-
duced at Appendix III. 
Federal Republic of Germany 
31. The powers of the various Lander are set out 
in the Grundgesetz, the Basic Law, as are those 
of the Bund (Federation). 
32. Article 30 lays down that the exercise of 
governmental powers and the discharge of gov-
ernmental functions shall be incumbent on the 
Lander insofar as the Basic Law does not other-
wise prescribe or permit. 
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33. Article 32 governs relations with foreign 
States: 
"1. The conduct of relations with foreign 
States shall be the concern of the Feder-
ation. 
2. Before the conclusion of a treaty affect-
ing the special interests of a Land, 
this Land must be consulted in suffi-
cient time. 
3. Insofar as the Lander have power to 
legislate, they may, with the consent 
of the Federal Government, conclude 
treaties with foreign States." 
34. The right of the Lander to legislate is set out 
in Articles 70 to 75 : 
" Article 70 
1. The Lander shall have the power to 
legislate insofar as this Basic Law does 
not confer legislative powers on the 
Federation. 
2. The division of competence between the 
Federation and the Lander is deter-
mined by the provisions of this Basic 
Law concerning exclusive and concur-
rent legislative powers. 
Article 71 
On matters within the exclusive legislative 
powers of the Federation the Lander shall 
have authority to legislate only if, and to 
the extent that, a Federal law explicitly so 
authorises them. 
Article 72 
1. On matters within the concurrent legis-
lative powers the Lander shall have 
authority to legislate as long as, and 
to the extent that, the Federation does 
not use its legislative powers. 
2. The Federation shall have the right to 
legislate on these matters to the extent 
that a need for regulation by Federal 
law exists because : 
(a) a matter cannot be effectively 
regulated by the legislation of indi-
vidual Lo:nder, or 
l'Etat a transfere aux regions un tiers environ 
de ses pouvoirs, ceux que l'article 117 de la 
constitution italienne enumere, a savoir les pou-
voirs interessant les domaines suivants : 
- circonscriptions communales ; 
- police (locale, urbaine et rurale) ; 
- foires et marches ; 
- bienfaisance et assistance sanitaire et 
hospitaliere ; 
- instruction artisanale et professionnelle ; 
- musees et bibliotheques ; 
- urbanisme; 
- tourisme et industrie hOteliere ; 
- viabilite, aqueducs et travaux publics ; 
- navigation et ports; 
- eaux minerales et thermales ; 
- carrieres et tourbieres ; 
-chasse; 
- peche; 
- agriculture et forets ; 
- artisanat; 
- autres matieres indiquees par des lois 
constitutionnelles. 
28. Dorenavant, c'est la region qui definira Jes 
normes Iegislatives pour ces matieres. 
29. Un premier credit de 400 milliards de lires 
a ete alloue aux regions pour qu'elles puissent 
s'organiser et pres de 15 000 fonctionnaires de 
l'Etat sont devenus fonctionnaires des regions. 
30. Le discours prononce par M. Lagorio, Pre-
mier ministre de la Region de Toscane, devant 
votre commission le 18 septembre 1972, figure a 
l'annexe III. 
Republique Federale d' Allemagne 
31. Les competences des differents Laender 
sont reglees par le Grundgesetz, la Loi fonda-
mentale, en meme temps que les competences qui 
reviennent au Bund (Federation). 
32. L'article 30 prevoit que l'exercice des pou-
voirs et l'accomplissement des taches de l'Etat 
incombent aux Laender, a moins que la Loi fon-
damentale n'en dispose autrement. 
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33. L'article 32 regie les relations avec les Etats 
etrangers: 
« 1. La Federation assure les relations avec 
les Etats etrangers. 
2. Avant la conclusion d'un traite affec-
tant la situation speciale d'un Land, 
ce Land doit etre consulte en temps 
utile. 
3. Dans la mesure de leur competence 
legislative, les Laender peuvent, avec 
l'assentiment du gouvernement fede-
ral, conclure des traites avec des Etats 
etrangers. » 
34. Le droit de Iegiferer devolu aux Laender 
est explique, comme suit, dans les articles 70 a 
75: 
« Article 70 
1. Les Laender ont le droit de legiferer 
pour autant que les pouvoirs legislatifs 
n'aient pas ete attribues a la Federation 
par la presente Loi fondamentale ; 
2. Les competences de la Federation et des 
Laender sont delimitees par les dispo-
sitions de la presente Loi fondamentale 
sur la legislation exclusive et la legis-
lation concurrente. 
Article 71 
Dans les matieres relevant de la legislation 
exclusive de la Federation, les Laender 
n'ont le pouvoir de legiferer que si une loi 
federale les y autorise expressement et dans 
la mesure prevue par cette loi. 
Article 72 
1. Dans les matieres relevant de la legis-
lation concurrente, les Laender ont le 
pouvoir de legiferer tant que et dans 
la mesure ou la Federation ne fait pas 
usage de son droit de Iegiferer ; 
2. Dans ce domaine, la Federation a le 
droit de Iegiferer dans la mesure ou 
apparait un besoin de reglementation 
legislative federale : 
(a) parce qu'une question ne peut etre 
reglementee efficacement par la le-




the regulation of a matter by a 
Land law might prejudice the 
interests of other Lander or of the 
entire community, or 
the maintenance of legal or eco-
nomic unity especially the main-
tenance of uniformity of living 
conditions beyond the territory of 
a Land, necessitates such regula-
tion. 
Article 73 
The Federation shall have the exclusive 
power to legislate on : 
1. foreign affairs as well as defence and 
the protection of the civilian popula-
tion; 
2. citizenship in the Federation ; 
3. freedom of movement, passport matters, 
immigration and emigration, and ex-
tradition; 
4. currency money and coinage, weights 
and mea~ures as well as computation of 
time; 
5. the unity of the customs and commer-
cial territory, treaties on commerce and 
navigation, the freedom of movement 
of goods, and the exchanges of goods 
and payments with foreign countries, 
including customs and frontier protec-
tion; 
6. Federal railroads and air traffic ; 
7. postal and telecommunication services; 
8. the legal status of persons employed 
by the Federation and by Federal 
bodies-corporate under public law ; 
9. industrial property rights, copyrights 
and publication rights ; 
10. co-operation of the Federation and the 
Lander in matters of criminal police 
and of protection of the constitution, 
establishment of a Federal office of the 
criminal police, as well as international 
control of crime ; 
11. statistics for Federal purposes. 
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Article 74 
Concurrent legislative powers shall extend 
to the following matters: 
1. civil law, criminal law and execution 
of sentences, the system of judicature, 
the procedure of the courts, the legal 
profession, notaries and legal advice 
(Rechtsberatung) ; 
2. registration of births, deaths and mar-
riages; 
3. the law of association and assembly ; 
4. the law relating to residence and estab-
lishment of aliens ; 
5. the protection of German cultural treas-
ures against removal abroad ; 
6. refugee and expellee matters ; 
7. public welfare ; 
8. citizenship in the Lander ; 
9. war damage and reparation ; 
10. benefits to war-disabled persons and to 
dependants of those killed in the war, 
assistance to former prisoners of war, 
and care of war graves ; 
11. the law relating to economic matters 
(mining, industry, supply of power, 
crafts, trades, commerce, banking, stock 
exchanges, and private insurance) ; 
11a. the production and utilisation of 
nuclear energy for peaceful purposes, 
the construction and operation of instal-
lations serving these purposes, protection 
against dangers arising from the release 
of nuclear energy or from ionising rays, 
and removal of radioactive material ; 
12. labour law, including the legal organ-
isation of enterprises, protection of 
workers, employment exchanges and 
agencies, as well as social insurance, 
including unemployment insurance ; 
13. the promotion of scientific research ; 
14. the law regarding expropriation, to the 
extent that matters enumerated in 
Articles 73 and 7 4 are concerned ; 
(b) 
(c) 
parce que la reglementation d'une 
question par une loi de Land pour-
rait affecter des interets d'autres 
Laender ou de la collectivite, ou 
parce que la protection de l'unite 
juridique ou economique, et notam-
ment le maintien de l 'homogeneite 
des conditions de vie au-dela des 
frontieres d'un Land l'exigent. 
Article 73 
La Federation a le droit de legislation exclu-
sive dans les matieres ci-dessous : 
1. affaires etrangeres, ainsi que defense 
et la protection de la population civile ; 
2. nationalite dans la Federation ; 
3. liberte de mouvement, passeports, im-
migration, emigration, extradition; 
4. change, credit et monnaie, poids et me-
sures, comput ; 
5. unite du territoire douanier et com-
mercial, traites de commerce et de navi-
gation, liberte de circulation des mar-
chandises, et mouvement des paiements 
avec l'etranger, y compris la protection 
douaniere et la protection des fron-
tieres; 
6. chemins de fer federaux et trafic ae-
rien; 
7. postes et telecommunications ; 
8. statut du personnel au service de la 
Federation et des organismes de droit 
public qui dependent directement de la 
Federation ; 
9. protection de la propriete industrielle, 
droits d'auteur et droit d'edition ; 
10. collaboration de la Federation et des 
Laender en matiere de police judi-
ciaire et de protection de la constitution, 
institution d'un office federal de la 
police judiciaire, ainsi que la repres-
sion internationale de la criminalite ; 




.A. rticle 7 4 
La legislation concurrente s'etend au do-
maine ci-dessous: 
1. droit civil, droit penal et regime peni-
tentiaire, organisation judiciaire, pro-
cedure judiciaire, barreau, notariat et 
consultation juridique ; 
2. etat civil ; 
3. droit d'association et de reunion ; 
4. droit de residence et d'etablissement des 
etrangers; 
5. protection des biens culturels allemands 
contre }'emigration a l'etranger; 
6. refugies et expulses ; 
7. prevoyance sociale; 
8. nationalite dans les Laender ; 
9. dommages de guerre et reparations ; 
10. assistance aux mutiles de guerre et aux 
survivants des victimes de la guerre 
ainsi qu'aux anciens prisonniers de 
guerre, et entretien des sepultures de 
guerre; 
11. droit economique (mines, industrie, 
energie, artisanat, professions indus-
trielles et commerciales, banques et 
bourse, assurances de droit prive) ; 
11a. production et utilisation de l'energie 
nucleaire aux fins civiles, creation et 
utilisation d'installations servant a ces 
fins, protection contre les dangers ve-
nant de la liberation de l'energie nu-
cleaire ou des rayons ionisants et des-
truction de produits radio-actifs ; 
12. droit du travail, y compris !'organisa-
tion sociale des entreprises, la protec-
tion du travail, le placement, assurances 
sociales, y compris l'assurance-chOmage ; 
13. encouragement a la recherche scienti-
fique; 
14. droit de }'expropriation en ce qui 
concerne les matieres visees aux articles 
73 et 74; 
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15. transfer of land, natural resources and 
means of production into public owner-
ship or other forms of publicly control-
led economy ; 
16. prevention of the abuse of economic 
power; 
17. promotion of agricultural and forest 
production, safeguarding of the supply 
of food, the importation and exporta-
tion of agricultural and forest products, 
deep sea and coastal fishing, and pre-
servation of the coasts ; 
18. real estate transactions, land law and 
matters concerning agricultural leases, 
housing, settlements and homesteads ; 
19. measures against epidemic and infec-
tious diseases of humans and animals, 
admission to medical and other profes-
sions and practices in the field of heal-
ing, traffic in drugs, medicines, narcot-
ics, and poisons ; 
19a. financial arrangement and scale of 
charges in hospitals ; 
20. protection with regard to traffic in 
food and stimulants as well as in neces-
sities of life, in fodder, in agricultural 
and forest seeds and seedlings, protec-
tion of trees and plants against diseases 
and pests, and protection of animals ; 
21. ocean and coastal shipping as well as 
aids to navigation, inland shipping, 
meteorological services, sea waterways 
Gewesten 
- General policy and indication of priorities 
-Regional planning: general plans and 
approval of communal plans 
- Traffic and public transport 
- Environment, including measures against 
natural disasters 
and inland waterways used for general 
traffic; 
22. road traffic, motor transport, and con-
struction and maintenance of long 
distance highways, tolls ; 
23. railroads other than Federal railroads, 
except mountain railroads. 
Article 75 
Subject to the conditions of Article 72 the 
Federation shall have the right to enact 
general rules concerning : 
1. the legal status of persons in the public 
service of the Lander, communes, and 
other bodies-corporate under public 
law; 
2. the general status of the press and 
motion pictures ; 
3. hunting, protection of nature, and care 
of the countryside ; 
4. land distribution, regional planning 
and water management ; 
5. matters relating to registration (Melde-
wesen) and identity cards. " 
Netherlands 
35. The Home Affairs Committee of the Second 
Chamber of the Netherlands States General 
reported on the government bill and indicated 
which powers would be attributed to the gewes-
ten 1 and which to the new-style communes : 
Communes 
- Opinions on general policy 
- Regional planning: communal plans 
- Roads, street-lighting; traffic regulations 
- " Micro-environment " 
1. Territories formed by merging communes, cantons 
or even provinces. 
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15. transfert du sol, des ressources natu-
relles et des moyens de production en 
propriete collective ou en d'autres for-
mes d'economie collective ; 
16. prevention des abus de puissance eco-
nomique; 
17. developpement de la production agri-
cole et forestiere, mesures destinees a 
assurer le ravitaillement, importation et 
exportation des produits agricoles et 
forestiers, peche en haute mer et peche 
cotiere, protection des ootes ; 
18. mutation des biens foneiers, droit Qe la 
propriete fonciere et regime des baux 
ruraux, logement, colonisation inte-
rieure et propriete familiale ; 
19. mesures contre les epidemies et les epi-
zooties dangereuses pour la collectivite, 
admission aux professions medicales et 
aux autres professions et activites dans 
le domaine de la therapeutique, com-
merce des produits medicaux et pharma-
ceutiques, des stupefiants et toxiques ; 
19a. securite economique des hopitaux et re-
glementation des prix dans les hOpi-
taux; 
20. protection du commerce des produits 
alim.entaires et stimulants, des produits 
d'usage courant, des fourrages, des se-
mences et des plants agricoles et £ores-
tiers, protection des arbres et des plan-
tea contre les maladies et les parasites, 
ainsi que protection des animaux ; 
21. navigation au long cours, cabott\ge, si-
gnalisation maritime, navigation inte-
rieure, service meteorologique, routes 
« Gewesten :t 
--:.,. politique generale et indication des priorites 
- amenagement du territoire : plans generaux 
et approbation des plans communaux 
- circulation et transports publics 




maritimes et eaux interieures servant 
au trafic public ; 
22. trafic routier, circulation automobile, 
construction et entretien des routes a 
grande distance, peage ; 
23. chemins de fer autres que les chemins 
de fer federaux, A !'exception des che-
mins de fer de montagne. 
A.rliele 75 
Sous reserve des conditions prevues a !'ar-
ticle 72, la Federation a le droit d'edicter 
des regles generales sur : 
1. le statut des personnes au service de 
la fonction publique des Laender, com-
munes et autres organismes de droit 
public; 
2. le statut general de la presse et de 
l'industrie cinematographique ; 
3. la chasse, la protection des sites natu-
rels et des paysages ; 
4. la repartition des terres, l'amenagement 
de l'espace et le regime des eaux j 
5. les declarations de sejour et l'identite. :t 
Pays-Bas 
35. La commission de l'interieur de la Deuxieme 
chambre des Etats-generaux des Pays-Bas a fait 
rapport sur le projet de loi gouvernemental en 
indiquant les competences qui seraient a donner 
aux gewesten 1 et celles qui devaient etre lais-
sees aux communes « nouveau style :t : 
Cmnmunes 
- avis sur la politique generale 
- amenagement du territoire : plans commu-
naux 
- rues, eclairage des rues, reglementation de la 
circulation 
- « micro-environnement :. 





- Setting up and developing industries ; labour 
policy 
- Public works 
- Housing: land policy, distribution 
- General policy for allocating housing 
- Recreation at regional level 
- Secondary and scientific education 
- Finance and taxation 
- Organisation and administration of the police 
- Automatisation 
Communes 
- Reconstruction and sanitation in built-up 
areas ; application of gewest housing decrees 
- Gas, electricity, water, cleaning and refuse 
collection 
- Sport and recreation at communal level 
- Communal primary and secondary education 
- Use of finance and communal taxes 
- Fire-fighting ; relief 
- Staff and organisation of regional civil - Organisation of communal civil service 
service 
-Health 
- Health at communal level 
- General welfare policy : social assistance, - Culture ; social assistance 
permanent education, youth 
- Organisation of the arts 
- Application of housing decrees and alloca 
tion of housing 
- Application of laws and decrees except in 
cases where they are applied by the gewest 
L---------------------------------------~-------------------------------------
United Kingdom 
36. See previous report : Document 570, pages 
7 to 10. 
B. INTERNATIONAL REGIONAL CO-OPERATION 
37. The historical frontiers of the European 
countries developed from the boundaries of the 
great estates and subsequently from the frontiers 
of kingdoms and republics which extended their 
possessions by wars or by winning battles against 
aggressors or even by purchase, without regard 
to demographic or geographic factors or logical 
frontiers. Armed conflicts and acquisition by 
marriage or purchase took no account of the 
cultural background or ethnic considerations, as 
is now the case for the various unarmed or 
econmnic battles : the road network, for instance, 
is a national development, catering well for the 
centre but not for the outer limits. Frontiers 
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are always rather like the end of the world, 
governments preferring to set up industries and 
make use of the land near the heart of the 
country and often ignoring the resources of 
frontier areas. What might have been under-
standable in past centuries - war could easily 
break out and quickly cancel all efforts made 
in frontier areas - is now just history, but 
governments tend to forget that times have 
changed and leave unexploited the economic 
possibilities of frontier areas. 
38. This would perhaps not be too serious for 
a sound national economy, but a country is not 
a question of economy alone, it is composed 
above all of human beings. The result of such 
a policy would be for part of the population to 
« Gewesten ::. 
- creation et developpement de l'industrie ; po-
litique du travail 
- travaux publics 
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Communes 
- logement : politique fonciere, contingentement - reconstruction et assainissement des centres 
batis; application des decrets du gewest sur 
I le plan du logement 
- politique generale de !'allocation de logements - gaz, electricite, eau, nettoyage et ramassage 
des ordures 
- loisirs regionaux 
- education secondaire et scientifique 
- finances et impots 
- organisation et gestion de la police 
- automatisation 
- personnel et structuration de la fonction pu-
blique regionale 
- sante publique 
- sports et loisirs communaux 
- education primaire et secondaire communale 
- budget et impots communaux 
- lutte contre l'incendie ; secours 
- organisation de la fonction publique com-
munale 
- sante publique communale 
- politique generale du bien-etre : assistance - culture ; assistance sociale 
sociale, education permanente, jeunesse 
- organisation des beaux-arts 
Royaume- Uni 
36. Voir precedent rapport: Document 570, pa-
ges 7 a 10. 
B. LA COOPERATION REGIONALE INTER.NATIONALE 
37. Les frontieres historiques des pays euro-
peens sont I 'heritage des limites territoriales des 
seigneurs, puis des rois et des republiques qui 
ont procede a !'expansion de leur territoire par 
agression, par suite d'une victoire contre un 
agresseur, et meme par achat- et ceci, evidem-
ment, sans tenir compte des populations, des 
donnees geographiques et des frontieres logiques. 
Les divers conflits armes, l'agrandissement par 
mariage ou par achat n'ont pas tenu compte du 
milieu culture!, des ethnies et, de nos jours, les 
divers conflits non armes, les conflits economi-
ques n'en tiennent pas compte non plus. Le 
reseau routier, par exemple, est le fruit d'une 
- execution des decrets de contruction et allo-
cation de logements 
- application de lois et decrets, sauf dans les 
cas oil le gewest est l'executeur 
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conception nationale : le centre est bien pourvu, 
mais les regions frontalieres le sont souvent 
beaucoup moins. Les frontieres, c'est toujours un 
peu « la fin du monde » ; un gouvernement pous-
se plutot a la creation d'industries, a !'utilisation 
de terres pres du centre de la vie du pays, et a 
souvent tendance a oublier d'utiliser les ressour-
ces des territoires frontaliers. Ce qui etait com-
prehensible pour les siecles passes - une guerre 
pourrait facilement eclater et les premiers resul-
tats seraient l'aneantissement des efforts entre-
pris dans les zones frontieres - est devenu un 
peu une donnee historique et, sans tenir compte 
du fait que les temps ont change, les gouver-
nements laissent « en friche » les possibilites eco-
nomiques qu'offrent les regions frontalieres. 
38. Ceci ne serait peut-etre pas trop grave pour 
une economie nationale bien portante, mais un 
pays n'est pas une economie: il se compose avant 
tout d'etres humains. Le resultat d'une telle 
politique serait qu'une partie de la population 
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become - if it is not already - second-class 
citizens because their dialect or language bears 
too much resemblance to a foreign language or 
because of their relative poverty (caused by this 
policy), and part of the national territory would 
be transformed into a sort of no man's land. 
39. The disappearance of internal conflicts 
and customs barriers between the member coun-
tries of the European Communities should 
encourage the various governments to associate 
these regions fully with national prosperity, 
and to the same extent as other regions. 
40. Since countries created regions, national 
frontiers obviously set the limits of frontier 
regions. However this may be, the problems 
facing such regions are often the same on either 
side of the frontier. Links between the inha-
bitants of the two regions (economic, ethnic, 
social and cultural) and the frontier itself if 
it is a river used by both countries for instance 
concern the inhabitants of both regions but not, 
in most cases, the inhabitants of other regions. 
Matters of interest to the French Pas-de-Calais 
and Nord regions and the Belgian Western 
Flanders region are specific to these regions but 
the people of Aquitaine or the Maritime Alps 
probably have totally different problems. 
41. Regionalisation allows the present process 
of bilateral treaties, debates in national parlia-
ments (in which only members of parliament 
from these areas are concerned), meetings 
between officials from national ministries who 
are perhaps not in possession of all the facts of 
the situation, etc., to be replaced by a new pro-
cess : discussions between officials from the 
regions (who also live there) and debates in 
regional parliaments, under the supervision, if 
necessary, of the national governments. 
42. In the WEU countries there are already 
several communities whose interests cut across 
the frontiers : Euregio (the territory lying be-
tween the Rhine, Ems and IJssel in the Nether-
lands and Germany), Regio Basiliensis (Jura, 
Black Forest and Vosges : Colmar, Mulhouse 
and Belfort in France, Freiburg in Germany and 
Basel in Switzerland), the Zeeland (Netherlands) 
and Eastern Flanders (Belgium) area, the Fran-
co-Belgian area consisting of the Nord, Pas-de-
Calais, Western Flanders and Hainaut, the 
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Ardennes-Eifel area (in Belgium and Germany) 
which wishes to take in the Meuse basin (France), 
all of which form areas of co-operation between 
three or even four countries. Several other 
communities are in the process of formation : 
Euregio-North, Rhine-Waal, eic. 
43. For lack of time and space, your Rapporteur 
has been unable to deal with all these communi-. 
ties and has had to limit himself to a few exam-
ples, although the tendency to group together is 
growing and is becoming of increasing impor-
tance in the eyes of the various governments. 
Euregio 
44. This territory 1 includes parts of both Nether-
lands and German territory situated mainly 
between the Rhine, the IJ ssel and the Ems : 
in Germany, the Westmiinsterland and the 
county of Bentheim, and in the Netherlands 
Twente and Eastern Gelderland. The large in-
dustrial towns of the Ruhr (Dortmund, Bochum, 
Essen and Duisburg) mark its southern limit 
and the town of Miinster and the surrounding 
country its eastern limit. There has been colla-
boration for a long time in this region, the most 
important town of which is Enschede, through 
regular meetings of representatives of commu-
nities with common interests during which 
matters of concern to the four areas mentioned 
above are discussed and ad hoe groups are set 
up to solve specific problems. 
45. Further to this, studies have been made with 
a view to making similar arrangements for the 
area to the south of Euregio-: in Germany, 
Aachen and its neighbourhood, in the Nether-
lands, the southern part of the province of 
Limburg (with its capital Maastricht) and in 
Belgium, the town of Liege and the territory 
between Liege and the other two towns. 
46. German and Dutch member& of pa:rliameDt 
have recently drawn the attention of their respec-
tive ministers to the problems which Euregio 
might settle more quickly and easily than the 
central governments and with wider knowledge 
of the facts. The ministers' opinions were as fol-
lows: 
47. In Germany, the Federal Minister of the 
Interior, Mr. Genseher, stated 2 that the Federa-
1. See map at Appendix I. 
2. See Bundestag document No. VI /2845, 16th 
November 1971. 
deviendrait - si elle ne l'est deja - une popu-
lation de seconde zone, a cause de son dialecte 
ou de sa langue qui ressemble trop a une l1;mgue 
etrangere, a cause de sa relative pauvrete (creee 
par cette politique), et qu'une partie du terri-
toire national se transformerait en une sorte de 
no man's land. 
39. La disparition des guerres « internes », la 
disparition des douanes « internes » pour les pays 
membres des Communautes europeennes de-
vraient inciter les divers gouvernements a asso-
cier pleinement ces regions, au meme niveau que 
les autres, a la prosperite nationale. 
40. Depuis que les pays ont cree des regions, 
les frontieres nationales delimitent, par la force 
des choses, les regions frontalieres. Neanmoins, 
les problemes que connaissent de telles regions 
sont souvent les memes de part et d'autre d'une 
meme frontiere. Les liens entre les populations 
de ces deux regions ( economiques, ethniques, so-
ciaux et culturels), la frontiere elle-meme si elle 
est formee, par example, par un fleuve utilise 
par les deux populations, sont autant de ques-
tions qui interessent les populations des deux re-
gions, mais qui, dans la plupart des cas, n'inte-
ressent guere celles des autres regions. Les pro-
blemas du Pas-de-Calais et du Nord fran<;ais 
ainsi que de la Flandre occidentale beige sont 
I'Pecifiques a ces deux territoires, mais la popu-
lation de l'Aquitaine ou des Alpes maritimes ont 
probablement des preoccupations totalement dif-
ferentes. 
41. La regionalisation permet de remplacer le 
p:rocessus actuel : traites bilateraux, debats dans 
les parlements nationaux (auxquels seuls les 
deputes de ces territoires sont interesses), ren-
contres entre fonctionnaires des ministeres na-
tionaux qui ne connaissent peut-etre qu'imparfai-
tement la situation, etc., par un processus 
nouveau : discussions entre fonctionnaires des 
regions (ou ils resident), debats dans des assem-
blees regionales, le tout ~ventuellement supervise 
par les gouvernements nationaux. 
42. Dans les pays membres de l'U.E.O. existent 
deja plusieurs communautes d'interets supra-
frontalieres : l'Euregio (territoire nee:rlando-
allemand situe entre le Rhin, l'Ems et l'IJsel), 
la Regio Basiliensis (Jura, Foret-Noire et Vos-
ges: Colmar, Mulhouse et Belfort du cote fran-
c;ais, Fribourg en Allemagne et Bale en Suisse), 
la zone Zeeland (P~ys-B&a) et Flandre orientale 
(Belgique), la zone franco-beige du Nord, du Pas-
de-Calais, de la Flandre occidentale et du Hai-
naut, et le groupement Ar(J.enne$-Eifel (Belgique-
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Allemagne) qui aimerait com prendre aussi le 
bassin de la Meuse (France) et former ainsi une 
zone de cooperation entre trois ou meme quatre 
pays. Plusieurs autres communautes sont en for-
mation: Euregio-Nord, Rhin-Waal, etc. 
43. Faute de place et de temps, votre rappor-
teur n'a pu traiter de toutes ces communautes 
et il a du se limiter a quelques exemples, bien que 
ce mouvement de regroupement revete de plus 
en plus d'ampleur - et prenne de plus en plus 
de valeur aux yeux des differents gouvernements. 
L'Euregio 
44. Cette region 1 comprend le territoire near-
lando-allemand se situant grosso modo entre le 
Rhin, l'!Jsel et l'Ems: du cote allemand, le 
W estmiinsterland et le comte de Bentheim ; du 
cote neerlandais, le Twente et la Gueldre orien-
tale. Les grandes villes industrielles de la Ruhr 
(Dortmund, Bochum, Essen et Duisburg) for-
ment la limite sud, la ville de Munster et le 
territoire environnant celle de l'est. Cette region, 
dont la ville la plus importante est Enschede, 
connait une collaboration de longue date, ereee 
par des rencontres periodiques de representants 
de « communautes d'interets », au cours desquel-
les les problemes interessant les quatre zones en 
question sont discutes et des groupes ad hoc sont 
crees pour trouver une solution aux questions 
precises qui se posent. 
45. Comme suite a cette initiative, des etudes 
ont ete faites, tendant a mettre sur pied un 
groupe analogue pour le territoire situe au sud 
de l'Euregio: du cote allemand, Aix-la-Chapelle 
et ses environs ; du cote neerlandais, la partie 
sud de la province du Limbourg (avec sa capitale 
Maastricht) et, du cote beige, la ville de Liege 
et le territoire situe entre cette ville et les deux 
autres. 
46. Recemment, les parlementaires, aussi bien 
allemands que neerlandais, ont attire !'attention 
de leurs ministres sur les problemas que I 'Eu-
regio pourra resoudre, plus vite et plus facile-
ment, avec une plus grande connaissance des dos-
siers, que les gouvernements centraux. Voici 
quelle est !'opinion des gouvernements. 
4 7. Du oote allemand, le ministre federal de 
l'interieur, M. Genscher, a indique 2 que la Fede-
1. Voir carte a l'annexe I. 
2. Voir document du Bundestag n° VI [2845, 16 no-
vembre ~971. 
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tion and the North Rhine-Westphalia Land had 
allocated DM 50,000 to Euregio for 1971, and the 
same sum would be made available in subsequent 
years. He considered that this Netherlands--
German group set up by the Economic Ministers 
of the countries concerned in 1965 helped the 
structural adaptation of frontier areas. Assist-
ance should be afforded to any form of co-
operation between communes on either side of a 
frontier. In its next report on regional planning, 
the Federal Government would adopt a favour-
able approach to such trans--frontier co-operation 
at bilateral and even European level. 
48. In the Netherlands, Mr. Westerterp, Secre-
tary of State for Foreign Affairs, replied on 
9th March 1972 1 to a written question put by 
members of parliament on 15th December 1971 2• 
The government was convinced that this form 
of co-operation was increasingly necessary and 
was favourably inclined towards it. Studies were 
being made on Euregio, Aachen-Liege-Maastricht 
and Eastern Gelderland-Borken-Bocholt. A 
study was planned on the Groningen-Drente-
Ostfriesland-Unterems region. 
49. The Netherlands and the Federal Republic 
had created a joint committee on regional 
planning, with two sub-committees, which had 
drawn up a programme of work in 1969, and 
a joint committee for frontier waterways. 
Representatives of governments, private inter-
ests, and regional, provincial and communal 
authorities were members of these committees. 
50. On 27th March 1972, Mr. Langman, Minister 
for Economic Affairs, submitted the report on 
the structure of Euregio to the Netherlands 
Parliament 3• 
Regio Basiliensis 
51. The Rhine area between the Vosges, the 
Jura and the Black Forest is a uniform area 
surrounded by mountains. The main towns -
Colmar, Mulhouse and Belfort in France, 
Freiburg-im-Breisgau in Germany and Basel in 
1. See question 973, pages 1963-1965, of "Written 
questions and replies" of the official record of the Second 
Chamber of the States-General. 
2. See question 605, pages 1219-1220, of the same 
volume. 
3. See Netherlands document 1971-72 No. 11759. 
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Switzerland - have decided to re-establish the 
links which existed in the past. 
52. Mulhouse became a city of the empire in 
1308, joined with the Swiss Confederation in 
1466 and remained a free city until 1798 when 
it again linked up with France. From 1871 to 
1918 it was part of the German empire. 
53. Belfort, included in the domain of the 
Counts of Montbeliard, received its first charter 
in 1307 before coming under the House of Aus-
tria. The city was handed over to Louis XIV 
in 1648 under the Treaty of Westphalia. 
54. Colmar became a city of the empire in 1226, 
then a member of the Alsatian Decapolis, was 
occupied by the Swedes in 1632 and annexed to 
France after the Treaties of Westphalia (1648). 
It came under German sovereignty in 1871 and 
reverted to France in 1919. 
55. Freiburg-im-Breisgau was founded in 1120 
by the Duke of Zlihringen as a free market town. 
In 1368 it put itself under the rule of the Haps-
burgs, was besieged and captured in 1525 by the 
peasants' league and subsequently by the Swedes, 
Bavarians, and French, returning to the ruling 
House of Baden in 1806. 
56. Finally, Basel, a see since the begining of 
the fifth century, became part of the Swiss 
Confederation in 1501. 
57. Contacts between these towns - and the 
neighbouring villages 1 - were fairly close for 
centuries and in the last ten years a private 
group has tried to revive these contacts in order 
to reorganise and encourage the development of 
the area. Initial studies have been made on the 
structure of the territory, topography, evolution 
and situation of the inhabitants, regional history, 
social and cultural structure and regional 
planning, and a regional atlas has been pub-
lished. This private initiative has aroused the 
interest of the public authorities. 
OEDA 
58. Since May 1972, a new French body has 
been operating in Alsace : the organisation for 
studies on the development and planning of the 
Alsace region (OEDA), which has its seat in 
1. See map at Appendix TI. 
ration et le Land Nordrhein-Westphalie avaient 
offert a l'Euregio, pour 1971, une somme de DM 
50 000, renouvelable les annees suivantes. 11 est 
d'avis que ce groupe neerlando-allemand, cree 
par les ministres de l'economie des deux pays 
interesses en 1965, apporte une aide positive a 
!'adaptation structurelle des zones frontalieres. 
11 faut favoriser toute cooperation intercommu-
nale a travers les frontieres. Dans son prochain 
rapport sur l'amenagement du territoire, le gou-
vernement federal prendra position en faveur 
de cette collaboration transfrontaliere au niveau 
bilateral et meme europeen. 
48. Les parlementaires neerlandais qui avaient 
pose une question ecrite le 15 decembre 1971 \ 
ont regu une reponse de M. W esterterp, Secre-
taire d'Etat aux affaires etrangeres, le 9 mars 
1972 2• Le gouvernement, convaincu que cette 
forme de cooperation est de plus en plus neces-
saire, la considere avec bienveillance et sym-
pathie. Des etudes sont en cours concernant le 
territoire de l'Euregio et les regions d'Aix-la-
Chapelle-Liege-Maastricht et de Gueldre orien-
tale-Borken-Bocholt. Une etude est envisagee 
pour la region Groningen-Drente-Ostfriesland-
Unterems. 
49. Les Pays-Bas et la Republique federale ont 
cree une commission mixte pour l'amenagement 
du territoire (avec deux sons-commissions), qui 
a defini des 1969 son programme de travail, et 
une commission mixte pour les eaux frontalieres. 
Dans ces deux commissions siegent des repr&. 
sentants des gouvernements, des organismes pri-
ves, et des autorites regionales, provinciales et 
communales. 
50. Le 27 mars 1972, M. Langman, Ministre des 
affaires economiques, a adresse au parlement 
neerlandais le rapport sur l'etude structurelle 
de l'Euregio 3 • 
La Regio Bas-fliensis 
51. La region rhenane, situee entre les Vosges, 
le Jura et la Foret-Noire, forme un territoire 
uni, delimite par des montagnes. Les principales 
villes : Colmar, Mulhouse et Belfort, du cote 
fran~is, Fribourg-en-Brisgau du cote allemand, 
I. Voir question n° 605, pages 1219-1220 du volume 
• Questions eorites et reponses » du journal official de Ia 
Deuxieme Chambre des Etats-generaux. 
2. Voir question no 973, pages 1963-65 du dme 
volume. 
3. Voir document neerlandais 1971/72, no 11.759. 
108 
DOCUMENT 585 
et Bale du oote suisse, ont decide de renouer des 
liens qui existaient autrefois. 
52. Mulhouse, devenue ville d'Empire en 1308, 
s'allia a la Confederation helvetique en 1466 et 
resta ville libre jusqu'en 1798, date a laquelle 
elle fut rattachee a la France. De 1871 a 1918, 
elle fit partie de l'Empire allemand. 
53. Belfort, dans le domaine des comtes de 
Montbeliard, regut sa premiere charte en 1307, 
avant de passer a la Maison d'Autriche. La 
ville fut cedee a Louis XIV par les traites de 
W estphalie en 1648. 
54. Colmar, devenue ville d 'Empire en 1226, 
puis membre de la Decapole alsacienne, fut oc-
cupee par les Suedois en 1632 et annexee a la 
France a la suite des traites de W estphalie 
(1648). Elle passa sous la souverainete allemande 
en 1871 et redevint frangaise en 1919. 
55. Fribourg-en-Brisgau fut fondee en 1120 par 
le due de Zahringen et dotee d'un privilege de 
marche. Elle se plaga sous la domination des 
Habsbourg en 1368, fut assiegee et prise en 1525 
par la Ligue des paysans, plus tard par les 
Suedois, les Bavarois, les Fran~ais, pour revenir 
sous la souverainete de la Maison de Bade en 
1806. 
56. Bale, enfin, siege d'un eveche depuis le Ve 
siecle, adhera a la Confederation helvetique en 
1501. 
57. Les contacts entre ces villes - et entre les 
villages situes sur ce territoire 1 - ont ete assez 
etroits pendant des siecles et, depuis une dizaine 
d'annees, un groupe d'origine privee s'efforce de 
les faire revivre afin de reorganiser et de favo-
riser le developpement de ce territoire rhenan. 
Des le debut, des etudes (structure du territoire, 
topographie, evolution et situation de la popu-
lation, histoire regionale, structures sociales et 
culturelles, planification et amenagement regio-
nal, edition d'un atlas regional) ont ete entre-
prises et cette initiative privee a suscite !'interet 
des pouvoirs publics. 
L'O.E.D.A. 
58. Depuis le mois de mai 1972, fonctionne en 
Alsace un nouvel organisme fran<;ais, !'Organi-
sation d'Etudes de Developpement et d'Amena-
gement de la region Alsace (O.E.D.A.), installe 
1. Voir carte a l'annexe II. 
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Strasbourg and a budget of Frs. 1 million for 
1972. 
59. Mr. Andre Bord, the Secretary of State 
attached to the Minister of the Interior, defined 
its functions as follows : 
"The organisation for studies on the develop-
ment and planning of the Alsace region has 
a place in the framework of a national 
policy for voluntary territorial planning. 
The OEDA will deal with all problems 
which, because of their scale or originality, 
will have an effect on the development of 
the region. 
It will study the revival of regional indus-
try, town planning, communication and 
transport policy, and the promotion of 
tourism and rural areas. This forum for 
reflection and concertation will also end~av­
our to promote inter-regional co-operation. 
The Prefect of the region presides over the 
OEDA, which differs from the traditional 
OREAMs 1 in that a time-limit is set on 
the duration of its mission, it has a small 
permanent study body and local elected 
representatives and those responsible for 
social and professional activities have a pre-
dominant place in its steering committee. 
The OEDA, which is to make its first firm 
proposals at the end of 1972, will play an 
important role in drawing up a co-ordinated 
. 1. Organisations for studying metropolitan area plan· 
nmg. 
policy for the equipping and ec.onomic and 
social expansion of the Alsace region . ., 
60. The OEDA is administered by a steering 
committee under the chairmanship Qf the Prefect 
of the region. The committee is composed of 
24 representatives of local government or pro-
fessional organisations and 16 officials. 
61. Its first studies will be concerned with :work 
to be done on the Rhine, the future Franco-
German international airport and frontier 
workers. 
C. FURTHER INFORMATION TO BE ADDED TO THE 
TWO PREVIOUS REPORTS 
(Documents 555 and 570) 
FraAce 
62. As indicated in the first chapter of tJ:rls 
report, a major debate was held in the National 
Assembly on 25th, 26th and 27th April 1972 
on the bill on the creation and organisation of 
regions in France. It was passed in the National 
Assembly on 28th April by 343 votes to 105 with 
28 abstentions. Article 3 on responsibilities was 
amended to allow equipment programmes to be 
carried out jointly by several regions. 
63. Two appendices to the report of the Com-
mittee on Constitutional Laws, Legislation and 
the General Administration of the Republic 
reproduced below give a list of areas covered 
by the various regions and the membership of 
regional councils. 
Areas cove1·ed by the 1·e,qions 
Region 1 Departments covered z Seat of the prefecture 
of the region 








1. Set up by decrees 60-516 of 2nd June 1960 and 70-19 of 9th January 1970 (Corsica). 
2. Law of lOth July 1964 for the aepMtmente of the Paris region. 
a Strasbourg, avec un budget d'un million de 
francs pour l'annee 1972. 
59. Le secretaire d'Etat aupres du ministre de 
l'interieur, M. Andre Bord, a defini comme suit 
ses fonctions : 
« L'Organisation d'Etudes de Developpe-
ment et d'Amenagement de la region Alsace 
s'inscrit dans le cadre d'une politique 
nationale d'amenagement volontaire du ter-
ritoire. L'O.E.D.A. se consacrera a tous les 
problemes qui, par leur ampleur ou leur 
originalite, determineront le developpement 
de la region. 
Ses etudes porteront ainsi sur la relance de 
l'industrie regionale, !'orientation de !'urba-
nisation, la definition d'une politique des 
communications et des transports, la mise 
en valeur du patrimoine touristique et de 
l'espace rural. Cet organisme de refle:xion 
et de concertation s'attachera aussi a pro-
mouvoir la cooperation inter-regionale. 
Placee sous la presidence du prefet de la 
region, l'O.E.D.A. se differencie des 
O.R.E.A.M. 1 traditionnelles par la limita-
tion dans le temps de la duree de sa mission, 
par l'allegement de son organe permanent 
d'etude, par la predominance assuree dans 
son comite de direction aux elus locaux et 
aux responsables des activites socio-profes-
sionnelles. 
L'O.E.D.A., qui devra, des la fin de cette 
annee 1972, deposer ses premieres proposi-
tions concretes, jouera un role important 
1. Organisations d'Etudea d'.Amenagement des Aires 
Metropolitainea. 
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dans !'elaboration d'une politique coordon-
nee d'equipement et d'expansion economique 
et sociale de la region Alsace. :. 
60. Elle est administree par un comite de direc-
tion preside par le prefet de la re~on et compose 
de 24 representants des elus locaux ou des orga-
nisations professionnelles et de 16 representants 
de !'administration. 
61. Ses premieres etudes concerneront : l'ame-
nagement du Rhin, la construction du futur aero-
port international franco-allemand, la migration 
des frontaliers. 
c. MISE A JOUR DES DEUX RAPPOR.TS PRECEDENTS 
(Documents n•• 555 et 570) 
France 
62. Comme l'indiquait deja le premier chapitre 
de ce rapport, le projet de loi concernant la 
creation et !'organisation des regions en France 
a fait l'objet d'un grand debat a l'Assemblee 
nationale les 25, 26 et 27 avril 1972. n a ete 
adopte le 28 avril au matin, par 343 voix contre 
105 et 28 abstensions. L'article 3 concernant les 
competences a ete modifie par un amendement 
prevoyant que les realisations d'equipements pen-
vent etre entreprises de concert par plusieurs 
regions. 
63. Deux annexes du rapport de la commission 
des lois constitutionnelles, de la legislation et de 
!'administration generale de la Republique, re-
produites ci-dessous, donnent l'une la liste des 
circonscriptions et l'autre la composition des 
conseils regionaux. 
Les circonscriptions d'action regionale 
Designation de la oiroonscription Departements oonstituants • Siege de la prefecture d'aotion regionale 1 de region 








1. creeea par lea decreta no 60-516 du 2 juin 1960 et n° 70-19 du 9 janvier 1970 (Corse). 
2. Loi du 10 juillet 1964 pour les departements de la region parisienne. 
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Region 1 Departments covered • Seat of the prefecture of the region 




Picardy 02 Aisne Ami ens 
60 Oise 
80 Somme 
Upper Normandy 27 Eure Rouen 
76 Seine-Maritime 






North 59 Nord Lille 
62 Pas-de-Calais 




Alsaoe 67 Bas-Rhin Strasbourg 
68 Haut-Rhin 
Franohe-Comte 25 Doubs Besan90n 
39 Jura 
70 Haute-SaOne 
90 Territoire de Belfort 
Lower Normandy 14 Calvados Caen 
50 Manohe 
61 Orne 









Limousine 19 Correze Limoges 
23 Creuse 
87 Haute-Vienna 
1. Set up by decrees 60-516 of 2nd June 1960 and 70-19 of 9th January 1970 (Corsica). 
2. Law of lOth July 1964 for the departments of the Paris region. 
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Designation de la circonscription Departements constituants 1 Si~ge de Ia prefecture d'action regionale 1 de region 
-




Picardie 02 Aisne Amiens 
60 Oise 
80 Somme 
Haute-Normandie 27 Eure Rouen 
76 Seine-Maritime 






Nord 59 Nord Lille 
62 Pas-de-Calais 




Alsa.ce 67 Bas-Rhin Stra.sbourg 
68 Ha.ut-Rhin 
Fra.nohe-Comte 25 Doubs Besa.n90n 
39 Jura 
70 Haute-Sa6ne 
90 Territoire de Belfort 
Basse-Normandie 14 Calvados Caen 
50 Ma.nche 
61 Orne 









Limousin 19 Correze Limoges 
23 Creuse 
87 Haute-Vienne 
1. creees pa.r les decrets no 60-516 du 2 juin 1960 et no 70-19 du 9 janvier 1970 (Corse). 
2. Loi du 10 juillet 1964 pour les d6pa.rtements de Ia region parisienne. 
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Region 1 Departments covered 1 Seat of the prefecture of the region 








Aquita.ine 24 Dordogne Bordeaux 
33 Gironde 
40 Landes 
4 7 Lot-et-Garonne 
64 Pyrenees-Atlantiques 































Corsica 20 Corse Ajaooio 
1. Set up by decrees 60-516 of 2nd June 1960 and 70-19 of 9th January 1970 (Corsica). 
2. Law of lOth July 1964 for the departments of the Paris region. 
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Designation de la oiroonsoription D6partements oonstituants 1 Siege de la prefecture d'aotion regionale 1 de region 








Aquita.ine 24 Dordogne Bordeaux 
33 Gironde 
40 Landes 
4 7 Lot-et-Ga.ronne 
64 Pyren.ees-Atlantiques 































Corse 20 Corse Aja.ccio 
1. OrMes par les dOOI'ets no 80-516 du 2 juin 1960 et no 70-19 du 9 janvier 1970 (Corse). 
2. Loi du 10 juillet 1964 pour les cWpartements de la region parisienne. 
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Membership of Regional Councils 1 
(Article 4 of Bill) 
Region Total number Deputies General Representatives 
of members and Senators oounoillors of urban areas 
Alsa.ce 40 20 14 6 
Aquitaine 74 37 25 12 
Auvetgne 45 22 16 7 
Burgundy 48 24 16 8 
Brittany 76 38 29 9 
Centre 64 32 22 10 
Champagne-Ardennes 43 21 15 7 
Corsica Membership of the Regional Council of Corsica is governed by Article 17 of the Bill 
Franche-Comte 35 16 14 5 
Languedoc-Roussillon 56 26 18 12 
Limousine 29 14 10 5 
Lorraine 65 32 26 7 
South-Pyrenees 80 37 32 11 
North 105 52 32 21 
Lower Normandy 42 21 15 6 
Upper Normandy 42 21 14 7 
Loire Country 80 40 29 11 
Picardy 48 24 18 6 
Poitou-Charentes 46 23 18 5 
Provenoe-06te d' Azur 93 43 28 22 
RMne-Alpes 123 61 38 24 
I. Figures subjeot to adjustment in application of Article 4 of the Bill. 
Netherlands 
64. As indicated in the previous report, the 
Home Affairs Committee of the Second Chamber 
of the States General of the Kingdom of the 
Netherlands has published a report on the Bill 
on gewesten (see document 1971-72 No. 11246/5, 
22nd March 1972). Many questions were put 
to the government in this report, to which it 
must now reply, on powers, decentralisation, 
112 
autonomy, finance, subsequent position of the 
provinces, territorial matters, constitutional 
aspects, structure, government of the gewesten, 
election of parliaments and their presidents, 
regional officials and urban areas. 
65. No mention was made of these problems in 
the last speech from the Throne (19th September 
DOCUMENT 585 
Composition des conseils regionaux 1 
(Article 4 du pro jet) 
Regions Effect if Deputes Conseillers 
Representants 
des total et senateurs generaux agglomerations 
Alsaoe 40 20 14 6 
Aquit&ine 74 37 25 12 
Auvergne 45 22 16 7 
Bourgogne 48 24 16 8 
Bretagne 76 38 29 9 
Centre 64 32 22 10 
Champagne-Ardennes 43 21 15 7 
Corse La. composition du oonseil regional de la Corse est reglee par l'artiole 17 du projet de loi 
Fra.nohe-Comte 35 16 14 5 
La.nguedoo-Roussillon 56 26 18 12 
Lim.ousin 29 14 10 5 
Lorraine 65 32 26 7 
Midi-Pyrenees 80 37 32 11 
Nord 105 52 32 21 
Basse-Normandie 42 21 15 6 
Haute-Normandie 42 21 14 7 
Pays de la Loire 80 40 29 11 
Picardie 48 24 18 6 
Poitou-Cha.rentes 46 23 18 5 
Provenoe-C6te d' Azur 93 43 28 22 
RMne-Alpes 123 61 38 24 
1. Les ohiffres indiquea oi-dessus sont presentee BOUS reserve des verifications neoessaires en application de l'article 4 du 
projet de loi. 
Pays-Bas 
64. Comme il a eM indique dans le precedent 
rapport, la commission de l'interieur de la deu-
xieme ohambre des Etats-generaux du Royau-
me des Pays-Bas a publie son rapport sur le 
projet de loi sur les gewesten (voir document 
1971-1972 n° 11246/5, 22 mars 1972). Dans ce 
rapport, de nombreuses questions ont eM posees 
au gouvernement qui doit maintenant y repon-
112 
dre; elles portent sur les competences, la decen-
tralisation, l'autonomie, le financement, Ia po-
sition ulterieure des provinces, le territoire, les 
aspects constitutionnels, la structure, le gouver-
nement des gewesten, !'election aux assemblees (y 
compris !'election de leurs presidents), les fonc-
tionnaires regionaux et les agglomerations. 
65. Le dernier discours du Trone (19 septembre 
1972) ne mentionne pas ces probl~mes, mais 
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1972) but a second note was promised on regional 
planning, a note on The Hague urban area. and 
two notes on the reshaping of the three provmces 
of the North and of Limburg. 
Federal Republic of Germany 
Communal reforms 1 
66. In the early 1960s, most German communes 
were too small to carry out present-day tasks: 
of 24,000 communes, 17,000 had less than 1,000 
inhabitants and 6,000 less than 5,000. Communal 
reforms, which began in 1968, will be completed 
by 1980. 
67. Emphasis has so far been placed on rural 
communes which are being merged to form larger 
units. The basic idea of these mergers is to 
establish equivalent living standards for city-
and country-dwellers, as already set out in the 
1965 regional planning law. The Federation and 
the Lander have encouraged the development of 
central towns and "centres of gravity for devel-
opment" with a minimum number of inhabitants. 
Some results are as follows : 
Baden Wurltemberg 
68. In 1972, the 3,368 communes will be trans-
formed into 558 administrative units, each with 
not less than 5,000 inhabitants and usually 8,000. 
The number of cantons will be reduced from 63 
to 35. The number of inhabitants in these new 
cantons will vary from 83,000 (Hohenlohe) to 
423,000 (Heidelberg). 
1. Bibliography : 
B. Merk: Gebiet8- und VerwaltungBrejcwm in Bayem 
in Bayeriache Venoaltung8bldtter, 1971, pp. 165-168 and 
214-217. 
F. L. Knemeyer: Da8 .AnhiJnJerfahren im Rahmen der 
Bayeriachen GebietBrefcwm in Bayeriache Verwaltung8bldtter, 
1971, pp. 371-375. 
K. H. Rothe : Kommw.nalrefcwm m den Bunde8Uindem 
in Die demokmti8ehe Gemeinde, 1972, pp. 15-19. 
G. Gaentsche: Grundlagen einer kommtmalen Gebiet8· 
rejcwm m 8t&l.li8ehen Raeumen in Der 8tiidtetag, 1971, 
pp. 314-317. 
G. Seele : V erwaltung8· und GebietBrefcwm in den. TAndem 
in Der Landkrei8, 1972, pp. 11-17. 
H. Meyer: Die kommunale Neu.ortlnung al8 Wlr/a88Ung8· 




69. The number of cantons will be reduced from 
143 to 71, each with about 80,000 inhabitants. 
North Rhine-Westphalia 
70. The first reform programme (including 47 
Land laws) is now complete: the total number 
of communes has been reduced by 1,085. The 
second programme makes provision for eight 
large territories: Aachen, Bielefeld, MUnster/ 
Hamm, Ruhr, Niederrhein, Monchengladbach/ 
DUsseldorf 1 Wuppertal, Sauerland I Paderborn 
and Cologne, and will complete the administra-
tive and territorial reform of the communes ; 
on 1st January 1972, for instance, there were 
150 communes and 32 hamlets less in the Aachen 
area alone. 
Rhineland-Palatinate 
71. The reforms have been completed : the new 
administrative units each have at least 7,500 
inhabitants and the number of cantons has been 
cut from 39 to 26. 
Sckleswig-H olstein 
72. There are 1,389 communes in this Land of 
which more than than half (786) have less than 
500 inhabitants. A first reform law created inter 
alia the new town of Norderstedt and a second 
fixed new boundaries for communes and cantons. 
There are now only 12 rural cantons. 
... 
73. There is more resistance to communal reform 
in urban areas where the problem is not that 
the towns cannot carry out their tasks through 
a lack of inhabitants but on the contrary one 
of urban concentration and its consequences, 
possibilities of future development and town 
planning. 
74. Continuous built-up areas stretching beyond 
the limits of towns and the concentration of 
public services in "nucleus towns" runs counter 
to the regional planning law which provides for 
gradual decentralisation . and a separation be-
tween urban and rural territories. 
promet une deuxieme « note :. sur l'am.enagem~nt 
du territoire, une « note :. sur l'agglomerat10n 
de La Haye et deux « notes :. sur la restructura-
tion des trois provinces du Nord et de celle du 
Lim bourg. 
Republique Federale d' Allemagne 
La reforme communale 1 
66. Au debut des annees 1960, la plupart des 
communes allemandes etaient trop petites pour 
remplir les taches que la vie actuelle leur impo-
se : sur 24 000 communes, 17 000 avaient moins 
de 1 000 habitants et 6 000 moins de 5 000 ha-
bitants. La reforme communale, commencee en 
1968, doit etre realisee en 1980. 
67. Jusqu'a maintenant, l'accent a ete mis sur 
les communes rurales qui, par fusion, formeront 
des unites plus grandes. L'idee qui sous-tend 
cette fusion est l'egalite des conditions de vie 
entre citadins et ruraux, idee deja contenue 
dans la loi sur l'amenagement du territoire de 
1965. La Federation et les Laender ont encourage 
le developpement des zentraZe Orte, de villes 
centrales et de « centres de gravite pour le de-
veloppement:. avec un nombre minimum d'ha-
bitants. Voici quelques-unes de leurs realisations. 
Bade-Wurtemberg 
68. En 1972, les 3 368 communes seront trans-
formees en 558 unites administratives ayant au 
moins 5 000, mais plutot 8 000 habitants. Le 
nombre des cantons sera ramene de 63 a 35. Ces 
nouveaux cantons compteront entre 83 000 (Ho-
henlohe) et 423 000 habitants (Heidelberg). 
1. Bibliographie: 
B. Merk : c QelJim. tmd V Br'tDaltung~reform m Bayem • 
in Bayerisch6 VerwaltungBblaetter, 1971, pp.165-168,214-217. 
F.L. Knemeyer: cDa11 A'flltoerwrfalwen im .RaMnen d6r 
Bayeri8clt,en Gebietlweform • in BayeriBche V Br'tDaltungB· 
blaetter, 1971, pp. 371-375. 
K. H. Rothe : « K01MIIIUfiAJlreform in den Bundellaendmn • 
in Die rltm!Dkra.lieche Gemeinde, 1972, pp. 15-19. 
G. Gaentsobe: c Grurullagen einer kommunaltm GebietB-
reform in ~ Raeumen • in Der Btaedtetag, 1971, 
pp. 314-317. 
G. Seele: I VerwaltungB· tmd Gebietlwe/orm m den 
Latmdem • in Der Landkreie, 1972, pp. 11-17. 
H. Meyer : c Die kommunale N 81JOr'dnung al6 tJer/auungB· 





69. Le nombre des cantons sera ramene de 143 
a 71, comptant chacun environ 80 000 habitants. 
N ordrhein-W estphaZie 
70. Le premier programme de reforme (comp-
tant 47 lois du Land) a ete realise: le nombre 
total des communes a ete reduit de 1 085 unites. 
Le deuxieme programme prevoit huit grands 
territoires: Aix-la-Chapelle, Bielefeld, Munster/ 
Hamm, Ruhr, Niederrhein, Moenchengladbach/ 
Diisseldorf/Wuppertal, Sauerland/Paderborn et 
Cologne, et terminera la reforme a~in!strative 
et territoriale des communes. Le 1 er JanVIer 1972, 
par exemple, 150 communes et 32 ham.eaux ont 
disparu sur le seul territoire d'Aix-la-Chapelle. 
Rhenanie-Palatinat 
71. La reforme est terminee : les nouvelles uni-
tes administratives comptant au moins 7 500 ha-
bitants existent et le nombre des cantons a ete 
ram.ene de 39 a 26. 
Schleswig-H oZstei"' 
72. Dans ce Land, il existe 1 389 communes do~t 
plus de la moitie (786) ont moins de 500 habi-
tants. Une premiere loi de reforme a cree, entre 
autres la ville nouvelle de Norderstedt ; une 
seconde a fixe de nouvelles lirnites pour les com-
munes et les cantons. Actuellement, il n'existe 
que 12 cantons ruraux . 
... 
73. La reforme communale dans les regions ur-
baines rencontre une resistance plus grande : 
ici, le probleme n'est pas que, faute d'habitants, 
les villes ne puissent plus exercer leurs taches ; 
c'est, au contraire, le probleme de la concentr~­
tion urbaine et de ses consequences, des po881-
bilites de developpement futur, ainsi que de 
l'amenagement des espaces urbains. 
74. L'urbanisation continue des territoires de 
banlieue par la concentration des services publics 
dans les « villes-noyaux :. va a l'encontre de la 
loi sur l'amenagement du territoire qui, elle, pr&. 
voit une « decentralisation par bonds :. et une 
separation entre territoires urbains et ruraux. 
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United Kingdom 
75. The following changes have been made in 
the system of regional and municipal administra-
tion in Northern Ireland: 
76. On 1st May 1972, Mr. Whitelaw, the Secre-
tary of State for Northern Ireland, stated in 
reply to a question in the House of Commons 1 
that the reorganisation of local government 
would proceed as planned. 
77. In December 1969, the Northern Ireland 
Government set up a committee to study, in 
liaison with the various Northern Irish Minis-
tries, all proposals for administrative changes 
and give its opinion on the most effective way 
of carrying out this task. 
78. The committee completed its report on 29th 
May 1970 and on 17th December 1970 Stormont 
issued a statement setting out the principles of 
the changes now announced by Mr. Whitelaw. 
79. Fields such as health, social services, educa-
tion, planning, roads, water, sewers, fire-fighting, 
electricity and electoral provisions will be admin-
istered on a regional basis for the whole of 
Northern Ireland. Local interests will be admin-
istered by 26 new district councils to be elected 
before April 1973. The councils are to have new 
boundaries and cover different areas, the one 
man, one vote principle will be applied and the 
voting age will be 18 years. 
80. Legislative measures will be taken for apply-
ing the changes to the former system of 73 local 
authorities and transferring 40,000 local officials 
to new employers. This is to be done before 1st 
April1973. 
1. llanllard, 1st May 1972, ools. 4.9-50. 
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D. CoNCLUSION 
81. Your Rapporteur trusts that the three 
reports of the Committee for Relations with 
Parliaments on the phenomenon of regionalisa-
tion in the member countries of WEU have 
provided the members of the Assembly with at 
least some information which might be useful 
to them. This study has of necessity had to 
remain very general and has not dealt with the 
specific problems of one or other part of Western 
Europe. The Committee's aim was to give a 
speedy review of the question. The Secretariat 
will endeavour to facilitate the task of any mem-
bers who may wish to receive additional infor-
mation. 
82. In its Order 41 adopted on 1st December 
1971, the Assembly, "welcoming the efforts made 
in each member country to encourage the develop-
ment of regional and local institutions which 
have closer links with the people and whose main 
purpose - in a European context - is to ensure 
that the more prosperous regions afford their 
support to the less favoured regions", instructed 
the Committee for Relations with Parliaments 
"to keep it regularly informed of developments 
in this field in the national parliaments". 
83. Your Committee considers that it has thus 
fulfilled this task. Should future developments 
in this field call for additional information, the 
Committee will not fail to make a further com-
munication to the Assembly. 
84. The few contacts that your Committee or 
Rapporteur have had with the members of 
regional assemblies and regional officers have 
shown that they have a keen interest in the work 
of WEU. The Committee, for whom a main task 
is to make known WEU and its Assembly, 
considers that this is a very positive result. 
Royaame-Vni 
75. Les changements suivants sont intervenus 
dans le systeme d'administration regionale et 
municipale en Irlande du Nord: 
76. Le 1 •r mai 1972, le secretaire d'Etat pour 
l'lrlande du Nord, M. Whitelaw, a indique, en 
reponse a une question parlementaire \ qu 'il 
avait decide de poursuivre la realisation du pro-
gramme de reorganisation de !'administration 
regionale et municipale en Ulster. 
77. Des decembre 1969, le gouvernement d'Ir-
lande du Nord avait constitue une commission 
d'etude chargee d'examiner, en liaison avec les 
divers ministeres irlandais, toutes les proposi-
tions du moment tendant a remanier !'adminis-
tration, et d'emettre un avis sur les moyens les 
plus efficaces pour mener a bien cette entreprise. 
78. La commission acheva son rapport le 29 mai 
1970 et, le 17 decembre 1970, une declaration 
du Stormont posa les principes de la refonte 
qu'annonce maintenant M. Whitelaw. 
79. Les domaines tels que sante, services so-
ciaux, education, plans, routes, eau, egouts, lutte 
contre l'incendie, electricite, dispositions electo-
rales, seront administres sur une base regionale 
pour toute l'Irlande du Nord. Les domaines 
d'interet local seront administres par 26 nou-
veaux conseils de district, a elire avant avril 
1973. Ces conseils auront de nouvelles limites 
territoriales, de nouvelles circonscriptions, et le 
principe « one man, one vote :. et le droit de vote 
a 18 ans seront appliques. 
80. Des mesures Iegislatives vont etre prises 
pour mettre en vigueur les modifications de 
!'ancien systeme de 73 collectivites locales et 
pour transferer 40 000 fonctionnaires locaux a 
de nouveaux employeurs. Ces changements doi-
vent intervenir avant le 1 •r avril 1973. 




81. Votre rapporteur espere que les trois rap-
ports de la Commission pour les Relations avec 
les Parlements sur le phenomene de la regiona-
lisation dans les pays membres de l'U.E.O. ont 
pu donner aux membres de 1' Assemblee un debut 
d'information qui pourrait leur etre utile. Cette 
etude qui, par la force des choses, a du rester 
tres generale, n'a pas traite des problemes spe-
cifiques de tel ou tel territoire de 1 'Europe oc-
cidentale : la commission a seulement voulu don-
ner un aperc;u rapide de la question. Son secre-
tariat s'efforcera de faciliter la tache de ceux 
des membres qui souhaiteraient un complement 
d'information. 
82. Dans sa Directive no 41 du 1•r decembre 
1971, l'Assemblee, tout en se felicitant «des 
efforts realises dans chaque pays membre en vue 
de favoriser le developpement des institutions 
regionales et locales, plus proches des popula-
tions et destinees principalement a assurer -
dans une perspective europeenne - aux regions 
les plus defavorisees le soutien de celles qui con-
naissent une prosperite certaine, « a charge la 
Commission pour les Relations avec les Parle-
ments de la tenir regulierement informee de 
I' evolution dans ce domaine :. . 
83. Votre commission estime qu'elle s'est ainsi 
acquittee de cette tache. Si !'evolution dans ce 
domaine necessitait dans les annees a venir un 
complement d'information, la commission ne 
manquerait pas de le faire parvenir a l'Assem-
biee. 
84. Les quelques contacts que la commission 
ou votre rapporteur ont eus avec les membres 
des assemblees regionales et des gouvernants re-
gionaux ont montre, pour leur part, un vif in-
teret pour les travaux de l'U.E.O. La commission, 
dont l'une des taches essentielles est de faire 
connaitre l'U.E.O. et son Assemblee, considere 
qu'il s'agit 18. d'un resultat tres positif. 
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D. Parliamentary action on WEU Assembly tem 
I. Introduction 
1. This report covers the period from May to 
October 1972. The texts of interventions received 
· by the Committee secretariat during this period 
are given in Collected Texts No. 19. 
2. The Committee considered the texts adopted 
during the First Part of the Eighteenth Ordi-
nary Session of the WEU Assembly and selected 
the following for transmission to the parliaments 
of member States : 
- Recommendation 218 on technological 
collaboration in a 
European frame-
work; 
- Recommendation 219 on British mem-
bership of the 
European Com-




tion in Europe ; 
- Recommendation 220 on orbital sta-
tions and the 
eivil and military 
eonsequences. 
3. As usual, these texts were sent to the par-
liaments of member countries on 8th June 1972. 
D. Action on Assembly texts 
4. A French senator 1 put questions on the 
three recommendations transmitted to parlia-
1. See Collected Tez:ts No. 19, page 1. 
II5 
ments last June and Mr. Schumann, Minister 
for Foreign Affairs, replied. 
UI. Meeting between the Committee and the 
Chairmen of the seven national delegations 
5. As already indicated in the Committee's 
last report (Document 570, pages 17-18), the 
continuous and alarming fall in the number 
of parliamentary interventions led the Com-
mittee to organise a meeting with the Chairmen 
of national delegations "in order to consider 
possible ways of making the activities of the 
WEU Assembly better known in the member 
countries". 
6. This meeting was held in Florence on 19th 
September 1972 when the following comments 
were made. 
7. The main problem is the direction the work 
of the Assembly should take. On this depends 
directly the number of interventions made in the 
national parliaments on recommendations of the 
WEU Assembly. 
8. It was suggested that the Assembly should 
extend the boundaries of its interests, its work 
being followed with greater attention if the 
questions studied extend beyond the frontiers 
of Europe. The fate of this continent is linked 
with the problems arising in Africa, China, 
South America or the United States. 
9. It was also noted that the deliberations of 
the Asseml;>ly would obtain a wider hearing if 
they were held sooner after events occurred and 
dealt with more highly topical questions. 
10. Finally, it was stressed that in the difficult 
period through which WEU was passing it 
should be recalled that it retained overall compe-
tence and in particular was the only European 
organisation with competence in the field of 
defence and armaments. These matters should 
therefore be given its full attention in the years 
to come. 
IV. Visit to the Tuscan Parliament 
11. At the invitation of the parliament of the 
Region of Tuscany, the Committee visited this 
DOOUMlDN'l'" 5i5 
D. Action parlementaire sur les textes adoptes par l'Assembl~e de l'U.E. 0. 
I. Introduction 
1. Le present rapport couvre la p6riode allant 
de mai a octobre 1972. Les textes des questions 
et interventions qui ont ete re(,lUS par le secre-
tariat de la commission pendant cette periode 
sont rassembles dans le Recueil no 19. 
2. Votre commission a selectionne, apres exa-
men des textes adoptes lors de la premiere partie 
de la Dix-huitieme session ordinaire de l'As-
semblee de l'U.E.O., les textes suivants pour 
transmission aux parlements des Etats membres : 


















- la Recommandation no 220 sur le syste-
me des sta-
tions orbita-




3. Comme d'habitude, ces textes ont ete envoyes 
aux parlements des pays membres le 8 juin 1972. 
D. Suite donn~e aux textes adoptes 
4. Un senateur fran(,lais 1 a pose trois ques-
tions sur les trois recommandations transmises 
1. Voir Reoueil no 19, page 1. 
ll5 
aux parlements en juin dernier, et le ministre· 
fran(,laiS des affaires etrangeres, M. Schumann, 
lui a repondu; 
m. Ranion de Ia commission avec les presi· 
dents des sept Mlegations Rationales 
5. Comme il a deja ete indique dans le pre-
cedent rapport de la commission (Document 570, 
pages 17-18), la baisse constante et alarmante des 
interventions parlementaires a incite la commis-
sion a organiser une reunion avec les presidents 
des delegations nationales « afin d'6tudier avec 
eux les possibilites de mieux faire connaitre les 
activites de l'Assemblee de l'U.E.O. dans les 
pays membres :.. 
6. Cette reunion a eu lieu le 19 septembre 1972 
a Florence. Les observations suivantes ont ete 
formulees. 
7. Le probleme essentiel est celui de !'orien-
tation des travaux de l'Assemblee. De sa solution 
depend le nombre des interventions effectuees 
dans les parlements nationaux sur les recomman-
dations de l'Assemblee de l'U.E.O. 
8. La suggestion a ete emise que 1' Assemblee 
etende les frontieres de ses interets, ses travaux 
etant suivis avec plus d'attention si les sujets 
depassent les frontieres de !'Europe. Le sort 
de ce continent est en effet lie aux problemes 
poses par la situation en Afrique, en Chine, en 
Amerique du Sud ou aux Etats-Unis. 
9. Il a ete egalement observe que les d6libera-
tions de l'Assemblee auraient une plus large au-
dience si elles intervenaient moins longtemps 
apres les evenements et portaient sur des ques-
tions qui se trouvent plus au C<Bur de l'actualite. 
10. Enfin, il a ete soulign6 que, dans la p6riode 
difficile que traversait l'U.E.O., i1 convenait de 
se souvenir que celle-ci garde une competence 
generale et qu'elle est en particulier la seule 
organisation europeenne competente en matiere 
de defense et d'armements. Ce domaine devrait 
done faire l'objet de toute son attention dans les 
annees qui viennent. 
IV. Visite au parlement toscan 
11. Sur invitation du parlement de la. R6gion 
de Toscane, la commission s'est rendue dans cette 
region on 18th and 19th September 1972. In the 
course of this visit, Mr. Lelio Lagorio, Prime 
Minister of the Regional Government of Tuscany, 
addressed the Committee 1• Professor Alberto 
Predieri then gave a very full report on the 
1. The text of this address is given at Appendix m. 
ll6 
organisation of Italian regions. A visit to the 
administrative seat of the province of Florence 
followed by another to the seat of government 
concluded the Committee's visit to the Tuscan 
capital. 
region les 18 et 19 septembre 1972. Au cours de 
cette visite, M. Lelio Lagorio, Premier ministre 
du gouvemement toscan, a pris la parole devant 
la commission 1• M. le Professeur Alberto Pre-
dieri a fait ensuite un expose tres complet sur 
1. Le texte de cette allocution figure A l'annexe III. 
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!'organisation des regions italiennes. Une visite 
au siege administratif de la province de Flo-
rence, suivie d'une autre au siege du gouveme-
ment ont cloture la visite de la commission dans 
la capitale toscane. 
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APPENDIX ill 
Speech by Mr. Lagorio, Prime Minister of the Regional Government of Tuscany 
18th September 1972 
It is a great pleasure for me this morning 
to welcome to the seat of the Regional Govern-
ment of Tuscany such distinguished represent-
atives of European political and administrative 
circles. 
First of all, may I cordially wish you all, 
and particularly the ladies, a very agreeable stay 
in Florence and hope you will keep a pleasant 
memory of your journey to Italy, remembering 
our people as courteous and friendly and parti-
cularly devoted to the European cause. 
I know why your delegation is paying this 
visit and I hope the contacts you will make, the 
documentation you will gather and your own 
observations will allow you to form a fairly clear 
picture of the organisation of Italian local 
government which is at present passing through 
a period of substantial, far-reaching changes. 
Tomorrow you will have an opportunity of 
visiting the seat of the Regional Government of 
Tuscany. Remember that two years ago this 
government did not exist. 
For more than a century, Italy having been 
a single State since 1860, the Italian admin-
istrative system has been highly centralised, all 
political and administrative powers being in the 
hands of the central government with its seat 
in Rome. 
The territory of Italy was actually divided 
into some 8,000 communes and about a hundred 
provinces, but their powers were strictly limited 
to minor day-to-day administrative matters and, 
above all, as time passed, their financial resources 
had dwindled and thus become insufficient. 
The result was that with the years the 
communes and provinces - in order to carry 
out the modest tasks assigned to them, and 
lacking the necessary financial means - had to 
ask the central government in Rome to finance 
this or that local public works or public service 
project, the consequence being that in the end 
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it was the central government that really decided 
matters affecting administrative life even in the 
provinces and communes. 
At the end of the second world war, there 
was a large-scale movement among public opinion 
and political forces calling for far-reaching 
changes in this centralised system and advocating 
a new decentralised system to strengthen local 
independence (particularly in the communes), 
this in fact being a characteristic of our country 
in the past and during the most favourable eras 
one of the pillars of Italian democracy whose 
roots reach deeply into the freedom of our 
ancient communes. 
This movement was successful. 
1970 witnessed a major political and admin-
istrative reform, with the creation of the regions. 
There are twenty regions but only fifteen of 
them were created in 1970 when the major part 
of this great reform took place, five having been 
created at other times for specific political and 
social reasons: immediately after the war (Sicily, 
Sardinia, Trentino-Alto Adige and Val d'Aosta) 
and in 1963 (Friuli-Venezia Giulia). 
Each region is an entity with legislative 
and administrative powers. 
The central government has transferred 
many of its duties to the regions and has granted 
them the necessary financial means to carry them 
out. To give an idea of the important changes 
which have been introduced, I would recall that 
the powers now exercised by the regions instead 
of the central government cover such matters as 
agriculture, forestry, handicrafts, trade, health, 
tourism, hotels, transport, town-planning, region-
al public works, vocational training, museums, 
libraries and school attendance. 
Perhaps the most interesting and novel 
aspect of this reform is that a region - with its 
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ANNEXE ill 
Discours de M. Lagorio, Premier ministre de la Region de Toscane 
18 aeptembre 1912 
J e suis tres heureux d'accueillir ce matin 
au siege du gouvernement regional de Toscane 
des personnalites aussi distinguees de la vie poli-
tique et administrative des pays europeans. 
Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter 
cordialement a tous, en particulier a vous, Mes-
dames, un tres agreable sejour a Florence et 
d'esperer que vous garderez un bon souvenir de 
ce voyage en Italie, le souvenir d'un peuple cour-
tois et ami qui est particulierement attache a 
l'idee europeenne. 
Je connais les buts du voyage de votre dele-
gation et j'espere que les rapports que vous aurez 
!'occasion d'etablir, la documentation que vous 
reunirez et ce que vous pourrez voir par vous-
meme vous permettront de vous faire une image 
assez precise de !'organisation de !'administration 
publique italienne qui traverse actuellement une 
periode de profondes mutations. 
Vous pourrez, demain, visiter le siege du 
gouvernement regional de Toscane. Pensez alors 
qu'il y a deux ans encore, ce gouvernement n'exis-
tait pas. 
En effet, pendant plus d'un siecle (l'Italie 
est un Etat unitaire depuis 1860), !'administra-
tion italienne a ete fortement centralisee : sur le 
plan politique aussi bien qu'administratif, l'au-
torite emanait du gouvernement central dont le 
siege etait a Rome. 
En verite, le territoire italien etait divise 
en communes et en provinces (quelque 8 000 com-
munes et une centaine de provinces), mais les 
pouvoirs des communes et des provinces etaient 
tres restraints - strictement limites aux taches 
mineures de !'administration courante - et, sur-
tout, les moyens financiers mis a leur disposition 
etaient devenus, avec le temps, extremement roo-
diques et, de ce fait, insuffisants. 
Si bien que, finalement, pour pouvoir s'ac-
quitter des taches modestes qui leur etaient assi-
gnees, les communes et les provinces, qui ne dis-
posaient pas des moyens financiers necessaires, 
ont du demander au gouvernement central, a 
Rome, de financer certains projets locaux du 
secteur public. C'est ainsi que, jusque dans les 
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provinces et les communes, le gouvernement cen-
tral est devenu le veritable arbitre de la vie 
administrative. 
A la fin de la seconde guerre mondiale, un 
grand mouvement de !'opinion publique et des 
forces politiques a demande une modification 
profonde de ce systeme centralise, et propose un 
nouveau systeme decentralise afin de renforcer 
l'autonomie locale (surtout celle des communes) 
qui fut, dans le passe, l'un des aspects caracte-
ristiques de 1 'histoire de riotre pays et, pendant 
les periodes les plus favorables, 1 'un des piliers 
de la democratie italienne qui plonge profonde-
ment ses racines dans la liberte de nos antiques 
communes. 
Ce mouvement a triomphe. 
En 1970, nous avons assiste a une grande 
reforme politique et administrative : les regions 
ont ete constituees. 
Elles sont au nombre de 20, mais les nou-
velles regions, creees en 1970 - !'element essen-
tiel de la grande reforme - sont au nombre de 
15, les 5 autres ayant ete creees, pour des raisons 
politiques et sociales tout a fait particulieres, 
aussit6t apres la guerre (Sicile, Sardaigne, Tren-
tin-Haute-Adige, Val d'Aoste) et en 1963 (Frioul-
Venetie julienne). 
La region est une entite qui a des pouvoirs 
Iegislatifs et des pouvoirs administratifs. 
C'est une entite a laquelle le gouvernement 
central a transmis une part considerable de ses 
fonctions et des moyens financiers necessaires 
pour s'en acquitter. Pour donner une idee de 
!'importance des changements intervenus, je rap-
pellerai que, parmi les pouvoirs qui n'appartien-
nent plus au gouvernement central et qui sont 
maintenant exerces par les regions, figurent ceux 
qui concernant !'agriculture, les forets, l'artisa-
nat, le commerce, la sante, le tourism.e, l'industrie 
hOteliere, les transports, l'urbanism.e, les travaux 
publics regionaux, la formation professionnelle, 
les musees, les bibliotheques et !'assistance 
scolaire. 
L'aspect le plus interessant peut-etre et le 
plus novateur de cette reforme est que la region 
legislative assembly, government and prime 
minister- is not just a miniature version of the 
former central tro:vernmept. 
The region's main task is not to be the 
builder who builds a house according to someone 
else's plans but rather to draw up projects and 
be the architect. 
The region is intended to be a centre for 
planning, preparing general directives and 
supervision ; the poliey decided on by the region 
is implemented by the eommunes and provinces 
to which the region .delegates the task of carrying 
out its decisions, granting them of course the 
necessary finanaial .means. 
It is thWJ possible to av.Gid creating addi-
tional cumbersome b'U.reaucratic m~hinery at 
regional lawai and adding to the already high 
cost of public a<hninistration in Italy. ln this 
way, new and stronger powers are injected into 
the veins of our co~une!i. 
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A.PUNDIX Til 
The regional reform which I have just out-
lined was carried out two years ago and is there-
fore atill being run in. lt is still too early to 
assess results but it can already be noted that 
it is arousing increasing attention and interest 
among public opinion and citizens, who evidently 
hope that, thanks to this regjonal organisation, 
politico-administrative power will be closer to the 
foundations of society and thus better reflect its 
requirements and aspirations. 
I should be very pleased if this delegation 
of leading Europe~s could return to Italy on 
another occasion. We could then review the 
situation again and my greatest ambition, as 
Prime Minister of the Regional Government of 
Tuscany, would be to be able to tell you then 
that we had not been mistaken and that things 
had improved in our country. 
Once again, I welcome you to Flo:rence wit~ 
my very best and sincerest wishes to you all. 
- avee son 8Siileltlbl6e Ugislative, son gouverne-
ment et son president- n'est pas, en miniature, 
!'ancien gouvem.em~ central .. 
La tache principale de la r~gion n'est pas 
celle <lu ma9()n qui construit la maison dont on 
lui donne les plans, mais plutOt celle du dessina-
teur et de l'architecte. 
La region est con~ue comme un centre direc-
teur en matiere de planification, d'~laboration 
de directives ~nerales et de contrOle; la poli-
tique arr~tee par la region est ensuite mise en 
reuvre par les communes et les provinces aux-
quelles la region confie le soin de realiser ce 
qu'elle a decid~, en leur accordant naturellement 
les moyens financiers necessaires. 
De cette maniere, nous evitons de creer au 
niveau regional une lourde machine bureaucra-
tique qui accroitrait d'une maniere insupportable 
le cout deja eleve de !'administration publique 
en Italie. De cette maniere, en leur confiant des 
pouvoirs importants, nous injectons un sang 
nouveau dans les veines de nos communes. 
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La reforme r~onale que j 'ai esquissee a ~te 
entreprise il y a deux ans. Le nouveau systeme 
est done encore en rodage ; un bilan serait pre-
mature, mais on peut d'ores et deja constater 
qu'elle suscite une attention et un interit crois-
sants de la part de !'opinion publique et des 
citoyens qui esperent evidemment que, grace a 
cette organisation de la region, le pouvoir poli-
tico-administratif sera plus proche de la base 
meme de la societ~ et qu'il pourra ainsi s'inte-
resser davantage a ses besoins, a ses aspirations, 
et mieux les comprendre. 
Je serais tres heureux que votre· del.tio~ 
puisse revenir en Italie, parmi nous, dans qu.el-
que temps. Nous pourrions alors, a nouveau, 
faire ensemble le point de la llituation; et rna 
plus grande ambition, en tant que p.rlisident de 
la Region de Toscane, serait de pouvoir dire que 
nous ne nous sommes pas trompes et que les 
choses vont mieux dans notre pays. 
Je renouvelle a tous mes souhaits de cor-
diale bienvenue a Florence et formule pour tous 
les vreux les plus sinceres. 
DOOUMBNT 585 APPENDIX IV 
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Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. 
555 570 585 555 570 585 
i 
Competence 12-20 22 21-26 Competences 
Elections 23 63-66 
Merger of Communes 13, 14 7-22 23-33 Fusion de communes 
Background 5-15 16-23 Historique 
Institutions 8-11 20, 21 63 Organes 
Regions 7,12,14 22 16-21 Regions 
- Northern Ireland 
Irlande du Nord 
-Isle of Man 
De de Man 
- Channel Islands 
Des anglo-normandes 
-Brussels 11, 14 16, 17 Bruxelles 
Frontier Regions 
42 51-57, Regions frontalieres 58-61 
Area 
63 Territo ire 
The figures refer to the paragraphs of the appropriate documents. 
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ANNEXE IV 
Index pour les Documents 566, 570 et 585 
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555 570 585 555 570 585 555 570 585 555 570 585 
27-30 35 44,45 31-34 54-60 
' 
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27,29,30 47-51 50 
24-32 40 
47-49 88, 89 75-80 
50 90 
51 91, 92 
44-50 44-50, 51-57 
26 
1S ohiffres renvoient aux paragraphes des documents correspondants. 
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Document 586 
lmpUcations of the European summit conference 
DECLARATION 
adopted by the Presidential Committee 
on 16th October 1972 
The Presidential Committee of the Assembly of WEU, 
1-6th 6etoher 1972 
Hoping that the nine countries which will take part in the European summit conference will 
achieve substantial results in the economic and monetary fields and in regard to institutional matters ; 
Hoping that they will be able to agree on a European policy in respect of the conference on 
security and co-operation in Europe and their relations with Eastern Europe, the organisation of the 
international monetary system, trade problems and assistance to the third world ; 
Recalling that the modified Brussels Treaty is the juridical basis of any European undertaking 
in the field of defence and, consequently, of disarmament and security in Europe and that the 
delegation of some of WEU's responsibilities to NATO is merely a temporary measure that may 
always be repealed, 
URGES THE HEADS OF STATE AND OF GOVERNMENT AND THE FOREIGN MmlSTERS OF MEMBER 
OOUNTB.IES OF WESTERN EUROPEAN UNION WHO WILL TAKE PART IN THE EUROPEAN SUMMIT 
OONFERENOE 
1. To ensure that the modified Brussels Treaty is not called in question in negotiations within 
Europe or between WEU member countries and third countries ; 
2. To ensure that at all events the treaty will continue to be applied in full ; 
3. To ensure that WEU retains its full responsibilities so long as they have not been assigned 
by treaty to other European organisations ; 
4:. To pay the greatest attention to keeping the Assembly informed and increasing opportunities 
for a dialogue with it on all matters affecting the application of the modified Brussels Treaty, the 
WEU Assembly remaining in all cases the real forum for parliamentary consideration of defence 
questions and relevant foreign policy matters as long as there has been no transfer of responsibilities 
as mentioned in paragraph 3. 
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Document 586 
Les implications de la conference europeenne au sommet 
DOCLARA TION 
adoptee par le Comite des Presidents 
le 16 octobre 1912 
Le Comite des Presidents de l'Assemblee de l'U.E.O., 
16 octohre 1972 
Esperant que les neuf pays qui prendront part a la conference europeenne au sommet par-
viendront a realiser des progres substantials, tant dans le domaine economique et monetaire que dans 
celui des institutions ; 
Esperant qu'ils seront en mesure de degager une politique europeenne a propos de la conference 
sur la securite et la cooperation en Europe, de leurs rapports avec !'Europe de l'Est, de !'organisa-
tion d'un systeme monetaire international, des problemas commerciaux et de l'aide au tiers monde ; 
Rappelant que le Traite de Bruxelles modifie constitue la base juridique de toute entreprise 
europeenne en matiere de defense et, par consequent, de desarmement et de securite en Europe et 
que la delegation a l'O.T.A.N. de certaines competences de l'U.E.O. ne constitue qu'une mesure de 
circonstance, toujours revocable, 
PR1E INSTAllMENT LES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT ET LES MINISTRES DES .A.FF.A.IRES 
ETR.A.NGERES DES PAYS MEMBRES DE L'U.E.O. QUI P.A.RTICIPERONT A. L.A. CONFERENCE .A.U SOMMET 
l. De veiller a ce que le Traite de Bruxelles modifie ne soit mis en cause dans aucune negocia.-
tion entre pays europeans ou entre les membres de l'U.E.O. et de tierces puissances; 
2. De veiller a ce que le traite continue a etre, en tout etat de cause, integralement applique ; 
3. De veiller a ce que l'U.E.O. conserve toutes ses competences tant qu'elles n'auront pas ete 
attribuees, par voie de traite, a d'autres organisations europeennes; 
4. D'apporter le plus grand soin a informer l'Assemblee et de multiplier les occasions de dia.loguer 
avec elle sur toutes lea questions concernant !'application du Traite de Bruxelles modifie, I' Assemblee 
de l'U.E.O. demeurant, en tout etat de cause, le veritable centre de deliberation parlementaire sur 
les questions de defense et lea questions de politique etrangere qui y touchent, tant que le transfert 




East-West relations and defence 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Mr. Destremau, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
8th November 1972 
DRAFT RECOMMENDATION 
on East-West relations and defence 
ExPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Destremau, Chairman and Rapporteur 
Introduction 
I. East-West relations as they affect defence 
1. President Nixon's visit to Moscow 
2. A conference on security .and co-operation in Europe; Mutual and 
balanced force reductions 
3. Initial SALT agreements 
4. Other disarmament measures 
5. Evolution of the Warsaw Pact 
II. The evolution of NATO strategy in a period of detente 
6. The defence effort 
7. PoBBible future evolution of NATO strategy 
Conclusion 
APPENDICES 
I. Treaty on the limitation of anti-ballistic missile systems- 26th May 1972 
II. Interim agreement on certain measures with respect to the limitation of 
strategic offensive arms and protocol - 26th May 1972 
III. Joint communique issued after the visit by President Nixon to the 
Soviet Union - 29th May 1972 
Joint declaration of principles to guide Soviet-American relations -
29th May 1972 
IV. Communique iBBued after the meeting of the Defence Ministers of the 
Eurogroup - 23rd May 1972 
V. Final communique issued after the Ministerial Meeting of the North 
Atlantic Council, Bonn - 31st May 1972 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Deatremau (Chair-
man) ; MM. Boyden, La Loggia (Vice-Chainnen) ; MM. 
Abelin, Badini Confalonieri, Beauguitte, Critchley, Dankert, 
Delforge, Digby, Draeger, Foschini (Substitute: Zamber-
letti), Geelkerlcen, Housiaux (Substitute: Van Lent), Louis 
123 
Jung, Lemmrich, Lenu, Mart (Substitute : Spautz), 
Minnocci, PiJhler, Lord St. Helena, MM. Schloesing (Sub-
stitute: de Monteaquiou), Stewart, Tanghe, Vedovato, 
Wienand (Substitute : Bala). 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
oote are printed in italic8. 
Document 587 
Les relations Est-Ouest et la defense 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 1 
par M. Destremau, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
8 novemhre 1972 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les relations Est-Ouest et la. defense 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Destremau, president et rapporteur 
Introduction 
I. Les relations Est-Ouest dans la mesure ou elles a.fl:eetent la. defense 
1. La visite du President Nixon a Moseou 
2. Conference sur la soourite et la cooperation en Europe ; Reductions 
mutuelles et equilibrees de forces 
3. Les premiers accords SALT 
4. Les autres mesures de desarmement 
5. Evolution du Paete de Varsovie 
II. L'evolution de la strategie de l'O.T.A.N. en periode de detente 
6. L'e:ffort de defense 
7. L'evolution possible de la strategie de l'O.T.A.N. 
Conclusion 
ANNEXES 
I. Traite sur la limitation des systemes de missiles a.nti-balistiques -
26 mai 1972 
II. Accord interimaire sur certaines mesures concernant la. limitation des 
armes offensives strat6giques et Protocole annexe - 26 mai 1972 
III. Communique commun publie a l'issue de la. visite du President Nixon 
en Union Sovietique - 29 mai 1972 
Declaration commune sur le fondement des relations mutuelles entre 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis - 29 mai 1972 
IV. Communique publie a !'issue de la reunion des ministres de la defense 
de l'Eurogroupe - 23 mai 1972 
V. Communique final publie a l'issue de Ia. session ministerielle du Conseil 
de !'Atlantique nord a Bonn - 31 ma.i 1972 
I. Adopte par la commission 8. l'unanimite. 
2. MembreB de la commission: M. DeBtremau (presi-
dent) ; MM. Boyden, La Loggia (vice-presidents) ; MM. 
Abelin, Badini Confalonieri, Beauguitte, Critchley, Dankert, 
Delforge, Digby, Draeger, Foschini (suppleant: Zamber-
lstti), Gsslkerksn, Housiaux (suppleant: Van Lent), Louis 
123 
Jung, Lem.mrich, Lsnu, Mart (suppleant: Spautz). 
Minnocci, PiJhlsr, Lord St. Hslsns, MM. Sohloesing (sup· 
pleant: ds MonteBquiou), Stewart, Tanghe, Vedovato. 
Wienand (suppleant: Bals). 
N. B. L68 noms deB Representants ayant 'P'f"i8 pari au 
tJots sont imprimes sn italique. 
DOOUMENT 587 
Draft Recommendation 
on East· West relations and defence 
The Assembly, 
Welcoming the conclusion of the first bilateral agreements on nuclear weapons; 
Expressing the hope that the resumed strategic arms limitation talks will lead to a meaningful 
agreement on the reduction of present levels of strategic nuclear weapons ; 
Stressing the need for the defence effort to be maintained and improved in quality as the very 
condition of any agreement on force reductions ; 
Hoping, after considering the activities of the Eurogroup, that the WEU Standing Armaments 
Committee will effectively carry out the task entrusted to it by the Council, 
REOOMMENDS TO THE COUNOIL 
That it make appropriate representations to ensure : 
1. That any proposals for limitations on tactical nuclear warheads for delivery vehicles in the 
hands of forces assigned to NATO are discussed with the participation of all countries concerned, 
and that any such proposals are excluded from the bilateral strategic arms limitation talks ; 
2. That a link in time can be maintained between the conference on security and co-operation 
in Europe on the one hand and negotiations on mutual and balanced force reductions on the other ; 
3. That all possibilities of mutual and balanced reductions of forces and nuclear and conventional 
weapons are fully explored in a positive spirit in negotiations in which countries directly concerned 
participate, with priority for the WEU countries ; 
4. That the southern flank in particular be strengthened, by following the objective of associating 
with the defence of Europe, when the time is ripe, those countries determined to oppose Soviet 
penetration; 
5. That WEU may set up forthwith in the framework of the Atlantic Alliance a nucleus of 
European defence with a consultative committee of chiefs-of-staff ; 
6. That the Standing Armaments Committee be provided with the wherewithal to exercise in full 
the task assigned to it by the signatory governments of the treaty, with particular regard to con-
ventional armaments ; 
7. That in any conference on security and co-operation in Europe, particular attention be paid 
to questions of security, including principles governing relations betweeen States and certain military 
aspects of security ; 
8. That member countries take the initiative in the United Nations in proposing the establish-
ment of an arms limitation verification agency under United Nations aegis, to be equipped with 
technical means of external verification appropriate to arms control agreements in force. 
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DOCUMENT 587 
Projet. de recommandation 
aur lea relationJJ Est- Oueat et Ia defenJJe 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la. conclusion des premiers accords bila.tera.ux sur les armes nuclea.ires ; 
Exprima.nt l'espoir que la reprise des entretiens sur la. limitation des armaments stra.tegiques 
permettra. de pa.rvenir a un accord va.la.ble sur la. reduction des niveaux actuels des armes nucleaires 
stra.tegiques ; 
Soulignant que la. necessite de ma.intenir et d'a.meliorer qua.litativement !'effort de defense est 
la condition meme de tout accord sur les reductions de forces ; 
Souhaita.nt, apres a.voir considere les a.ctivites de l'Eurogroupe, que le Comite Permanent des 
Armaments de l'U.E.O. remplisse effectivement la. mission qui lui a. ete confiee par le Conseil, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De fa.ire les representations a.ppropriees pour veiller a ce que : 
1. Toute proposition de limitation concernant les ogives nucleaires tactiques destinees a.ux vec-
teurs dont disposent les forces a.ffectees a l'O.T.A.N. soit discutee avec la. participation de tous les 
pays interesses, et que toute proposition de ce genre soit exclue des entretiens bila.tera.ux sur Ia 
limitation des armaments stra.tegiques ; 
2. Un lien puisse etre maintenu dans le temps entre la. Conference sur la securite et la coopera-
tion en Europe, d'une part, et les negocia.tions sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces, 
d'a.utre part ; 
3. Toutes les possibilites de reductions mutuelles et equilibrees des forces et des armes nucleaires 
et cla.ssiques soient soigneusement etudiees dans un esprit positif au cours de negociations auxquelles 
pa.rticipera.ient tous les pays directement interesses, en priorite les pays de l'U.E.O. ; 
4. Le fl.anc sud soit particulierement renforce en poursuivant l'objectif d'associer a la defense 
europeenne, le moment venu, les pays decides a s'opposer a la penetration sovietique; 
5. L'U.E.O., dans le cadre de l'Allia.nce atlantique, puisse former, a bref delai, un noyau de 
defense europeen caracterise par un comite consultatif des chefs des etats-majors ; 
6. Le Comite Permanent des Armaments soit mis en mesure d'exercer la plenitude de la mission 
qui lui a ete confiee par les gouvemements signa.taires du traite, notamment en matiere d'a.rmements 
conventionnels ; 
7. Au cours de toute conference sur la securite et la cooperation en Europe, une attention 
pa.rticuliere soit accordee aux questions de securite, y compris les principes regissa.nt les relations 
entre Etats et certains aspects militaires de la securite ; 
8. Les pays membres prennent, aux Nations Unies, !'initiative de proposer la creation, BOUS 
l'egide de cette organisation, d'une agence de verification des limitations d'armements qui sera.it 




(submitted by Mr. Destremau, Chairman and Rapporteur) 
Introduction 
0.1. Your Rapporteur was asked to prepare a 
report which was to examine : 
"(i) the evolution of NATO strategy in 
a period of detente and possible arms 
control agreements ; 
(ii) East-West relations as they affect 
the defence of Europe - the evolu-
tion of the Warsaw Pact ; SALT ; a 
conference on security and co-opera-
tion in Europe ; MBFRs ; other arms 
control measures." 
0.2. There has in fact been a eonsiderable 
movement in East-West relations as they affect 
defence over the last year, the highlight having 
been President Nixon's visit to Moscow in May, 
which led inter alia to the signature of a first 
series of SALT agreements ; and the signature on 
3rd June 1972 by the four powers of the Protocol 
on Berlin, originally concluded on 3rd September 
1971. This latter development, together with the 
Soviet Union's willingness to see the United 
States and Canada participate in a conference 
on security and co-operation in Europe, will 
have done much to clear the way for the opening 
of multilateral exploratory talks to be held in 
Helsinki, on 22nd November. 
0.3. It is to be noted that the more restricted 
forums of the enlarged European Community 
will not be immediately concerned with the 
problems considered in this report; Mr. de 
Lipkowski, for example, considered in a reply 
to a question at the last session of the Assembly 
that it would be premature for the European 
summit conference to discuss defence matters. 
In the event, defence was not discussed, and the 
summit communique makes no mention of 
defence, not even in the context of European 
union. On the other hand, the Committee of 
Political Directors, which has been enlarged 
since April 1972 to include all applicants and 
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members, has discussed the implications of a 
conference on security and co-operation in 
Europe, although the positions of the western 
powers continue to be co-ordinated within NATO. 
I. East-West relations as they affect defence 
1. President Nixon's visit to Moscow 
1.1. By any standards President Nixon's visit 
to Moscow must be considered a historical event 
leading as it did to the signature of some six 
agreements 1 or other documents including the 
significant SALT agreements which are discussed 
in Chapter 3 below. It is not, of course, suggested 
that the visit resulted in any unexpected or 
dramatic change in United States policy; the 
agreements signed had for the most part been 
carefully prepared in the course of detailed 
negotiations at lower level which had lasted 
months or years prior to the summit meeting ; 
there were far fewer surprises than in the case 
of the visit to Peking. 
1.2. A significant aspect of the joint commu-
nique 2 issued on 29th May is a recognition by 
both sides that continued negotiations to limit 
strategic offensive arms will involve "observance 
of the principle of equal security". The reference 
to other disarmament issues is more remarkable 
for the omission of any reference to the non-
proliferation treaty or the prospects of a com-
1. A document entitled "Basic principles of mutual 
relations between the United States and the Soviet 
Union" ; treaty on the limitation of anti-ballistic misli!ile 
systems ; interim agreement on certain measures with 
respect to the limitation of strategic offensive arms and 
protocol ; agreement on measures to prevent incidents at 
sea and in the air space over it between vessels and aircraft 
of the United States and Soviet navies ; agreement for 
co-operation in the fields of science and technology ; 
agreement on health co-operation. It was also announced 
that the work necessary to conclude a. trade agreement 
would be completed in the near future and that suitable 
aiTangements would be made to permit the docking of 
American and Soviet spacecraft and space stations, 
beginning in 1975. Negotiations would continue on an 
agreement on maritinle and related ma.ttel'B. 
2. Appendix m. 
DOCUMENT 587 
Expose des motifs 
(praenU par M. Deatremau, pmident et rapporteur) 
I 
Introduction 
0.1. Votre rapporteur a ete prie de preparer un 
rapport qui examinerait : 
« (i) !'evolution de la strategie O.T.A.N. 
dans une periode de detente et 
d'eventuels accords de controle des 
armements; 
(ii) les relations Est-Ouest dans la me-
sure ou elles affectent la defense de 
l'Europe; !'evolution du Pacte de 
Varsovie ; les conversations SALT ; 
la conference sur la securite et la 
cooperation en Europe ; les reduc-
tions mutuelles et equilibrees de 
forces ; les autres mesures de controle 
des armements :.. 
0.2. Dans la mesure ou elles affectent la defense, 
les relations Est-Ouest ont fait l'objet d'une 
intense activite au cours des six derniers mois, 
les evenements les plus spectaculaires ayant ete, 
d'une part, la visite du President Nixon a Moscou 
au mois de mai, visite qui a abouti, entre autres 
choses, a la signature d'une premiere aerie d'ac-
cords SALT, et, d'autre part, la signature, le 
3 juin 1972, par les quatre puissances du Proto-
cole sur Berlin precedemment conclu le 3 sep-
tembre 1971. Ce dernier evenement, ainsi que 
!'acceptation par l'Union Sovietique de voir les 
Etats-Unis et le Canada participer a la confe-
rence sur la securite et la cooperation en Europe, 
a contribue largement a preparer l'ouverture, 
probablement le 22 novembre, de conversations 
exploratoires multilaterales qui se tiendront a 
Helsinki. 
0.3. 11 convient de noter que les organes plus 
restreints de la Communaute europeenne elargie 
ne se preoccuperont pas immediatement des pro-
blames examines dans le present rapport. M. de 
Lipkowski, par exemple, a estime, dans sa re-
ponse a une question posee lors de la derniere 
session de l'Assemblee, qu'il serait premature 
que la conference europeenne au sommet examine 
les questions de defense. De fait, ces questions 
n'ont pas ete evoquees et le communique n'en fait 
pas mention, meme pas dans le contexte de 
!'union europeenne. Par contre, le Comite des 
directeurs politiques, elargi depuis avril 1972 
pour comprendre les pays membres et les pays 
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candidats, a examine les consequences d'une con-
ference sur la securite et la cooperation en Eu-
rope, bien que les positions des puissances occi-
dentales restent coordonnees au sein de l'O.T.A.N. 
I. Les relations Est-Ouest dans la mesure oa 
elles affectent la defense 
1. La visite du President Nixon d Moscou 
1.1. A tous egards, la visite du President Nixon 
a Moscou doit etre consideree comme un evene-
ment historique, puisqu'elle a abouti a la signa-
ture de six accords 1 ou autres documents, et 
notamment des importants accords SALT exa-
mines plus loin au chapitre 3. Cela ne signifie 
pas, naturellement, que cette visite ait entraine 
un bouleversement inattendu ou spectaculaire de 
la politique americaine ; les accords signes avaient 
ete, pour la plupart, soigneusement prepares au 
cours de negociations poussees qui se sont derou-
lees a un echelon inferieur pendant des mois et 
des annees avant la conference au sommet ; les 
surprises ont ete bien plus rares que dans le cas 
de la visite a Pekin. 
1.2. L'un des elements importants du commu-
nique commun 2 publie le 29 mai est la reconnais-
sance par les deux parties que les negociations 
sur la limitation des armes offensives strategi-
ques doivent se poursuivre « dans le respect du 
principe d'egalite en matiere de securite natio-
nale ». L'allusion a d'autres problemes de desar-
mement est remarquable par !'absence de toute 
1. Document intitul6 • Principes de base pour les rela-
tions mutuelles entre les Etats-Unis d'Am6rique et l'Union 
des R6publiques Sooialistes Sovi6tiques • ; traiM sur Ia 
limitation des systemes de missiles anti-balistiques ; accord 
provisoire sur certaines mesures concernant Ia limitation 
des armes offensives straMgiques et protocole annexe ; 
accord sur lea mesures destin6es a prevenir lea incidents 
en haute mer, et dans l'espaoe a6rien situ6 au-dessus, 
entre lea navires et avions des marines de guerre am6ricaine 
et sovi6tique ; accord sur Ia coop6ration dans le domaine 
de Ia science et de Ia technique ; accord sur Ia ooop6ration 
sanita.ire. ll a ISM 6galement annonre que les travaux 
n6oessaires pour Ia conclusion d'un accord commercial 
seraient termin6s dans un proche avenir et que les dispo-
sitions appropri6es seraient prises pour permettre Ia 
jonction des v6hicules et des stations cosmiques am6ri-
caines et sovi6tiques, ces mesures entrant en vigueur en 
1975. Les n6gooiations se poursuivront sur un accord 
portant sur les questions maritimes et oonnexes. 
2. Voir annexe m. 
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prehensive ban on nuclear tests than for the 
conventional statements made. The "basic prin-
ciples of mutual relations between the United 
States and the Soviet Union" 1 have, however, 
been criticised in some NATO circles as departing 
considerably from agreed NATO positions which 
had been under discussion in Brussels prior to 
the summit meeting. Thus the first principle 
declares that "in the nuclear age there is no 
alternative to conducting their mutual relations 
on the basis of peaceful coexistence". Hitherto 
NATO countries have refrained from recognising 
the Soviet concept of peaceful coexistence, having 
preferred expressions such as "peaceful co-
operation" in bilateral texts issued jointly by a 
NATO member country and the Soviet Union 11• 
1.3. According to press reports, preparatory 
negotiations in NATO in which the United States 
participated, and even in many cases took the 
initiative, had agreed that principles governing 
relations between States if referred to in a joint 
communique should recognise a country's right 
to self-determination "regardless of the social, 
economic or political system". The principles 
actually agreed refer more vaguely to normal 
relations "based on the principles of sovereignty, 
equality, non-interference in internal affairs and 
mutual advantage". There is no reference to self-
determination. NATO too attaches great impor-
tance to any conference on security and on 
co-operation in Europe attempting to reach 
agreement on the freer movement of peoples in 
Europe, yet the statement issued in Moscow is 
silent on this point or refers only vaguely to 
contacts. 
1.4. The importance which Moscow attaches to 
this battle of phrases in official communiques is 
shown by the important article by the analyst 
Boris Dmitriyev in Izvestia of 9th August : 
1. Appendix m. 
2. e.g. Belgium, France, Canada. 
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"Peaceful coexistence, employed in the 
positive sense of the term, is becoming an 
integral part of the vocabulary employed 
by members of the [United States] 
Administration and by Congressmen. 
The United States Government's declara-
tion of agreement with the principles of 
peaceful coexistence is eloquent testimony 
to the fact that the leaders of capitalist 
society are adapting themselves to the new 
world situation ... The Soviet-United States 
summit meeting has helped to establish 
peaceful coexistence between countries with 
opposing social systems and this principle 
has already become an important factor in 
international relations." 
1.5. Dmitriyev recognises the importance of 
the summit meeting which "was held and was 
a success in spite of the complexity of the world 
scene" and concludes that the agreements can 
lead to "the settlement of arguments through 
negotiations based on the observance of such 
requirements as parity and equal security and 
also respect for mutual interests". Dmitriyev 
goes on to say that "... contacts between the 
USSR and one of the leading West European 
powers - France - can serve as an exemple in 
implementing the principle of peaceful coexist-
ence". 
1.6. Yet other NATO countries have success-
fully resisted any Soviet attempt to include 
"peaceful coexistence" in any lists of principles 
agreed bilaterally with the Soviet Union. Even 
the principles announced following Mr. Brezh-
nev's visit to Paris on 30th October 1971 omitted 
the phrase referring only to "the development of 
peaceful co-operation of States independently of 
their social systems ... ". 
1.7. Too much importance need not, perhaps, be 
attached to a single phrase in the Nixon-Brezhnev 
communique ; there are important concessions by 
the Soviet Union at the same time including a 
helpful reference to force reductions which is 
mentioned below. In the fifth principle the two 
governments "welcome and will facilitate an 
increase in productive contacts between represen-
tatives of the legislative bodies of the two coun-
tries". Visits by parliamentary delegations have 
indeed become a common feature of bilateral 
contacts between NATO countries and the Soviet 
Union, and the Committee will give consideration 
to the possibility of establishing closer contact 
with Soviet personalities than it has done in the 
past. 
reference au traite de non-proliferation ou aux 
perspectives d'une interdiction totale des essais 
nucleaires plutot que par les declarations conven-
tionnelles qui l'accompagnent. Les « principes de 
base pour les relations mutuelles entre les Etats-
Unis d'Amerique et l'Union des Republiques So-
cialistes Sovietiques » 1 ont cependant ete criti-
ques dans certains milieux de l'O.T.A.N. parce 
qu'ils s'ecartent considerablement des positions 
O.T.A.N. adoptees apres l'examen qui en a ete 
fait a Bruxelles avant la reunion au sommet. En 
vertu du premier principe, par exemple : « A 
l'age nucleaire, la coexistence pacifique est la seu-
le base sur laquelle il est possible (pour les deux 
pays) de mener leurs relations mutuelles :.. Jus-
qu'a present, les pays de l'O.T.A.N. se sont 
abstenus de reconnaitre le concept sovietique de 
coexistence pacifique en lui preferant, dans les 
textes bilateraux publies en commun par certains 
pays membres de l'O.T.A.N. et l'Union Sovie-
tique 2, des expressions telles que « cooperation 
pacifique ». 
1.3. Selon la presse, lors des negociations pre-
paratoires qui se sont deroulees a l'O.T.A.N., ne-
gociations auxquelles les Etats-Unis ont participe 
et ou, a maintes reprises, i1s ont meme pris 
!'initiative, il aurait ete decide que les principes 
regissant les relations entre Etats, lorsqu'ils sont 
mentionnes dans un communique commun, de-
vraient reconnaitre le droit d'un pays a !'auto-
determination « quel que soit son systeme social, 
economique ou politique :.. Or, les principes sur 
lesquels les deux pays sont effectivement tombes 
d'accord mentionnent, d'une maniere plus vague, 
des relations normales « basees sur les principes 
de la souverainete, de l'egalite, de la non-
ingerence dans les affaires interieures et des 
avantages reciproques ». Il n'est pas question 
d'autodetermination. L'O.T.A.N. attache egale-
ment une grande importance a une conference 
sur la securite et la cooperation en Europe qui 
tenterait de parvenir a un accord sur la liberali-
sation du mouvement des personnes en Europe ; 
or, la declaration publiee a Moscou reste muette 
sur ce point et fait simplement mention de 
« contacts :. . 
1.4. L'interet que Moscou attache a ces ques-
tions de terminologie dans les communiques offi-
cials apparait dans !'important article du com-
mentateur Boris Dmitriyev paru dans les Izvestia 
du 9 aout: 
1. Voir annexa m. 
2. Par example, Ia Belgique, Ia Franoe et le Canada. 
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c La coexistence pacifique, au sens positif 
du terme, devient partie integrante du vo-
cabulaire employe par les membres du gou-
vernement et du Congres [ americains]. 
La declaration du gouvernement americain 
marquant son accord sur les principes de 
la coexistence pacifique temoigne de fa~on 
eloquente de !'adaptation des dirigeants de 
la societe capitaliste a la nouvelle situation 
mondiale... La conference au sommet 
sovieto-americaine a contribue a etablir une 
coexistence pacifique entre des pays aux 
systemes sociaux opposes et ce principe est 
deja devenu un element important des rela-
tions internationales. » 
1.5. Dmitriyev reconnait !'importance de la 
reunion au sommet qui « s'est deroulee avec suc-
ces en depit de la complexite de la situation 
mondiale » et il estime que les accords conclus 
peuvent aboutir au « reglement des litiges par 
des negociations fondees sur le respect d'exigen-
ces telles que la parite et l'egalite en matiere de 
securite ainsi que sur le respect des inter~ts 
mutuels ». Dmitriyev poursuit: « Les contacts 
entre l'U.R.S.S. et l'une des principales puis-
sances de !'Europe occidentale, la France, peu-
vent servir d'exemple pour !'application du prin-
cipe de la coexistence pacifique. » 
1.6. Cependant, d'autres pays de l'O.T.A.N. 
ont resiste avec succes a toute tentative sovie-
tique d'inclure « la coexistence pacifique » dans 
toute liste de principes adoptee bilateralement 
avec !'Union Sovietique. Meme l'enonce des prin-
cipes publie a l'issue de la visite de M. Brejnev 
a Paris, le 30 octobre 1971, omet cette expression 
et parle simplement du « developpement de la 
cooperation pacifique des Etats, independam-
ment de leurs systemes sociaux ... ». 
1.7. Il convient peut-etre de ne pas attacher 
trop d'importance a une phrase isolee du com-
munique Nixon-Brejnev ; dans ce document, 
!'Union Sovietique fait en effet d'importantes 
concessions, y compris une utile reference aux 
reductions de forces mentionnee plus loin. En 
vertu du cinquieme principe, les deux gouverne-
ments « saluent et faciliteront le developpement 
de contacts fructueux entre les membres des 
corps Iegislatifs des deux pays». Les visites de 
delegations parlementaires sont, de fait, devenues 
une element courant des contacts bilateraux entre 
les pays de l'O.T.A.N. et !'Union Sovietique et 
la Commission de defense examinera la possibilite 
d'etablir des rapports plus etroits que par le 
passe avec des personnalites sovietiques. 
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1.8. The seeming disarray which certain aspects 
of the Nixon-Brezhnev summit meeting produced 
in NATO circles was not in fact due to any 
significant concessions made by the United States 
in defiance of Alliance interests. Rather it sprang 
from the very particular manner in which United 
States foreign policy is conducted by Dr. Henry 
Kissinger as National Security Adviser to the 
President. On more than one occasion there has 
been evidence that Dr. Kissinger's own conduct 
of foreign affairs has been independent of the 
State Department, which may not always have 
been kept informed. During its visit to Washing-
ton in March, members of the Committee heard 
that several western ambassadors found their 
working relations with the Secretary of State 
and his 'department of little value when Dr. 
Kissinger seemed to be conducting a sometimes 
divergent foreign policy, and when ambassadors 
could not obtain access to Dr. Kissinger himself. 
1.9. Your Rapporteur believes that Europe's 
close dependence on the United States for defence 
purposes may be a cause of friction in the 
economic and monetary fields. He welcomes the 
new ''emphasis placed by the United States 
administration on the right of allied States to 
conduct their own affairs : 
"We recognise that America's contribution 
will continue to be unique in certain areas, 
such as in maintaining a nuclear deterrent 
and a level of involvement sufficient to 
balance the powerful military position of 
the USSR in Eastern Europe. But we have 
no desire to occupy such a position in 
Europe that European affairs are not the 
province of the sovereign States that 
conduct them." 1 
1.10. The Committee concludes that President 
Nixon's visit to Moscow demonstrates the great 
importance which the Soviet Union now attaches 
to direct "businesslike" relations with the United 
States, especially since the visit went forward 
despite the bombing of North Vietnam and the 
mining of Haiphong. The results of the visit 
were unquestionably beneficial for world stabil-
ity ; the concept of parity and equal security 
accepted by each super power holds prospects 
that a spiralling nuclear arms race can finally 
1. President Nixon's message to Congress, 18th February 
1970. 
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be avoided. The Committee sees no evidence that 
significant Alliance interests have been lost in 
this encounter. 
2. A conference on security and co-operation in 
Europe ; mutual and balanced force reductions 
(a) The conference 
2.1. On 23rd October the North Atlantic Council 
decided to accept the Soviet-Finnish proposal to 
hold multilateral exploratory talks (concerning 
a possible conference on security and co-operation 
in Europe) in Helsinki on 22nd November. 
Considerable progress has been made by the 
NATO and Warsaw Pact countries in reducing 
the differences between them on the concept of 
holding such a conference since the Warsaw 
Pact countries first put forward the notion of a 
"pan-European conference on European secu-
rity" at Bucharest in 1967. The most recent 
statement by NATO concerning the subject 
matter of such a conference was put forward in 
the Brussels communique of lOth December 
1971: 
"(a) questions of security, including prin-
ciples governing relations between States 
and certain military aspects of security ; 
(b) freer movement of people, information 
and ideas, and cultural relations; (c) co-
operation in the field of economics, applied 
science and technology, and pure science ; 
and (d) co-operation to improve the human 
environment." 
2.2. The most recent reply by the Political 
Consultative Committee of the Warsaw Pact 
countries emerged from their Prague communi-
que of 26th January 1972 which referred to 
"an all-European conference on security and co-
operation, in which all the European States and 
also the United States and Canada would take 
part on an equal footing". It dealt at some 
length with possible subjects for discussion which 
were to be : inviolability of frontiers ; renuncia-
tion of the use of force ; peaceful coexistence ; 
foundations for good-neighbourly relations and 
co-operation in the interests of peace ; mutually 
beneficial relations among States ; disarmament ; 
support for the United Nations. 
1.8. En realite, le desarroi apparent cause dans 
les milieux de l'O.T.A..N. par certains aspects 
de la reunion au sommet Nixon-Brejnev n'est pas 
du a !'importance de concessions faites par les 
Etats-Unis au mepris des interets de l'A.lliance, 
mais plutot a la maniere tres particuliere dont 
M. Henry Kissinger, en sa qualite de Conseiller 
du President pour la securite nationale, dirige la 
politique etrangere des Etats-Unis. A. plus d'une 
reprise, on a constate que cette methode, propre 
a M. Kissinger, etait independante du Departe-
ment d'Etat et que celui-ci n'avait peut-etre pas 
toujours ete tenu au courant. Lors de la visite 
de la commission a Washington, en mars dernier, 
certains membres ont appris que plusieurs am-
bassadeurs occidentaux estimaient que leurs rap-
ports de travail avec le secretaire d'Etat et ses 
services ne presentaient que peu d'interet, puis-
que M. Kissinger paraissait faire quelquefois une 
politique etrangere differente et que les ambas-
sadeurs ne parvenaient pas a l'approcher. 
1.9. Votre rapporteur estime que la dependance 
etroite de !'Europe vis-a-vis des Etats-Unis pour 
les questions de defense peut etre une cause de 
friction dans les domaines economique et mone-
taire. II se felicite du nouvel accent mis par le 
gouvernement americain sur le droit des pays 
allies de conduire leurs propres affaires : 
« Nous avons confiance que la contribution 
americaine continuera d'etre preponderante 
dans certains domaines tels que le maintien 
d'une puissance de dissuasion nucleaire et 
!'engagement de forces suffisantes pour 
faire contrepoids a la forte position mili-
taire de l'U.R.S.S. en Europe orientale. 
Mais nous n'avons nullement le desir d'exer-
cer en Europe une influence telle que les 
affaires europeennes ne soient plus la pre-
rogative des Etats souverains de cette 
region» 1• 
1.10. La commission estime que la visite du Pre-
sident Nixon a Moscou demontre la grande im-
portance que l'Union Sovietique attache actuel-
lement au maintien de relations directes « se-
rieuses » (businesslike) avec les Etats-Unis, etant 
donne, notamment, que cette visite a eu lieu mal-
gre le bombardement du Nord-Vietnam et le 
minage de Haiphong. II est hors de doute que 
ses resultats ont ete henefiques pour la stabilite 
mondiale ; le concept de parite et d'egalite en 
matiere de securite accepte par chacune des 




superpuissances permet de penser que la course 
aux armes nucleaires pourra finalement etre 
evitee. De l'avis de la commission, rien ne prouve 
que des interets importants de l'A.lliance aient 
ete leses en cette occasion. 
2. Conference sur la securite et la cooperation en 
Europe ; Reductions mutuelles et equilibrees de 
forces 
(a) La con{erence 
2.1. Le 23 octobre, le Conseil de !'Atlantique 
Nord a decide d'accepter la proposition sovieto-
finlandaise de tenir des conversations explora-
toires multilaterales (sur une eventuelle confe-
rence sur la securite et la cooperation en Europe) 
a Helsinki le 22 novembre. Des progres conside-
rables ont ete accomplis par les pays de 
l'O.T.A..N. et du Pacte de Varsovie pour reduire 
les divergences qui les opposaient sur la convo-
cation d'une conference sur la securite et la 
cooperation en Europe, depuis que les puissances 
du Pacte de Varsovie ont avance, pour la pre-
miere fois, a Bucarest, en 1967, l'idee d'une 
« conference paneuropeenne sur la securite euro-
peenne ». La toute derniere declaration de 
l'O.T.A..N. sur les questions a examiner figurait 
dans le communique de Bruxelles du 10 decembre 
1971: 
«(a) la securite, y compris les principes 
regissant les relations entre Etats et cer-
tains des aspects militaires de la securite ; 
(b) la libre circulation des personnes, des 
informations et des idees, et les relations 
culturelles; (c) la cooperation en matiere 
d'economie, de sciences appliquees et de 
technologie, et de science pure ; et {d) la 
cooperation en vue d'ameliorer le milieu 
humain. » 
2.2. La reponse la plus recente du Comite con-
sultatif politique des pays du Pacte de Varsovie 
est contenue dans le communique publie a Prague 
le 26 janvier 1972 ; ce texte fait allusion a « une 
conference europeenne sur la securite et la coope-
ration a laquelle participeraient a part entiere 
tousles pays europeans, ainsi que les Etats-Unis 
et le Canada», et traite d'une maniere assez 
detaillee les questions qui devraient faire l'objet 
d'une discussion : l'inviolabilite des frontieres, 
le non-recours a la force, la coexistence pacifique, 
les principes fondamentaux des rapports de bon 
voisinage et de cooperation dans !'interet de la 
paix, les rapports reciproquement avantageux 
entre les Etats, le desarmement et le soutien a 
l'O.N.U. 
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2.3. With the participation of the United States 
and Canada accepted by the Warsaw Pact coun-
tries, and with the signature of the four-power 
Protocol on Berlin, preconditions of the NATO 
countries for holding multilateral exploratory 
talks at which all interested European countries 
would be represented had been met. There 
remains however the technical issue of linking 
NATO's important counter-proposal of mutual 
and balanced force reductions to the purely 
communist proposal of a European conference. 
2.4. Certain NATO countries (Belgium and the 
Netherlands), it is believed, would have preferred 
MBFRs to be discussed at a security conference 
itself. Others - France and the United States, 
and indeed the Soviet Union- have wanted to 
keep any MBFR discussions quite distinct from 
a security conference, but the United States 
supported by the United Kingdom have insisted 
that there should be a link in time between the 
two sets of negotiations, and that progress on 
the various steps to a plenary security conference 
should remain permanently linked to progress in 
the approaches to MBFRs. 
(b) MBFRs 
2.5. NATO proposals for mutual and balanced 
force reductions "balanced in scope and timing" 
were first put forward by the NATO countries, 
with France abstaining, at the Reykjavik min-
isterial meeting of the North Atlantic Council 
on 27th June 1968. The Soviet occupation of 
Czechoslovakia in August that year was an 
inauspicious rejoinder, but the proposals were 
eventually taken up again. 
2.6. Following the meeting of NATO deputy 
Foreign Ministers of 5th and 6th October 1971, 
Mr. Brosio was given a substantive mandate to 
hold exploratory talks with the Soviet Govern-
ment on mutual and balanced force reductions. 
In its latest communique of 31st May 1972, the 
NATO Ministers "regretted that the Soviet 
Government has failed to respond to the allied 
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offer of October 1971 to enter into exploratory 
talks. They therefore now propose that multi-
lateral explorations on mutual and balanced 
force reductions be undertaken as soon as prac-
ticable, either before or in parallel with unilateral 
preparatory talks on a conference on security 
and co-operation in Europe." 
2.7. The most explicit formulation of NATO 
proposals for MBFRs was contained in the Rome 
communique of 27th May 1970 : 
"(a) Mutual force reductions should be 
compatible with the vital security interests 
of the Alliance and should not operate to 
the military disadvantage of either side 
having regard for the differences arising 
from geographical and other considera-
tions. 
(b) Reductions should be on a basis of 
reciprocity, and phased and balanced as 
to their scope and timing. 
(c) Reductions should include stationed 
and indigenous forces and their weapons 
systems in the area concerned. 
(d) There must be adequate verification 
and controls to ensure the observance of 
agreements on mutual and balanced force 
reductions." 
2.8. France alone of the NATO countries has 
not associated itself with those paragraphs of 
NATO communiques which have dealt with 
proposals for mutual and balanced force reduc-
tions. France is however fully associated with 
NATO country proposals concerning a confer-
ence on security and co-operation in Europe, 
including the proposed agenda item: "(a) Ques-
tions of security including principles governing 
relations between States and certain military 
aspects of security". Force reductions are not 
mentioned in the statement of principles of the 
communique issued after Mr. Brezhnev's visit to 
Paris on 30th October 1971 (although they are 
referred to in the similar Soviet-Canadian, 
Soviet-American and Soviet-Belgian communi-
ques of 28th May 1971, 29th May 1972 and 12th 
July 1972 respectively), and in Paris on 27th 
2.3. La participation des Etats-Unis et du Ca-
nada ~tant acceptOO par les pays du Pacte de 
Varsovie et le Protocole sur Berlin ayant ~t~ 
sign~ par les quatre puissances, les conditions 
prealables posees par les pays de l'O.T.A.N. a 
l'ouverture de conversations exploratoires multi-
laterales ou seraient represent~ !'ensemble des 
pays europ~ens interesses ont ~t~ remplies. Reste 
cependant a resoudre une question technique : 
comment rattacher l'importante contre-proposi-
tion de reductions mutuelles et ~quilibrees de 
forces faite par l'O.T.A.N. ala proposition pure-
ment communiste de conf~rence europoonne Y 
2.4. Certains pays de l'O.T.A.N. (la Belgique et 
les Pays-Bas) auraient prefere, semble-t-il, que 
les reductions mutuelles et ~quilibrees de forces 
soient examinees au cours de cette conference. 
D'autres pays - la France, les Etats-Unis et 
meme l'Union Sovi~tique - ont voulu que les 
discussions sur les reductions mutuelles et equi-
librees de forces restent parfaitement distinctes 
d'une conference sur la ~curite, mais les Etats-
Unis, appuy~ par le Royaume-Uni, ont insiste 
pour qu 'il y ait un lien dans le temps entre les 
deux ~ries de n~gociations et que les progres 
reali~ en ce qui concerne les diverses ~tapes de 
la preparation d'une conference pleniere sur la 
securite restent constamment li~ aux progres 
accomplis sur les reductions mutuelles et equili-
brOOs de forces. 
(b) Reductions mutueZles et equilibrees de 
forces 
2.5. Les propositions 0. T.A.N. de reductions 
mutuelles et equilibrees de forces ( « ~quilibr~ 
en importance et dans le temps :. ) ont ~ formu-
loos pour la premiere fois par les pays de 
l'O.T.A.N., sauf la France, lors de la reunion 
ministerielle du Conseil de !'Atlantique Nord 
qui s'est tenue a Reykjavik le 27 juin 1968. L'oc-
cupation de la Tchecoslovaquie par les Sovieti-
ques au mois d'aout suivant a constitue une 
r~plique facheuse, mais ces propositions ont ete 
reprises par la suite. 
2.6. A 1a suite de la reunion des suppleants 
des ministres des affaires ~trangeres de 
l'O.T.A.N., les 5 et 6 octobre 1971, M. Brosio 
s'est vu donner pour mandat g~neral de pour-
suivre des conversations exploratoires avec le 
gouverne~ent sovietique sur des reductions mu-
tuelles et equilibrees de forces. Dans leur dernier 
communique du 31 mai 1972, les ministres de 
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l'O.T.A.N. « regrettent que le gouvernement so-
vietique n'ait pas repondu a l'offre d'entamer des 
conversations exploratoires faite par les allies en 
octobre 1971. Ils proposent done maintenant que 
des entretiens exploratoires multilateraux sur des 
reductions mutuelles et equilibroos de forces puis-
sent commencer le plus tOt possible, avant ou 
parallelement a l'ouverture de conversations 
multilaterales preparatoires concernant une con-
ference sur la ~curite et la cooperation en 
Europe.:. 
2.7. C'est le communiqu~ de Rome du 27 mai 
1970 qui a formule de la faQon la plus explicite 
les propositions de l'O.T.A.N. concernant les re-
ductions mutuelles et equilibrOOs de forces : 
«(a) Les reductions mutuelles de forces de-
vraient etre compatibles avec les interets 
vitaux de la ~curite de !'Alliance et ne de-
vraient pas entrainer de desavantage mili-
taire pour l'une ou l'autre partie, compte 
tenu des differences provenant de conside-
rations geographiques ou autres. 
(b) Les reductions devraient s'etablir sur 
une base de reciprocite et etre echelonnees 
et ~quilibroos quant a leur ampleur et a leur 
rythme. 
(c) Les reductions devraient comprendre 
des forces stationnees et autochtones et 
leurs systemes d'armes dans la zone concer-
noo. 
(d) Une v~rification et des controles appro-
pri~ sont necessaires pour assurer le respect 
des accords concernant les reductions mu-
tuelles et equilibrees de forces. » 
2.8. La France est le seul pays de l'O.T.A.N. 
qui ne se soit pas associe aux paragraphes des 
communiqu~ de l'O.T.A.N. relatifs aux propo-
sitions de reductions mutuelles et ~quilibr~es de 
forces. Elle a cependant entierement souscrit aux 
propositions de pays de l'O.T.A.N. concernant 
une conference sur la ~curite et la cooperation 
en Europe, et notamment au point (a) propo~ 
pour l'ordre du jour : « La ~curite, y compris 
les principes regissant les relations entre Etats 
et certains aspects militaires de la ~curite.:. 
Les reductions de forces ne sont pas mentionn~es 
dans la declaration de principes ni dans le com-
munique publi~ a !'issue de la visite de M. Brej-
nev a Paris, le 30 octobre 1971, (mais elles le sont 
dans les communiqu~ similaires sovi~to-canadien, 
sovieto-americain et sovi~to-belge datant res-
pectivement du 28 mai 1971, du 29 mai et du 
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September 1972 French officials confirmed that 
France would not attend a conference on mutual 
and balanced force reductions planned for early 
1973. 
2.9. It appears that there has been some discus-
sion within NATO as to which countries should 
take part in exploratory talks on force reductions. 
A school of thought represented by the United 
States, Britain, the Netherlands, Belgium and 
Germany holds that countries with forces 
actually stationed in Central Europe should 
alone participate in such talks, whereas Italy, 
Greece and Turkey, Denmark and Norway, have 
claimed a right of equal representation. The 
North Atlantic Council, on 23rd October, appears 
to have agreed on a compromise whereby the 
flank countries will participate on a rotating 
basis, or whenever special interests are involved. 
2.10. The Warsaw Pact countries have been 
noticeably reluctant to discuss the concept of 
force reductions. Until this year the most favour-
able reference had seemingly been made by 
Mr. Brezhnev speaking to the communist party 
of the Soviet Union on 30th March 1971: "We 
stand for a reduction of armed forces and arma-
ments in areas where the military confrontation 
is especially dangerous, and above all in Central 
Europe." On 14th May 1971, speaking at Tbilisi, 
Mr. Brezhnev pursued the theme : 
"Some of the NATO countries show an 
apparent interest and even nervousness 
when it comes to a reduction of armed 
forces and armaments in Central Europe. 
A spokesman asked whose armed forces, 
foreign or national, nuclear or conventional, 
are to be reduced. They asked whether the 
Soviet proposals contemplate all this to-
gether. In this regard we also should like 
to ask 'Don't these peculiar people remind 
one of someone who would try to judge 
the flavour of a wine by its appearance 
without tasting it?' If anything is still 
not clear we are prepared to clarify, but 
you must summon resolve to try the pro-
posal in which you are interested by its 
taste. Translated into diplomatic parlance, 
this means' Start negotiating'." 
2.11. Further progress was made however in the 
cou~ of President Nixon's visit to Moscow in 
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May 1972, as the joint communique 1 of 29th 
May contains the following paragraph : 
"Both sides believe that the goal of ensuring 
stability and security in Europe would be 
served by a reciprocal reduction of armed 
forces and armaments, first of all in Cen-
tral Europe. Any agreement on this ques-
tion should not diminish the security of any 
of the sides. Appropriate agreement should 
be reached as soon as practicable between 
the States concerned on the procedures for 
negotiations on this subject in a special 
forum." 
Press reports stated that Mr. Rogers had 
informed the ministerial meeting of the North 
Atlantic Council on 30th May that the United 
States and the Soviet Union had reached a 
tentative conclusion that preparations for the 
security and MBFR conferences would be 
separate but parallel, and that initial talks on 
the MBFR conference should start no later than 
the November meeting in Helsinki, with a strong 
implication that the l\IBFR talks among the 
"interested parties" might begin even sooner. 
Dr. Kissinger was reported to have said in 
Moscow on 29th May that the United States and 
the Soviet Union had agreed to begin "immediate 
explorations" on MBFRs 2 • But subsequent events 
showed these interpretations to have been unduly 
optimistic. 
(c) The programme 
2.12. Following Dr. Kissinger's visit to Moscow 
in September, the Soviet Union appears to have 
communicated firmer proposals concerning a 
timetable for the various talks and the North 
Atlantic Council, on 23rd October, appears to 
have agreed to the date of 22nd November for 
the opening of exploratory talks for a conference, 
on the understanding that something like the 
following programme could be met : 
1. Appendix III. 
2. International Herald Tribune, 31st May 1972. 
12 juillet 1972) et, a Paris, le 27 septembre 1972, 
les autorites fram;aises ont confirme que la 
France ne participerait pas a la conference sur 
les reductions mutuelles et equilibrees de forces 
envisagee pour le debut de 1973. 
2.9. Il semble qu'on ait discute a l'O.T.A.N. du 
probleme de la participation aux conversations 
exploratoires sur les reductions de forces. Pour 
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, 
la Belgique et l'Allemagne, par exemple, seuls les 
pays dont les forces armees sont effectivement 
stationnees dans le secteur Centre-Europe de-
vraient participer a ces conversations ; l'Italie, la 
Grece et la Turquie, le Danemark et la Norvege 
revendiquent par contre l'egalite en matiere de 
representation. Le Conseil de !'Atlantique Nord 
semble avoir accepte, le 23 octobre, un compromis 
prevoyant la participation des pays situes sur les 
flancs de l' Alliance, par roulement ou chaque fois 
que des interets particuliers seront en cause. 
2.10. Les pays du Pacte de Varsovie se sont mon-
tres visiblement peu disposes a discuter l'idee de 
reductions des forces. Jusqu'a cette annee, la re-
ference la plus favorable qui y ait ete faite est, 
semble-t-il, celle de M. Brejnev devant le parti 
communiste de l'Union Sovietique, le 30 mars 
1971: « Nous sommes pour la reduction des for-
ces armees et des armements dans les regions ou 
la presence de contingents militaires est particu-
lierement redoutable, notamment en Europe cen-
trale.» Le 14 mai 1971, il a repris le meme theme 
dans un discours prononce a Tbilissi : 
«Certains pays de l'O.T.A.N. font preuve 
d'une nervosite evidente lorsqu'il s'agit de 
la reduction de forces armees en Europe 
centrale. Leurs porte-parole demandent 
quelles forces armees, etrangeres ou natio-
nales, quels armements, nucleaires ou clas-
siques, doivent etre reduits. Ils demandent 
si les propositions sovietiques concernent 
tout cela pris globalement. A ce propos, 
nous avons aussi une question : 'Est-ce que 
ces gens curieux ne ressemblent pas a quel-
qu'un qui tente de juger le gout du vin 
d'apres son apparence, sans le boire ?' Si 
quelque chose n'est pas clair pour quel-
qu'un, nous sommes prets ale rendre clair. 
Mais vous devez vous decider a juger la 
proposition qui vous interesse selon son 
gout. Traduit en langage diplomatique, cela 
signifie : 'commencer des negociations'. » 
2.11. De nouveaux progres ont ete accomplis lors 
de la visite du President Nixon a Moscou en mai 
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1972. Le communique commun 1 du 29 mai con-
tient, en effet, le paragraphe suivant : 
« Les deux parties considerent que la reali-
sation de l'objectif de la stabilite et de la 
securite en Europe serait facilitee par une 
reduction reciproque des forces armees et 
des armements, avant tout en Europe cen-
trale. Un accord sur cette question ne de-
vrait amoindrir la securite d'aucune des 
parties. Un accord approprie devrait etre 
realise aussitot que possible entre les pays 
interesses sur les procedures concernant les 
negociations sur ce sujet dans un forum 
special.» 
Selon certains articles de presse, M. Rogers 
aurait informe les ministres, lors de la reunion 
du Conseil de !'Atlantique Nord du 30 mai, que 
les Etats-Unis et l'Union Sovietique etaient par-
venus a la conclusion preliminaire que les prepa-
ratifs des conferences sur la securite et les re-
ductions mutuelles et equilibrees de forces se 
derouleraient separement mais parallelement et 
que les premieres conversations sur la conference 
sur les reductions de forces ne devraient pas com-
mencer plus tard que la reunion d'Helsinki en 
novembre, etant bien entendu que les conversa-
tions sur les reductions de forces entre les « par-
ties interessees » pourraient meme commencer 
plus tot. M. Kissinger aurait declare a Moscou, 
le 29 mai, que les Etats-Unis et !'Union Sovie-
tique etaient convenus d'entamer des « conver-
sations exploratoires immediates » sur les reduc-
tions mutuelles et equilibrees de forces 2 , mais les 
evenements ont montre par la suite que ces inter-
pretations relevaient d'un optimisme injustifie. 
(c) Le programme 
2.12. A la suite de la visite de M. Kissinger a 
Moscou en septembre, l'Union Sovietique semble 
avoir formule des propositions plus fermes au 
sujet du calendrier des diverses conversations et 
le Conseil de !'Atlantique Nord parait avoir 
accepte, le 23 octobre, la date du 22 novembre 
pour l'ouverture des conversations exploratoires 
relatives a cette conference, etant entendu qu'il 
serait possible de respecter un programme du 
genre de celui-ci: 
1. Voir annexa ill. 
2. Voir IntemationaZ Herald Tribune, 31 mai 1972. 
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Date Conference on security and co-operation in Europe MBFRs 
22nd November Exploratory talks begin, Helsinlci 
1972 
January 1973 Exploratory talks begin 
(Geneva) 
June 1973 Conference at level of Foreign Ministers. 
Working groups set up on (i) political and 
certain military aspects of security; (ii) eco-
nomic, trade and technological relations ; 
(iii) cultural and scientific co-operation ; 
flow of information and ideas 
September/ Formal talks on MBFRs begin 
October 1973 
Possibly end 1973 Second conference of Foreign Ministers (or 
or beginning 1974 Heads of Government ?) to discuss reports 
of working groups 
By establishing this parallelism between two 
distinct negotiations, the NATO countries feel 
they will be able to exact progress on MBFRs as 
the price of progress in the conference. 
3. Initial SALT ogreeemenfll 
3.1. Resulting from the SALT negotiations, two 
separate agreements were signed by Mr. Nixon 
and Mr. Brezhnev in Moscow on 26th May : the 
treaty between the United States and the Soviet 
Union on the limitation of anti-ballistic missile 
systems 1 ; the interim agreement on certain 
measures with respect to the limitation of stra-
tegic offensive arms and the protocol thereto 2• 
Under the ABM limitation treaty, the two parties 
have basically agreed to restrict the deployment 
of ABM systems to two complexes in each country 
of 150 kms radius, each complex consisting of 
100 ABM missiles and 100 launchers ; one complex 
to be centred on the national capital, the other 
to cover an area containing ICBM silos. The 
1. Appendix I. 
2. Appendix ll. 
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treaty specifically does not restrict the de1Jelop-
ment and testing and further improvement of 
ABM systems, except that there may be only 
15 ABM launchers at test ranges. 
3.2. .A significant feature is Article IX whereby 
"each party undertakes not to transfer to other 
States and not to deploy outside its national 
territory ABM systems or their components 
limited by this treaty". This provision on non-
transfer to other States would seem to exclude, 
for example, a country like the United Kingdom 
acquiring ABM systems from the United States 
if it wishes to - which does not seem to be 
the case at present. Significantly, however, 
Article IX does not preclude the transfer of 
information, and in a statement on 18th April 
1972 the United States Delegation, in the course 
of the SALT negotiations, stated "that the provi-
sions of this article do not set a precedent for 
whatever provision may be considered for a 
treaty on limiting strategic offensive arms. The 
question of transfer of strategic offensive al'IllB 
is a far more complex issue which may require 
a different solution". 
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Date Conference sur la securite 
et la cooperation en Europe R.M.E.F. 
22 novembre 1972 Ouverture des conversations exploratoires 
a Helsinki 
Janvier 1973 Ouverture des conversations ex-
ploratoires a Geneve 
Juin 1973 Conference au niveau des ministres des 
affaires etrangeres. Creation de groupes de 
travail sur (i) les aspects politiques et cer-
tains aspects militaires de la securite; (ii) 
les relations en matiere economique, de 
commerce et d'echanges technologiques ; 
(iii) la cooperation culturelle et scientifique, 
les echanges d'informations et d'idees 
Septembre-
octobre 1973 
Ouverture des conversations of-
ficielles sur les R.M.E.F. 
Eventuellement fin 
1973 ou debut 197 4 
Seconde conference des ministres des affai-
res etrangeres ( ou des chefs de gouverne-
ment ?) pour l'examen des rapports des 
groupes de travail 
En etablissant ce parallelisme entre deux series 
de negociations distinctes, les pays de l'O.T.A.N. 
estiment qu'ils pourront obtenir des progres sur 
les R.M.E.F. pour que la conference puisse 
avancer. 
3. Les premiers accords SALT 
3.1. A la suite des negociations SALT, deux 
accords distincts ont ete signes par M. Nixon 
et M. Brejnev a Moscou le 26 mai : le traite entre 
les Etats-Unis et l'Union Sovietique sur la limi-
tation des systemes de missiles anti-balistiques \ 
!'accord interimaire sur certaines mesures con-
cernant la limitation des armes offensives stra-
tegiques et son protocole annexe 2• En vertu du 
traite sur la limitation des ABM, les deux parties 
sont convenues essentiellement de limiter, dans 
chaque pays, le deploiement des systemes ABM 
a deux complexes d'un rayon de 150 km compre-
nant chacun 100 missiles et 100 lanceurs ABM, 
le premier ayant pour centre la capitale natio-
nale, le second couvrant une zone renfennant 
1. Voir annexa I. 
2. Voir annexa II. 
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des silos de lanceurs ICBM. Le traite ne limite 
pas exactement le developpement, l'essai et le 
perfectionnement des systemes ABM, mais cha-
que partie ne peut avoir plus de 15 lanceurs 
ABM dans les polygones d'essai. 
3.2. L'article IX, en vertu duquel « chaque par-
tie s'engage a ne pas transferer a d'autres Etats 
et a ne pas deployer hors de son territoire natio-
nal des systemes ABM ou leurs composants fai-
sant l'objet de limitation aux tennes de ce 
traite », constitue une clause importante. Elle 
parait exclure, par exemple, qu'un pays comme le 
Royaume-Uni puisse acquerir des systemes ABM 
aupres des Etats-Unis s'ille desire- ce qui ne 
semble pas le cas actuellement. Il est significatif, 
cependant, que !'article IX n'interdise pas la 
communication d'informations et que, dans une 
declaration du 18 avril 1972, la delegation ame-
ricaine ait indique au cours des negociations 
SALT « que les dispositions du present article ne 
constituent en aucun cas un precedent pour 
toute disposition qui pourrait etre envisagee 
pour un traite sur la limitation des annes offen-
sives strategiques. Le transfert des annes offen-
sives strategiques est une question beaucoup plus 
complexe qui peut exiger une solution diffe-
rente :.. 
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3.3. The interim agreement limiting offensive 
arms is essentially a "freeze" at existing levels 
of ICBMs and submarine-launched missiles. It 
imposes no limitations on strategic bombers. The 
interim agreement is valid only for five years 
and is clearly intended to be replaced by a more 
extensive agreement before it expires. The 
seeming inequality of numbers in the protocol -
710 ballistic missile launchers for the United 
States on 44 submarines, compared with 950 
launchers on 62 submarines for the Soviet Union 
is of course more than compensated for in prac-
tical terms by the fact that the United States is 
deploying Poseidon missiles in 31 of its sub-
marines, which are each fitted with 10 independ-
ently targetable warheads, whereas the Soviet 
Union is not reported to have an independently 
targetable warhead in operation at the present 
time. Moreover, the Soviet Union, in a unilateral 
statement in the course of negotiations made on 
17th May, referred to the ballistic missile sub-
marines in the possession of the United States' 
NATO allies, considering that at the time of 
signature the total of United States and allied 
ballistic submarines was 50, with 800 launchers. 
" ... If during the period of effectiveness of the 
agreement", said the Soviet statement, "United 
States allies in NATO should increase the num-
ber of their modern submarines to exceed the 
numbers of submarines they would have opera-
tional or under construction on the date of 
signature of the agreement, the Soviet Union 
would have the right to a corresponding increase 
in the number of its submarines." 
3.4. In approving the interim agreement by 
88 votes to 2 on 14th September, the United 
States Senate incorporated in its resolution, by 
56 votes to 35, an amendment proposed by 
Senator Jackson which calls upon the President 
to seek equality in "levels of intercontinental 
strategic forces" in negotiations for a permanent 
nuclear weapons limitation treaty. This reso-
lution, accepted by the House of Representatives 
on 25th September, although not binding on the 
President, will place limitations on future SALT 
negotiations because it lays emphasis on numer-
ical equality rather than on an overall balance 
or sufficiency. 
Verification 
3.5. The ABM treaty, in Articles XII and XIII, 
and the interim agreement, in Articles V and 
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VI, provide in identical terms for verification by 
national means, with a purely bilateral arrange-
ment for dealing with possible complaints -
there is no provision for complaints to any third 
party or international body. This appears to be 
a precedent in arms control provisions and a 
departure from traditional western insistence on 
the right of on-site inspection. In the Committee's 
view, it completely undermines the western 
position, which insists on the right of on-site 
inspection in any comprehensive nuclear test 
ban because ambiguities arising from the use of 
national technical means of verification must be 
far greater in the case of the two SALT agree-
ments than in the case of a test ban. 
3.6. No doubt reliance on national technical 
means of verification - which are based almost 
exclusively on observation satellites - reflects 
the greatly improved characteristics of such 
systems today. The absence of any complaints 
procedure involving third parties or a United 
Nations body reflects the unique position of the 
two super powers in the world today ; if they 
cannot themselves police their own bilateral 
dealings, no one else can. 
3.7. These arrangements are now likely to 
become customary in future bilateral arms control 
agreements between the United States and the 
Soviet Union ; they will pose problems for future 
multilateral agreements because no other country 
possesses or is likely to develop such sophisticated 
verification techniques. The Committee recom-
mends that an international agency for verifying 
arms control agreements should be established 
under the aegis of the United Nations, to be 
provided with its own technical means of external 
verification (such as observation satellites or 
seismic arrays) appropriate to all arms control 
agreements in force, and/or to be given full 
access to any comparable national means of 
external verification. 
3.8. These agreements are obviously of funda-
mental importance for the European NATO 
countries which, despite the existence of the 
French and British nuclear deterrents, in prac-
tice rely heavily on the United States nuclear 
deterrent. It is already clear that the Soviet 
Union and the United States have no intention 
3.3. L'accord interimaire sur la limitation des 
armes offensives revient essentiellement a « ge-
ler » au niveau existant les ICBM et les missiles 
installes a bord de sous-marins. Il n'impose pas 
de limitation aux bombardiers strategiques. Il 
n'est valable que pour cinq ans et il est appele, 
de toute evidence, a etre remplac~ avant son 
expiration par un accord plus large. La disparite 
numerique apparente figurant au protocole -
710 lanceurs de mi&Siles balistiques pour les 
Etats-Unis, embarques a bord de 44 sous-marins, 
contre 950 lanceurs pour l'Union Sovietique, em-
barques a bord de 62 sous-marins - est naturel-
lement largement compensee dans la realite par 
le fait que les Etats-Unis deploient, a bord de 
31 de leurs sous-marins des missiles Poseidon 
dotes chacun de dix ogives qui peuvent etre 
dirigees separement sur des objectifs differents, 
tandis que l'Union Sovietique ne dispose pas 
actuellement d'ogives operationnelles de ce type. 
De plus, dans une declaration unilaterale faite 
le 17 mai au cours des negociations, l'Union 
Sovietique a fait allusion aux sous-marins a mis-
siles balistiques que possedent les allies des Etats-
Unis a l'O.T.A.N., en affirmant qu'au moment 
de la signature, les Etats-Unis et leurs allies 
disposeraient au total de 50 sous-marins balisti-
ques dotes de 800 lanceurs. « ... Si pendant la 
periode oil l'accord restera en vigueur », pour-
suivait la declaration sovietique, « les allies des 
Etats-Unis a l'O.T.A.N. augmentaient le nom-
bre de sous-marins operationnels ou en construc-
tion a la date de la signature de l'accord, l'Union 
Sovietique aurait le droit d'augmenter de fa~on 
equivalente le nombre de ses sous-marins. » 
3.4. En approuvant, le 14 septembre, l'accord 
interimaire par 88 voix contre 2, le Senat ame-
ricain a incorpore dans sa resolution, par 56 
voix contre 35, un amendement depose par le 
senateur Jackson invitant le President a recher-
cher, au cours des negociations sur un traite 
permanent de limitation des armes nucleaires, la 
parite entre « les niveaux des forces strategi-
ques intercontinentales ». Cette resolution, adop-
tee par la Chambre des representants le 25 sep-
tembre, si elle n'est pas contraignante pour le 
President, imposera cependant des limitations 
aux futures negociations SALT, car elle met 
l'accent sur l'egalite numerique plutot que sur 
un equilibre global ou sur la suffisance. 
verification 
3.5. Le traite sur la limitation des systemes de 
missiles anti-balistiques, dans ses articles XII 
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et XIII, et l'accord interimaire, dans ses arti-
cles V et VI, prevoient en termes identiques la 
·verification par des moyens nationaux, en l'assor-
tissant d'un accord purement bilateral pour re-
gler les litiges eventuels. Aucune clause ne pre-
voit de plainte aupres d'un tiers ou d'un orga-
nisme international. Ceci parait constituer un 
precedent en matiere de dispositions de controle 
des armements et un abandon de !'attitude tra-
ditionnelle de !'Occident en ce qui concerne le 
droit d'inspection sur place. La commission 
estime que cela sape completement la position 
de !'Occident qui insiste pour que le droit d'ins-
pection sur place figure dans tout accord d'inter-
diction complete des essais nucleaires, car les 
ambigu'ites creees par !'utilisation de moyens 
techniques de verification nationaux sont cer-
tainement beaucoup plus grandes que dans celui 
qui concerne !'interdiction des essais. 
3.6. Il est hors de doute que la confiance dans 
les moyens techniques de verification- qui re-
posent presque exclusivement sur les satellites 
d'observation - traduit la grande amelioration 
des caracteristiques de ces systemes aujourd 'hui. 
L'absence de toute procedure de recours aupres 
des tiers ou d'un organe des Nations Unies tra-
duit la position unique qu'occupent actuellement 
les deux superpuissances dans le monde; si elles 
ne peuvent faire respecter leurs propres conven-
tions bilaterales, personne d'autre ne le pourra. 
3.7. Ces dispositions sont maintenant suscep-
tibles d'etre adoptees dans les nouveaux accords 
bilateraux de controle des armements qui seront 
conclus entre les Etats-Unis et l'Union Sovieti-
que ; elles souleveront des problemes en ce qui 
concerne les futurs accords multilateraux, car 
aucun autre pays ne dispose ou n'est susceptible 
de mettre au point des techniques de verification 
aussi complexes. La commission recommande la 
creation, sous l'egide des Nations Unies, d'une 
agence internationale de verification des accords 
de controle des armements qui devrait etre dotee 
de moyens techniques de verification exterieure 
(par exemple, satellites d'observation ou sismo-
graphes) appropries a tous les accords de con-
trole des armements en vigueur, ou qui devrait 
pouvoir acceder a tous les moyens nationaux 
de verification externe comparables. 
3.8. Ces accords presentent evidemment un in-
teret fondamental pour les pays europeens de 
l'O.T.A.N. qui, malgre !'existence des forces de 
dissuasion nucleaires britannique et franc;aise, 
dependent en pratique presque entierement de 
la force de dissuasion nucleaire americaine. Il 
apparait d'ores et deja que l'Union Sovietique 
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at this stage of seeking to involve Britain or 
France in the SALT negotiations. There is, of 
course, a different Soviet proposal on the record 
for a conference of the five nuclear powers. 
3.9. The Committee welcomes the two SALT 
agreements as a contribution to detente and 
nuclear disannament. It welcomes the prospect of 
a pennanent agreement to reduce present levels 
of offensive nuclear weapons. The strategic anns 
limitation talks ar.e to resume in Geneva on 21st 
November 1972 and are expected to deal with 
"forward-based" nuclear weapons systems. The 
Committee urgently recommends that tactical 
nuclear warheads for delivery vehicles in the 
hands of forces assigned to NATO should be 
excluded from discussion in SALT. Any pro-
posals for limitations or reductions concerning 
such weapons should be discussed only in the 
context of negotiations on mutual and balanced 
force reductions in which the countries concerned 
participate. 
4. Other disarmament measures 
The Conference of the Committee on Disarma-
ment 
4.1. Both in the framework of the United 
Nations General Assembly and its First Com-
mittee, and in that of the Conference of the 
Committee on Disannament (COD) which brings 
together 25 countries in Geneva, discussions on 
various other aspects of disannament have con-
tinued throughout 1972. While this framework 
or its precursors have produced significant 
international agreements from time to time (the 
partial nuclear test ban and the non-proliferation 
treaty are the most noteworthy), it cannot be 
said that 1972 has been a vintage year. 
4.2. Of most general political interest perhaps 
has been intermittent discussion in the Disanna-
ment Conference itself on its own composition. 
The conference was founded in 1962 by the 
United States and the Soviet Union (who act 
as co-chainnen), extending invitations to 16 
other countries to participate, making, with the 
co-chainnen, a total of 18 in all: five from NATO 
(Canada, France, Italy, United Kingdom and 
United States), five from the Warsaw Pact coun-
tries (Bulgaria, Czechoslovakia, Poland, Rumania 
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and the Soviet Union) and eight non-aligned 
countries (Brazil, Burma, Ethiopia, India, 
Mexico, Nigeria, Sweden and Egypt). France, 
however, never accepted the invitation and the 
conference met with 17 members present until 
1969 and 1970, when it was finally enlarged to 
26 members by the addition of two countries from 
the western military alliance (Japan and Nether-
lands), two from among the allies of the Soviet 
Union (Hungary and Mongolia) and four non-
aligned countries (Argentina, Morocco, Pakistan 
and Yugoslavia). 
4.3. This year's session of the 36-member con-
ference, which lasted from 29th February to 
27th April, and from 20th June to 7th September, 
was the first to be held since the admission of 
the People's Republic of China to the United 
Nations. Discussion of the organisation and pro-
cedure of the conference thus turned largely on 
the desirability of its including all nuclear 
powers, but so far neither France nor China 
has demonstrated a positive interest in mem-
bership. It appears likely that the Soviet Union 
and the United States would abandon their 
prerogatives as joint chainnen in favour of some 
system of rotating or annually elected chair-
manship if France and China's membership could 
thereby be achieved. But both major powers 
are also concerned to limit the total size of the 
conference, holding that any significant increase 
in membership would make it impossible for the 
conference to act as a genuine negotiating body. 
4.4. The substantive aspects principally discus-
sed this year have been: the non-proliferation 
treaty ; a possible comprehensive nuclear test 
ban ; a possible treaty on the prohibition of 
chemical weapons; and the Soviet Union's pro-
posal for a world disannament conference. 
Non-proliferation treaty 
4.5. The non-proliferation treaty entered into 
force on 5th March 1970 and there are at present 
some 71 parties and a further 31 countries which 
have signed but not yet ratified the treaty. 
France and the People's Republic of China are 
the only two nuclear powers who have not so 
far acceded to the treaty ; among the non-nuclear 
powers who have not so far accepted it are India, 
Pakistan and Israel. Egypt and Japan have 
signed the treaty but not yet ratified it. The five 
non-nuclear members of WEU have signed the 
treaty but, being members of Euratom, have been 
et les Etats-Unis n'envisagent pas, a ce stade, la 
participation de la Grande-Bretagne et de la 
France aux negociations SALT. Il existe natu-
rellement une proposition sovietique distincte 
portant sur la convocation d'une con:ference des 
cinq puissances nucleaires. 
3.9. La commission se felicite des deux accords 
SALT dans lesquels elle voit une contribution a 
la detente et au desarmement nucleaire. Elle se 
felicite egalement de la perspective d'un accord 
permanent sur la reduction des niveaux actuels 
des armes nucleaires offensives. Les conversa-
tions sur la limitation des armements strategi-
ques doivent reprendre, a Geneve, le 21 novem-
bre 1972 et l'on s'attend a ce qu'elles traitent des 
systemes d'armes nucleaires « a base avancee ». 
La commission recommande instamment que les 
ogives nucleaires tactiques destinees aux vecteurs 
dont disposent les forces affectees a l'O.T.A.N., 
soient exclues des discussions a cette occasion. 
Il convient que toute proposition de limitation 
ou de reduction concernant ces armes soit dis-
cutee uniquement dans le cadre des negociations 
sur les reductions mutuelles et equilibrees de for-
ces, avec la participation des pays interesses. 
4. Les autrea mesures de desarmement 
La Conference du Oomite du Desannement 
4.1. Les discussions sur divers autres aspects 
du desarmement se sont poursuivies pendant 
toute l'annee 1972, a Ia fois dans le cadre de 
l'Assemblee generale des Nations Unies et de sa 
premiere commission, et dans celui de la Confe-
rence du Comite du Desarmement (C.C.D.) qui 
reunit 25 pays a Geneve. Si cette derniere, ou 
celles qui l'ont precedee, ont abouti de temps 
a autre a Ia conclusion d'accords internationaux 
importants - !'interdiction partielle des essais 
nucleaires et le traite de non-proliferation, par 
exemple - on ne saurait dire que 1972 ait ete 
une grande annee. 
4.2. Ce sont peut-etre les debats intermittents 
qui ont porte, dans le cadre meme de la come-
renee, sur sa propre composition, qui revetent; 
d'une maniere generale, !'interet politique le plus 
grand. La conference a ete creee en 1962 par 
les Etats-Unis et l'Union Sovietique qui en sont 
les co-presidents et qui ont invite 16 autres pays 
a se joindre a eux, portant ainsi a 18 le nombre 
des participants: 5 membres de l'O.T.A.N. 
(Canada, France, Italie, Royaume-Uni et Etats-
Unis) ; 5 membres du Pacte de Varsovie (Bul-
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garie, Tchecoslovaquie, Pologne, Roumanie et 
Union Sovietique) ; et 8 pays non alignes (Bre-
sil, Birmanie, Ethiopie, Inde, Mexique, Nigeria, 
Suede et Egypte). La France, cependant, n'a 
jamais accepte cette invitation et Ia conference 
s'est reunie jusqu'en 1969 avec 17 membres. En 
1970, sa composition a ete finalement elargie a 
26 membres par !'addition de deux pays appar-
tenant aux alliances militaires occidentales (Ja-
pon et Pays-Bas), de deux autres allies de 
1 'Union Sovietique (Hongrie, Mongo lie) et de 
quatre pays non alignes (Argentine, Maroc, 
Pakistan, Y ougoslavie). 
4.3. Cette annee, la session de la conference, 
qui a reuni 35 membres, s'est deroulee du 29 fe-
vrier au 27 avril et du 20 juin au 7 septembre ; 
c'etait la premiere depuis !'admission de la Repu-
blique populaire de Chine aux Nations Unies. Les 
debats sur !'organisation et la procedure ont 
done porte largement sur !'interet qu'il y aurait 
a reunir toutes les puissances nucleaires, mais 
jusqu'a present, ni la France ni la Chine n'ont 
paru interessees. Il semble probable que 1 'Union 
Sovietique et les Etats-Unis abandonneront leurs 
prerogatives de co-presidents en faveur d'un 
systeme de rotation ou de renouvellement annuel 
de la presidence, si cela peut permettre d'obte-
nir !'adhesion de la France et de la Chine. Toute-
fois, les deux superpuissances se preoccupent 
egalement de limiter le nombre de participants, 
etant donne que tout accroissement important 
empecherait la conference d'agir en veritable 
organe de negociation. 
4.4. Les grandes questions sur lesquelles !'essen-
tiel des discussions a porte cette annee sont le 
traite de non-proliferation, une eventuelle inter-
diction complete des essais nucleaires, un even-
tuel traite sur !'interdiction des armes chimi-
ques et la proposition de !'Union Sovietique de 
conference mondiale du desarmement. 
Le traite de non-prolifiration 
4.5. Le traite de non-proliferation est entre en 
vigueur le 7 mars 1970. A ce jour, 71 pays y 
ont adhere et 31 l'ont signe, mais ne l'ont pas 
encore ratifie. La France et la Republique popu-
laire de Chine sont les deux seules puissances 
nucleaires qui n'y aient pas encore adhere; 
parmi les puissances non nucleaires qui n'ont 
pas encore accepte le traite figurent l'Inde, le 
Pakistan et Israel. L'Egypte et le Japon ont 
signe le traite, mais ne l'ont pas encore ratifie. 
Les cinq membres non nucleaires de l'U.E.O. 
l'ont signe, mais comme ils font partie de l'Eura-
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required by the European Community institu-
tions to postpone ratification until after the 
conclusion of a satisfactory safeguards agree-
ment between Euratom and the International 
Atomic Energy Agency in Vienna. These nego-
tiations were finally concluded in July, and both 
the Council of the European Communities and 
the Board of Governors of the IAEA approved 
the text of the safeguards agreement in Sep-
tember - it now awaits formal signature, which 
is expected shortly. The way will then be clear 
for the five countries concerned to ratify the 
treaty itself. 
4.6. The nuclear powers parties to the treaty, 
in particular, have been stressing the importance 
of universal acceptance of this important treaty. 
During discussion in the Disarmament Confer-
ence, stress was laid on the need for the nuclear 
powers to undertake significant measures of 
nuclear disarmament if non-nuclear powers were 
to be persuaded to adhere. In this connection, 
the first SALT agreements have been welcomed. 
The same requirement is stressed in two inter-
esting reports published in parallel by the United 
Nations Associations of the United States and 
the Soviet Union in September. These reports 
si;ressed also the need for more credible security 
assurances on behalf of the two major nuclear 
powers if other non-nuclear weapon countries 
were to be persuaded to adhere. 
Comprehensive test ban 
4. 7. During discussions in Geneva, it was 
repeatedly stressed that a suspension of all test-
ing by existing nuclear powers would make a 
major contribution to wider acceptance of the 
non-proliferation treaty. The United States and 
the Soviet Union of course continue underground 
testing, which is not banned by the partial test 
ban treaty; France and China, who have not 
adhered to that treaty, have continued atmos-
pheric testing. 
4.8. Agreement on the comprehensive test ban 
has been stymied for many years by the insis-
tence of several western powers, including in 
particular the United States, on the right of on-
site inspection in the event of any suspected 
clandestine nuclear explosions being conducted 
by a party. The Soviet Union has maintained 
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that external means of verification are sufficient 
to police such a treaty and this view has found 
greater support from non-aligned countries, 
including Sweden and, to a lesser extent, Canada, 
both of whom adduce considerable seismological 
expertise in defence of their arguments. 
4.9. There is little doubt that the divergent 
positions of the United States and the Soviet 
Union on the requirement for on-site inspection 
is a stance which both find convenient at a time 
when they are continuing underground testing, 
chiefly no doubt in connection with their ABM 
programmes. Following the first SALT agree-
ments in May, there was some speculation that 
the United States might now be prepared to 
consider giving up further nuclear testing and 
conclude a comprehensive treaty, but there has 
been no official statement to this effect. 
4.10. Further support for a comprehensive ban 
came from the United Nations environment con-
ference in Stockholm, where a resolution calling 
for a halt to nuclear testing in all environments, 
sponsored by New Zealand and Peru, was 
adopted by 56 votes to 3 with 29 abstentions. 
France, China and Gabon voted against and 
abstentions included Germany, the United King-
dom and the United States. Countries voting for 
the resolution included Australia, Canada and 
the Netherlands. 
Prohibition of chemical weapons 
4.11. Discussion of a possible treaty on the 
prohibition of chemical weapons, following the 
treaty banning bacteriological weapons which 
was concluded in 1971, has not made substantial 
progress. The Soviet Union and its allies, on 
28th March, tabled a draft convention on the 
prohibition of the development, production and 
stockpiling of chemical weapons and on their 
destruction, but the draft made no provision for 
verification beyond a complaints procedure to 
be operated by the Security Council (and hence 
subject to veto). The United States has put 
forward technical proposals for distinguishing 
between substances of different toxicity, and for 
relating verification measures to the scope of 
prohibitions which might apply in varying 
degrees to different classes of compound. 
4.12. The fundamental problem in the way of 
a universal treaty prohibiting chemical weapons 
remains ; unlike biological weapons, some signif-
tom, ils ont ete pries par les institutions de la 
Communaute europeenne d'ajourner leur ratifi-
cation en attendant la conclusion d'un accord 
de « garanties » satisfaisant entre !'Euratom et 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
de Vienne. Ces negociations se sont finalement 
terminees en juillet et le Conseil des Commu-
nautes europeennes et le Conseil des gouverneurs 
de l'A.I.E.A. ont approuve, en septembre, le 
texte de !'accord de « garanties » qui n'attend 
plus maintenant que la signature officielle, ce 
qui ne saurait tarder. Rien ne s'opposera done 
a la ratification par les cinq pays interesses du 
traite de non-proliferation. 
4.6. Les puissances nucleaires parties au traite 
ont souligne, en particulier, !'interet de voir cet 
important document recueillir !'adhesion uni-
verselle. Au cours des debats de la conference 
du desarmement, l'accent a ete mis sur la neces-
site pour les puissances nucleaires de prendre 
d'importantes mesures de desarmement nucleaire 
si elles veulent persuader les puissances non 
nucleaires d'adherer au traite. A cet egard, les 
premiers accords SALT ont ete bien accueillis. 
Cette meme necessite est soulignee dans deux 
interessants rapports publies parallelement en 
septembre par les Associations des Nations Unies 
aux Etats-Unis et en Union Sovietique. Ces 
rapports insistent egalement sur !'interet, pour 
les deux grandes puissances nucleaires, de don-
ner des assurances plus plausibles en matiere de 
securite si elles veulent persuader les autres 
pays non nucleaires d'adherer au traite. 
L'interdiction complete des essais 
4.7. Pendant les discussions de Geneve, il a 
ete souligne a plusieurs reprises que la suspen-
sion de tous les essais par les puissances nucle-
aires actuelles constituerait un encouragement 
appreciable pour les pays qui n'ont pas encore 
accepte le traite de non-proliferation. Les Etats-
Unis et l'Union Sovietique poursuivent naturelle-
ment leurs essais souterrains qui ne sont pas 
interdits par le traite d'interdiction partielle des 
essais ; la France et la Chine, qui n'ont pas 
adhere au traite, ont poursuivi leurs essais dans 
!'atmosphere. 
4.8. L'accord sur !'interdiction complete des 
essais a ete bloque pendant des annees par l'in-
sistance de plusieurs puissances occidentales, 
notamment les Etats-Unis, sur le droit d'inspec-
tion sur place, au cas ou l'on suspecterait une 
puissance partie au traite de proceder a des 
essais nucleaires clandestins. L'Union Sovietique 
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a soutenu que les moyens exterieurs de verifica-
tion suffisaient pour surveiller !'application du 
traite, position qui a ete fortement appuyee par 
les pays non alignes, y compris la Suede et, dans 
une moindre mesure, le Canada, ces deux pays 
arguant de leurs connaissances techniques con-
siderables en matiere de sismologie a l'appui de 
leurs theses. 
4.9. Il n'est guere douteux que la divergence 
des opinions americaine et sovietique quant a la 
necessite d'inspections sur place, constitue pour 
les deux pays une position commode au moment 
ou ils poursuivent leurs essais souterrains pour 
la realisation, probablement, de leurs program-
mes d'ABM. Apres la conclusion des premiers 
accords SALT en mai, on a pense que les Etats-
Unis seraient peut-etre desormais disposes a en-
visager l'arret complet des essais nucleaires et 
a conclure un traite general, mais aucune decla-
ration officielle n'a ete faite dans ce sens. 
4.10. L'interdiction complete des essais a re~u 
egalement l'appui de la Conference des Nations 
Unies sur l'environnement a Stockholm, et une 
resolution, deposee par la Nouvelle-Zelande et 
le Perou, qui demandait l'arret de tous les essais 
nucleaires, a ete adoptee par 56 voix contre 3 
et 29 abstentions. La France, la Chine et le 
Gabon ont vote contre; l'Allemagne, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis figurent parmi les pays qui 
se sont abstenus; l'Australie, le Canada et les 
Pays-Bas, parmi ceux qui ont vote pour. 
L'interdiction des armes chimiques 
4.11. L'examen d'un eventuel traite sur !'inter-
diction des armes chimiques, faisant suite au 
traite interdisant les armes bacteriologiques qui 
a ete conclu en 1971, n'a pas fait de progres nota-
bles. L'Union Sovietique et ses allies ont depose, 
le 28 mars, un projet de convention sur !'inter-
diction de la mise au point, de la fabrication et 
du stockage des armes chimiques et sur leur des-
truction, mais le projet ne renferme aucune dis-
position relative a la verification, si ce n'est 
une procedure de recours a exercer par le Conseil 
de securite (et, par consequent, sujette a veto). 
Les Etats-Unis ont formule des propositions tech-
niques visant a etablir une distinction entre 
substances de toxicite differente, et a relier les 
mesures de verification a l'etendue des inter-
dictions qui pourraient s'appliquer, a des degres 
divers, aux differentes classes de composes. 
4.12. L'obstacle fondamental a la signature d'un 
traite universe! interdisant les armes chimiques 
reste le suivant : contrairement a ce qui se passe 
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icant military powers wish to retain a retaliatory 
capability against the first use of chemical 
weapons by an adversary, hence the insistence 
on verification of any prohibition of chemical 
weapons, although the very widespread nature 
of the chemical industry today is believed by 
some experts to make verification of such a 
treaty impossible. 
World disarmament conference 
4.13. Following the Soviet initiative in the 1971 
session of the United Nations General .Assembly, 
that body adopted a resolution (No. 2833) invit-
ing all States to communicate to the Secretary-
General, by 31st August 1972, their views on a 
possible world disarmament conference. The 
United States and China, however, have rejected 
the proposal, the former, in its reply published 
on 7th October, on the grounds that it would be 
wrong to raise false hopes that it might be pos-
sible to make rapid major progress towards 
general disarmament, and the latter, in a speech 
in the General Assembly on 3rd October, on the 
grounds that it would be "an empty talk club", 
which would not solve practical problems. 
4.14. The disarmament debate is expected to 
continue in the United Nations General Assembly 
and its First Committee as this report is being 
drafted. 
4.15. In reviewing the various disarmament pro-
posals that have emerged from the Geneva/ 
United Nations framework, the Committee has 
always attached considerable importance to uni-
versal acceptance of the non-proliferation treaty 
and the partial test ban and has called in the 
past for further attempts to reach agreement on 
the comprehensive test ban. These issues still 
appear to the Committee to be the most impor-
tant of those currently under discussion, and it 
accordingly reiterates the opinions it has pre-
viously expressed. 
5. Evolution of the Warsaw Pact 
5.1. Since the Committee last looked at recent 
developments among the Warsaw Pact coun-
tries 1, there have been further significant 
developments. 
1. Report submitted on behalf of the Committee by 
Mr. Boyden, 12th May 1971, Document 537, paragraph 
67 el Beq. 
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5.2. A NATO study released earlier in the year 
drew attention to population trends in the NATO 
and Warsaw Pact countries. Although this 
revealed a smaller population growth among 
Warsaw Pact countries (increasing from 346 mil-
lion in 1972 to 396 million in 1987, with the 
Soviet Union share declining from 73% to 50% 
in the time) than in the NATO countries (the 
population increasing from 534 million in 1972 
to 630 million by 1987, with the United States 
share remaining constant at 40 %), the study 
concluded that there would be no impact on the 
numbers of young men available for military 
service until the mid-1970s, but that even then 
the effect would not in itself be sufficient to 
affect Warsaw Pact force levels at any time 
over the next twenty years. 
5.3. The political and military structure of the 
Warsaw Pact appears to have been developed 
over the last few years. It seems that since 1969 
there has been a political secretariat in Moscow 
with at least one senior representative from each 
of the satellite countries. 
5.4. Press reports early in October refer to the 
impending move of the headquarters of Marshal 
Yakubovsky, Commander-in-Chief of Warsaw 
Pact forces, from Moscow to Lvov, where it will 
be in much closer proximity to the Soviet 
regional headquarters established in the Warsaw 
Pact countries : northern group in Legnica, 
Poland ; group of Soviet forces in Germany at 
Zossen-Wiinsdorf, near Berlin ; Soviet forces in 
Czechoslovakia at Milovice, near Prague ; south-
ern group of forces, Budapest. 
5.5. By introducing a few officials from satel-
lite countries into the political secretariat in 
Moscow, and similarly by including a few officers 
from satellite countries in Marshal Yakubovsky's 
headquarters, the Soviet Union appears to have 
been yielding to pressure from its allies to 
participate in political and military planning. 
But present arrangements remain a very pale 
shadow of the fully integrated political and 
military staff, which have been a feature of 
NATO since its earliest days. Whereas the high-
est military post in the NATO command- the 
Chairman of the Military Committee - has been 
held by senior officers from various NATO 
countries (United Kingdom, Germany), the 
Warsaw Pact Commander-in-Chief has always 
been a Russian, and the regional headquarters 
enumerated above are quite simply Soviet force 
pour les armes biologiques, certaines puissances 
militaires importantes souhaitent conserver la 
possibilite d'exercer des represailles contre un 
adversaire qui prendrait !'initiative d'utiliser les 
armes chimiques, d'ou l'insistance sur la veri-
fication de toute interdiction d'armes chimiques, 
bien que, pour certains experts, la generalisation 
de l'industrie chimique moderne empeche toute 
verification de !'application d'un tel traite. 
La con[erence mondiale du desarmement 
4.13. A la suite de !'initiative prise par les Sovie-
tiques a la session de 1971 de l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies, cet organisme a adopte 
une resolution (n° 2833) invitant tous les Etats 
a communiquer au Secretaire general, avant le 
31 aout 1972, leurs vues sur une eventuelle con-
ference mondiale du desarmement. Les Etats-
Unis et la Chine ont toutefois rejete cette pro-
position. Les premiers ont indique, dans leur 
reponse publiee le 7 octobre, qu'il serait injuste 
de faire croire, a tort, qu'on pourrait accomplir 
rapidement de grands progres vers un desarme-
ment general. La seconde a declare devant 
l'Assemblee generale des Nations Unies, le 3 oc-
tobre, qu'il s'agirait d'un « club oil l'on parlerait 
pour ne rien dire » et qui ne resoudrait aucun 
probleme concret. 
4.14. Lorsque le present rapport a ete redige, 
on s'attendait a ce que le debat sur le desarme-
ment se poursuive a l'Assemblee generale des 
Nations Unies et a sa premiere commission. 
4.15. En considerant les diverses propositions 
formulees en matiere de desarmement aux 
Nations Unies et a Geneve, la commission a tou-
jours attache un interet considerable a !'accepta-
tion universelle du traite de non-proliferation et 
de !'interdiction partielle des essais, et elle a 
deja demande que de nouvelles tentatives soient 
faites pour parvenir a un accord sur une inter-
diction complete des essais. Ces questions restent, 
a son avis, les plus importantes de celles qui 
sont actuellement en discussion, et elle reprend, 
par consequent, les vues qu'elle a deja exprimees. 
5. Evolution du Pacte de Varsovie 
5.1. Depuis la derniere etude de la commission 
sur !'evolution recente des pays du Pacte de 
Varsovie \ d'importants evenements se sont pro-
duits. 
1. Rapport presente au nom de la commission par 




5.2. Une etude de l'O.T.A.N., parue au debut 
de l'annee, a. attire !'attention sur les tendances 
demographiques des pays de l'O.T.A.N. et du 
Pacte de Varsovie. Bien qu'elle ait reveie une 
croissance demographique moins elevee dans les 
pays du Pacte de V arsovie Oa population pas-
sant de 346 millions en 1972 a 396 millions en 
1987, et le pourcentage de l'Union Sovietique 
tombant dans le meme temps de 73 a 50 %) 
que dans les pays de l'O.T.A.N. (la population 
passant de 534 millions en 1972 a 630 en 1987, 
le pourcentage des Etats-Unis restant de 40 %), 
l'etude a conclu que, jusqu'en 1975, ce pheno-
mene n'aurait aucune repercussion sur le nombre 
des jeunes gens susceptibles d'etre appeles sous 
les drapeaux et que, meme alors, l'effet ne serait 
pas suffisant en soi pour affecter a aucun mo-
ment, au cours des vingt prochaines annees, le 
niveau des forces du Pacte de V arsovie. 
5.3. La structure politique et militaire du Pacte 
de Varsovie parait avoir evolue au cours des 
dernieres annees. II semble que, depuis 1969, 
siege a Moscou un secretariat politique oil cha-
que pays satellite se trouve represente au moins 
par un fonctionnaire de haut rang. 
5.4. Certains journaux ont parle, au debut 
d'octobre, du transfert imminent du quartier 
general du Marechal Y akoubovsky, Commandant 
en chef des forces du Pacte de Varsovie, de Mos-
cou a Lvov ; il se trouverait ainsi beaucoup 
plus pres des commandements regionaux sovieti-
ques etablis dans les pays du Pacte de V arsovie : 
groupe septentrional a Legnica, en Pologne ; 
groupe des forces sovietiques en Allemagne a 
Zossen-Wiinsdorf, pres de Berlin ; forces sovieti-
ques en Tchecoslovaquie a Milovice, pres de Pra-
gue ; groupe meridional a Budapest. 
5.5. En faisant nommer quelques fonctionnai-
res des pays satellites au secretariat politique, 
a Moscou, et quelques officiers des pays satellites 
au quartier general du Marechal Y akoubovsky, 
l'Union Sovietique semble avoir cede a la pres-
sion de ses allies, desireux de participer a !'ela-
boration des plans politiques et militaires. Mais 
les dispositions actuelles ne sont qu'un pale reflet 
de !'integration totale du personnel politique et 
militaire qui a caracterise l'O.T.A.N. des le 
debut. En effet, alors que le poste militaire le 
plus eleve du commandement de l'O.T.A.N. 
- celui de president du Comite militaire - a 
ete detenu par des officiers superieurs apparte-
nant a divers pays de l'O.T.A.N. (Royaume-Uni, 
Allemagne), le commandant en chef du Pacte de 
V arsovie a toujours ete un Russe et les quartiers 
generaux regionaux enumeres ci-dessus sont tout 
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headquarters under the command of which the 
satellite forces are placed. 
5.6. Political attitudes of Warsaw Pact coun-
tries are of course of particular interest to the 
West - the extent to which Soviet policy could 
be expected to control the attitudes of all Warsaw 
Pact participants in a conference on security 
and co-operation in Europe is to be carefully 
assessed. One significant change in attitude to 
the western countries came with Mr. Brezhnev's 
speech to the fifteenth Soviet Trades Union Con-
gress in Moscow on 20th March, when for the 
first time a Soviet spokesman recognised the 
existence of the Common Market and implied 
that the Soviet Union and its satellites were 
prepared to do business with it. Referring to 
"preparations for an all-European conference", 
Mr. Brezhnev said: 
"There is being put abroad, for instance, 
the absurd idea that the proposal to hold 
the conference, and our policy in Europe 
in general, are directed towards laying a 
mine under the European Economic Com-
munity or, as it is usually called, the Com-
mon Market. This evidently requires some 
clarification. 
The Soviet Union is far from ignoring the 
situation that actually exists in Western 
Europe, including the existence of such 
economic groupings of capitalist countries 
as the Common Market. We closely follow 
the activities of the Common Market and 
its evolution. Our relations with those 
taking part in that grouping, naturally, 
will depend on the extent to which they 
for their part recognise the realities exist-
ing in the socialist parts of Europe, and 
in particular the interests of the member 
countries of the Council for Mutual Eco-
nomic Assistance. We are for equality in 
economic relations and we are against 
discrimination." 
5.7. The theme has since been taken up in other 
statements from ·warsaw Pact countries. Mr. 
Abrassimov, Soviet Ambassador in Paris, speak-
ing to the French diplomatic press on 24th 
April, said that for his country the Common 
Market was a reality, as was proved by the fact 
that Europe was responsible for 50 % of world 
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economic production. "It would be in the interest 
of the EEC and COMECON, without taking 
account of divergences of the economic systems, 
to establish points of contact between them 
because that would permit the development of 
economic relations in the mutual interests of the 
governments." 
5.8. Rumania had already made approaches 
through France at the end of 1971 to negotiate 
trading preferences with the Common Market, 
and the subject of links was reported to have 
been a subject of discussion at the twenty-sixth 
session of the COMECON Executive Committee 
held in Moscow on lOth July. Hungary and 
Poland in particular were reported to be impa-
tient to open negotiations on trade links with 
the European Community. Previously, of course, 
the European Communities had been portrayed 
by Moscow as a military device for establishing 
undesirable German and American domination 
in Europe, directed against the Soviet Union. 
Moscow's change of attitude is typical of Soviet 
foreign policy, which seeks to prevent any pro-
gress to European unity in the formative stage, 
but then to recognise and deal with a situation 
that Moscow has been unable to prevent. 
5.9. Having swallowed the enlargement of the 
Common Market to nine or ten countries, Moscow, 
in August, was still doing what it could to 
prevent the conclusion of association agreements 
between the European Community and those 
members of EFT A who were not candidates for 
full membership. 
5.10. Rumania has continued to take the lead 
in seeking to develop contacts with other essen-
tially western economic and financial bodies. 
In his report to the national conference of the 
Rumanian Communist Party on 19th July, 
Mr. Ceausescu said : 
"Rumania concerns itself with the develop-
ment of relations with various international 
economic and financial organisms. In this 
context, proceeding from the reality of the 
existence of the Common Market in Europe, 
we deem it necessary to develop trade con-
tacts with this organisation so as to favour 
the expansion of exchanges and co-opera-
tion with its member countries. 
simplement des quartiers generaux sovietiques 
sous le commandement desquels sont placees les 
forces des pays satellites. 
5.6. L'attitude politique des pays du Pacte de 
Varsovie revet naturellement, pour !'Occident, 
un interet particulier : il convient, en effet, de 
definir avec soin dans quelle mesure la politique 
sovietique pourrait determiner celle de tous les 
representants des pays du Pacte de Varsovie 
lors d'une conference sur la securite et la coope-
ration en Europe. Le discours prononce par 
M. Brejnev a Moscou, le 20 mars, devant le 
Quinzieme congres des syndicats sovietiques, a 
fait apparaitre un changement d'attitude im-
portant a l'egard des pays occidentaux ; pour 
la premiere fois, en effet, un porte-parole sovie-
tique a reconnu !'existence du Marche commun 
et laisse entendre que l'Union Sovietique et ses 
satellites etaient disposes a faire des affaires 
avec lui. Se referant aux « preparatifs d'une 
conference paneuropeenne », M. Brejnev a de-
clare: 
« Elles [certaines forces en Occident] sug-
gerent, par exemple, ce qui est absurde, 
que la proposition d'organiser la conference 
et que notre politique en general en Europe 
tendraient a miner la Communaute Econo-
mique Europeenne ou, comme on l'appelle 
ordinairement, le Marche commun. Il est 
apparemment indispensable de dire quel-
ques mots a ce propos. 
L'Union Sovietique n'ignore nullement la 
situation reelle qui s'est creee en Europe 
occidentale, ni, en particulier, !'existence 
d'un groupement economique des pays 
capitalistes comme le Marche commun. 
Nous suivons attentivement les activites du 
Marche commun et son evolution. Nos rela-
tions avec les participants a ce groupe-
ment dependront, naturellement, de la me-
sure dans laquelle ils reconnaitront, pour 
leur part, les realites qui se sont etablies 
dans la partie socialiste de !'Europe, et 
notamment les interets des pays membres 
du Conseil d'entraide economique. Nous 
sommes pour l'egalite dans les echanges 
economiques et contre la discrimination. » 
5.7. Le theme a ete repris, depuis lors, dans 
d'autres declarations emanant des pays du Pacte 
de Varsovie. M. Abrassimov, Ambassadeur de 
l'Union Sovietique a Paris, prenant la parole 
devant la presse diplomatique frant;aise, le 
24 avril, a a:ffirme que le Marche commun est 
bel et bien, pour son pays, une « realite », comme 
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le prouve le fait que !'Europe detient 50 % de 
la production economique du monde. A son avis, 
« il serait dans !'interet de la C.E.E. et du 
COMECON, sans tenir compte des divergences 
des systemes economiques, que des points de con-
tact s'etablissent entre eux, car cela permettrait 
de developper des relations economiques dans 
!'interet mutuel des gouvernements. » 
5.8. A la fin de 1971, la Roumanie a deja fait 
des demarches, par l'intermediaire de la France, 
pour negocier des preferences tarifaires avec le 
Marche commun, et la question des liens qu'elle 
pourrait avoir avec celui-ci aurait fait l'objet de 
discussions lors de la vingt-sixieme session du 
Comite executif du COMECON qui s'est tenue 
le 10 juillet a 1\foscou. La Hongrie et la Pologne 
seraient, elles aussi, impatientes d'ouvrir des 
negociations sur d'eventuels liens commerciaux 
avec la Communaute europeenne. Auparavant, 
les Communautes europeennes etaient naturel-
lement presentees par Moscou comme un dispo-
sitif militaire visant a etablir l'indesirable domi-
nation de l'Allemagne et de !'Amerique sur !'Eu-
rope et dirige contre l'Union Sovietique. Le 
changement d'attitude de 1\foscou est un trait 
caracteristique de la politique etrangere sovieti-
que qui, apres avoir tente de s'opposer a tout 
progres de !'unification europeenne en gestation, 
accepte maintenant une situation qu'elle a ete 
incapable de prevenir et essaie d'en tirer parti. 
5.9. Ayant « avale » l'elargissement du Marche 
commun a neuf ou dix pays, Moscou faisait en-
core, au mois d'aout, tous ses efforts pour empe-
cher la conclusion d'accords d'association entre 
la Communaute europeenne et les membres de 
l'A.E.L.E. qui n'etaient pas candidats a !'adhe-
sion a part entiere. 
5.10. La Roumanie est restee au premier rang 
dans la recherche du developpement de contacts 
avec d'autres organismes economiques et finan-
ciers, essentiellement occidentaux. Dans son rap-
port au congres national du parti communiste 
roumain, M. Ceausescu a declare, le 19 juillet: 
« La Roumanie se soucie de developper ses 
relations avec differents organismes econo-
miques et financiers internationaux. Dans 
ce contexte, partant de la realite de !'exis-
tence du Marche commun en Europe, nous 
estimons qu'il est necessaire de developper 
des contacts commerciaux avec cette orga-
nisation, aux fins de favoriser l'elargisse-
ment des echanges et de la cooperation 
avec les pays membres. 
DOCUMENT 587 
We also believe it to be useful for Rumania 
to have a wider participation in other 
international economic and financial organ-
isations. It is in this context that Rumania 
joined GATT and a number of United 
Nations bodies. We are considering the 
possibility of participating also in other 
international bodies which provide the 
framework to collaboration on the basis of 
equality, in the spirit of our principles of 
observance of national independence and 
sovereignty, of mutual advantage." 
5.11. In August, it was announced that Rumania 
was applying for membership of the Interna-
tional Bank for Reconstruction and Development 
and the International Monetary Fund, and it 
reported to have approached various western 
countries with a request for support for its 
candidature. Rumania's independence continues 
to be stressed in various ways - Rumanian 
forces did not take part in the important 
Warsaw Pact manoeuvres held in Czechoslovakia 
in September. The twenty-eighth anniversary of 
the liberation of Rumania on 23rd August was 
marked by a military parade, including the mas-
sed patriotic guards which were set up after the 
invasion of Czechoslovakia in 1968, and the first 
public appearance of military equipment manu-
factured in Rumania. It was well-known that 
after the isolation of Rumania that followed the 
occupation of Czechoslovakia in 1968, the Soviet 
Union had suspended military supplies and that 
Rumania was short of spare parts for Soviet-
supplied equipment. 
5.12. Mr. Ceausescu's report mentioned above 
also marks a particular approach to a European 
conference on security and co-operation : 
"Speaking of European security, we have 
to act firmly for specifying the basic prin-
ciples and rules of relationship of the Euro-
pean countries. 
It is, of course, necessary in the first place 
that the European countries should reach 
a complete understanding on the equality 
of rights among all States, respect for the 
independence and sovereignty of every 
nation, non-interference in internal affairs 
and mutual advantage. It is also necessary 
to attain a solemn pledge taken to the 
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effect that every State observes these prin-
ciples in its relations with the other States 
and specifying that nothing could justify 
their violation." 
5.13. This passage clearly marks Rumania's fear 
of, and opposition to, the Brezhnev doctrine 
formulated in 1968. The Rumanian attitude to 
possible force reductions is also distinctive. 
Mr. Ceausescu's report states : 
"As part of the concerns for European 
security, it is necessary to seek out ways 
for the adoption of military disengagement 
measures, for the reduction and withdrawal 
of the troops from the territories of other 
States, and of foreign military bases, and 
also for the reduction of the national 
troops ; furthermore, it is necessary to 
work for the creation of conditions which 
- as trust and collaboration among the 
peoples develop - would lead to the aboli-
tion of opposed military blocs." 
5.14. Internally, Rumania continues to maintain 
one of the strictest controlled regimes among the 
Warsaw Pact countries. Few Rumanians obtain 
permission to travel abroad - even in other 
Warsaw Pact countries. Western press reports in 
February stated that General Ion Serb, chief of 
the Bucharest military garrison and military 
.,.egion II, had been executed for passinll informA-
tion to the Soviet Union. He is reported to have 
been arrested at the time that the Rumanian 
Grand Assembly in December 1971 adopted a 
special law on the protection of State secrets, 
which in retrospect appears to have been directed 
specifically against the communication of infor-
mation to the Soviet Union. The law has an 
extremely broad and vague definition of State 
secrets covering "information, data and docu-
ments which obviously have such a nature, as 
well as those deemed to be covered by the law 
by decision of the Council of Ministers" ... and 
service information "not intended for publica-
tion". The same law forbids Rumanian citizens 
from having any contact with foreign radio or 
press representatives whose activities may be 
contrary to the interests of the Rumanian State. 
Without the authorisation of the central autho-
rity, Rumanian citizens at home and abroad are 
forbidden from granting interviews to foreign 
press representatives on any problems concerning 
"political, socio-economic, defence, technical and 
Pareillement, nous apprecions comme utile 
la participation plus large de la Roumanie 
a d'autres organisations economiques et fi-
nancieres internationales. L'entree de la 
Roumanie au GATT et dans une aerie d'or-
ganismes de l'O.N.U. repond a cette preoc-
cupation. Nous etudions egalement la pos-
sibilite de la participation a d'autres orga-
nismes internationaux offrant le cadre 
d'une collaboration sur un pied d'egalite, 
dans !'esprit de nos principes du respect de 
l'independance et de la souverainete natio-
nales, et de l'avantage reciproque. » 
5.11. En aout, la Roumanie a annonce qu'elle 
posait sa candidature a la Banque Internatio-
nale pour la Reconstruction et le Developpement 
et au Fonds Monetaire International, et elle au-
rait pressenti divers pays occidentaux pour leur 
demander d'appuyer sa candidature. Elle conti-
nue a mettre en relief son independance de 
diverses manieres. Ainsi, les forces roumaines 
n'ont pas participe aux importantes manreuvres 
que le Pacte de Varsovie a effectuees en Tche-
coslovaquie au mois de septembre. Le vingt-
huitieme anniversaire de la liberation de la 
Roumanie a ete marque, le 23 aout, par un 
defile militaire auquel participaient les gardes 
patriotiques creees apres !'invasion de la Tche-
coslovaquie en 1968, et ou apparaissait pour la 
premiere fois en public du materiel militaire 
fabrique en Roumanie. Ce n'est un secret pour 
personne qu'apres l'isolement de la Roumanie 
qui a suivi !'occupation de la Tchecoslovaquie en 
1968, l'Union Sovietique a suspendu ses livrai-
sons de fournitures militaires et que la Roumanie 
a manque de pieces detachees pour le materiel 
fourni par l'Union Sovietique. 
5.12. Le rapport de M. Ceausescu, mentionne 
plus haut, indique aussi une attitude particuliere 
vis-a-vis de la conference sur la securite et la 
cooperation en Europe : 
« Abordant le probleme de la securite euro-
peenne, il convient d'agir avec fermete 
pour que soient precises les principes et les 
normes fondamentales des relations entre 
les pays d'Europe. 
Assurement, il importe, en premier lieu, 
que les pays europeens se mettent parfaite-
ment d'accord en ce qui concerne l'egalite 
en droits de tous les Etats, le respect de 
l'independance et de la souverainete de 
chaque nation, la non-ingerence dans les 
affaires interieures et l'avantage recipro-
que. Dans le meme temps, il est imperieuse-
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ment necessaire d'aboutir a un engagement 
solennel obligeant chaque Etat, dans ses 
rapports avec les autres Etats, a respecter 
ces p-rincipes, en stipulant que rien ne 
saurait justifier leur violation. » 
5.13. Ce passage reflete nettement la crainte de 
la Roumanie et !'opposition qu'elle a temoignee 
a l'egard de la doctrine Brejnev formulee en 
1968. Son attitude envers les eventuelles reduc-
tions de forces est, elle aussi, particuliere. Le 
rapport de M. Ceausescu declare : 
« Dans le cadre des preoccupations pour la 
securite europeenne, il convient de trouver 
les voies a meme de mener a !'adoption de 
mesures de desengagement militaire, de 
reduction et de retrait des troupes station-
nant sur les territoires d'autres Etats et 
des bases militaires etrangeres, y compris 
de reduction des troupes nationales ; il 
importe egalement de faire en sorte que 
soient creees les conditions requises pour 
que, au fur eta mesure de l'affermissement 
de la confiance et de la collaboration entre 
les peuples, on puisse passer a la liquida-
tion des blocs militaires opposes. » 
5.14. A l'interieur, la Roumanie continue de 
maintenir l'un des regimes les plus strictement 
controles des pays du Pacte de Varsovie. Peu de 
Roumains obtiennent la permission de voyager 
a l'etranger, meme dans d'autres pays du Pacte 
de Varsovie. Certains journaux occidentaux ont 
annonce, en fevrier, que le general Ion Serb, 
commandant la garnison militaire de Bucarest 
et la region militaire II, avait ete execute pour 
intelligence avec !'Union Sovietique. Il aurait 
ete arrete a l'epoque ou la grande assemblee 
roumaine adoptait, en decembre 1971, une loi 
speciale sur la defense du secret d'Etat qui, 
retrospectivement, semble avoir ete dirigee tout 
particulierement contre la communication de 
renseignements a I 'Union Sovietique. Cette loi 
donne une definition extremement large et vague 
du secret d'Etat qui couvre « les informations 
donnees et documents qui presentent ce carac-
tere de fa~on evidente, ainsi que ceux qui sont 
consideres comme tels par une decision du Con-
sell des ministres » et les secrets de service 
« non destines a la publication ». La meme loi 
interdit aux citoyens roumains tout contact avec 
une station de radio ou organe de presse etran-
gers dont les activites peuvent etre contraires 
aux interets de l'Etat roumain. Sans autorisation 
de l'organe central, il est interdit aux citoyens 
roumains, tant dans leur pays qu'a l'etranger, 
d'accorder des interviews aux organes de presse 
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scientific information of interest to the Ruma-
nian State ... ". 
5.15. Since August, however, there have been 
obviously closer contacts between Rumania and 
the Soviet Union, and on 19th October the Ruma-
nian news agency reported that Mr. Manescu, 
the Rumanian Foreign Minister, had been 
"released" from his post. Mr. Manescu has been 
associated particularly with Rumania's inde-
pendent foreign policy. 
5.16. With the "Shield 72 Warsaw Pact manoeu-
vres" in Czechoslovakia from 12th to 16th Sep-
tember, which concluded with a military parade 
in Prague, with troops from all Warsaw Pact 
countries except Bulgaria and Rumania, the 
military reliability, from the point of view of the 
Soviet Union, of the Czechoslovak forces is 
deemed to have been re-established. The pro-
Dubcek officers of 1968 have been removed from 
their posts. The political purges leading to terms 
of imprisonment continued to be extensive in 
February and the Czechoslovak authorities were 
particularly sensitive to the wide coverage which 
the political trials were given in the western 
press. Czechoslovakia remains the least adven-
turous of the Warsaw Pact countries in its atti-
tude to the West ; the Brezhnev doctrine con-
tinues to be dutifully reiterated, most recently 
for example in the publication in Pravnik, the 
monthly legal journal, on the conclusions of a 
symposium of jurists distinguishing two cate-
gories of international law - general interna-
tional law and socialist international law. 
5.17. The first concerns relations between capi-
talist countries or between capitalist and "social-
ist" countries; the second is applicable only to 
relations between "socialist" countries. The 
report states that the texts published following 
the Bratislava conference of August 1968 (which 
preceded the invasion of Czechoslovakia) formed 
the basis of "socialist" international law, which 
lays down "the duty of any socialist nation to 
defend the achievements of socialism, not only 
at home but also within a brother country, if the 
achievements should be endangered". This atti-
tude should be contrasted with the passage in 
Mr. Ceausescu's report quoted in paragraph 5.12 
above. 
5.18. Poland and Hungary, in the wake of 
Rumania, are reported to have made informal 
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approaches towards the International Monetary 
Fund and relations between these two countries 
and various western countries, especially the 
United States. Travel abroad, even in wes-
tern countries, is easier for nationals of these 
countries and the press has reported complaints 
from Poland that the chief difficulty in the 
way of foreign travel was the problem of getting 
a visa from countries such as France, Britain 
and Italy, which could take more than two 
months. 
5.19. While Rumania, as noted above, lays parti-
cular stress on the abolition of the two military 
blocs, the official Soviet position is that imme-
diate negotiations must recognise their existence. 
The Polish Foreign Minister recently reconfirmed 
this interpretation when he said that the Warsaw 
Pact did not intend to press for the immediate 
abolition of military blocs but to suggest the 
establishment of a new system of security based 
on their very existence. 
5.20. While the changes in the political and 
military structure of the Warsaw Pact noted 
above have been interpreted in some quarters 
as intended to strengthen the cohesion of the 
bloc in preparation for the anticipated negotia-
tions, both in a conference on security and co-
operation and in exploratory talks on force 
reductions, it may nevertheless be concluded that 
the western countries will find that differences 
of approach between members of the Warsaw 
Pact will emerge at the conference table once 
talks begin. 
U. The evolution of NATO strategy in a period 
of detente 
6. The defence effort 
6.1. In a period where an atmosphere of detente 
may be increasingly translated into concrete 
agreements on limited measures of arms control, 
the principal difficulty facing the NATO coun-
tries is that of maintaining their defence efforts 
at the present level, which is the minimum 
required to balance the powerful military 
machine of the Soviet Union. It must be con-
stantly stressed that even the SALT agreement is 
only a partial "freeze" and that no agreement 
has been reached on reducing armaments or 
levels of forces. The greatest danger facing the 
West in this situation is the feeling of euphoria 
etrangers sur « des problemes concernant les 
interets politiques, socio-economiques, de defense, 
technico-scientifiques de l'Etat roumain ». 
5.15. Cependant, depuis le mois d'aout, il y a eu 
manifestement des rapports plus etroits entre la 
Roumanie et l'Union Sovietique et, le 19 octobre, 
l'agence de presse roumaine a rapporte que 
M. Manescu, Ministre roumain des affaires 
etrangeres, avait ete « decharge » de ses fonc-
tions. M. Manescu a ete tout particulierement 
associe a la politique etrangere independante de 
la Roumanie. 
5.16. Depuis les manceuvres « Bouclier 72 » du 
Pacte de Varsovie qui se sont deroulees en Tche-
coslovaquie du 12 au 16 septembre et qui se sont 
terminees, a Prague, par un defile militaire au-
quel participaient des troupes appartenant a tous 
les pays du Pacte de V arsovie, exception faite 
de la Bulgarie et de la Roumanie, les forces 
tchecoslovaques paraissent avoir regagne, sur 
le plan militaire, toute la confiance de l'Union 
Sovietique. Les officiers partisans de Dubcek 
en 1968 ont perdu leur commandement. Les 
purges politiques entrainant des peines de prison 
etaient encore importantes en fevrier et les auto-
rites tchecoslovaques ont particulierement res-
senti la large place donnee aux proces politiques 
dans la presse occidentale. Parmi les pays du 
Pacte de V arsovie, la Tchecoslovaquie est celui 
dont !'attitude est la moins audacieuse a l'egard 
de !'Occident ; la doctrine Brejnev continue d'y 
etre rappelee avec application et, tout recem-
ment encore, par exemple, dans la publication 
mensuelle Pravnik, consacree aux questions juri-
diques, a propos des conclusions d'un symposium 
de juristes distinguant deux categories de droit 
international : le droit international general et 
le droit international socialiste. 
5.17. Le premier concerne les rapports entre 
pays capitalistes ou entre pays capitalistes et 
pays « socialistes » ; le second est applicable uni-
quement aux relations entre pays « socialistes ». 
Le compte rendu declare que les textes publies a 
!'issue de la conference de Bratislava, en aout 
1968 (avant !'invasion de la Tchecoslovaquie), 
constituent la base du droit international « socia-
liste » qui etablit « le devoir pour tout pays 
socialiste de defendre les acquisitions du socia-
lisme non seulement chez lui, mais a l'interieur 
d'un pays frere, si celles-ci venaient a se trouver 
en danger. » Il convient d'opposer cette prise de 
position au passage du rapport de M. Ceausescu 
cite plus haut au paragraphe 5.12. 
5.18. La Pologne et la Hongrie, suivant en cela 
la Roumanie, auraient fait des demarches offi-
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cieuses aupres du Fonds Monetaire International 
et en vue d'etablir des relations avec les pays 
occidentaux, notamment les Etats-Unis. II est 
plus facile pour leurs ressortissants de voyager 
a l'etranger meme dans les pays occidentaux, et 
la presse a ~apporte que la Pologne se plaignai~ 
de ce que la principale difficulte, en ce qUI 
concerne les voyages a l'etranger, etait !'obten-
tion de visas de la part de pays tels que la 
France, la Grande-Bretagne et l'lt~lie, formalite 
qui peut demander plus de deux mms. 
5.19. Tandis que la Roumanie, comme on l'a 
note plus haut, met particulierement !'accent sur 
la liquidation des deux blocs militaires, la posi-
tion officielle des Sovietiques est que des nego-
ciations immediates doivent reconnaitre leur 
existence. Le ministre polonais des affaires etran-
geres vient de confirmer, encore une fois, cette 
interpretation en declarant que Varsovie ne 
comptait pas proposer une dissolution immediate 
des blocs militaires, mais suggerer l'etablissement 
d'un nouveau systeme de securite fonde sur leur 
existence meme. 
5.20. Si certains milieux ont estime que les modi-
fications - indiquees plus haut - de la struc-
ture politique et militaire du Pacte de Varsovie 
etaient destinees a renforcer la cohesion du bloc 
dans l'attente des negociations envisagees lors 
de la conference sur la securite et la cooperation 
et des conversations exploratoires sur les reduc-
tions de forces, il est neanmoins permis de con-
clure que les pays occidentaux verront des diver-
gences d'attitude se faire jour entre les membres 
du Pacte de V arsovie a la table de conference, 
des que les conversations auront commence. 
II. L'evolution de la strategie de l'O.T.A.N. 
en periode de detente 
6. L'effort de defense 
6.1. Dans une periode ou !'atmosphere de de-
tente peut se traduire de plus en plus par des 
accords concrets sur des mesures limitees de 
controle des armements, la principale difficulte 
que rencontrent les pays de l'O.T.A.N. reside 
dans le maintien de leurs efforts de defense au 
niveau actuel, c'est-a-dire au minimum requis 
pour faire contrepoids a la puissante machine 
militaire de !'Union Sovietique. II faut constam-
ment souligner que meme !'accord SALT ne cons-
titue qu'un « gel » partiel et qu'aucun accord 
n'a ete conclu sur la reduction des armements 
ou des niveaux de forces. Le plus grand danger 
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which can blind the democratic countries to the 
need of maintaining the very costly defence 
effort at its present level. This problem has 
frequently been stressed by the Committee in the 
past. It is to be dealt with in particular by Mr. 
Dankert in a future report. 
6.2. Although this report deals with East-West 
negotiations as they affect defence, some members 
of the Committee wish attention to be drawn to 
the problems of the flanks. As there now appears 
to be a balance of forces in the Central Europe 
sector, Soviet threats or attempts at intimidation 
must be expected on the continent's northern 
and southern maritime flanks. The Soviet sub-
marine fleet is particularly active around the 
Scandinavian shores. Although Norway's reason 
for refusing to join the EEC is economic, and 
does not signify a change of political attitude, 
this country will nevertheless always be tempted 
by neutrality. Detente and American overtures 
to Moscow bring grist to the mill of N ordek 
advocates. 
6.3. In the Mediterranean sector, the countries 
nearest to the Soviet bloc- Turkey and Greece 
- have not relaxed their vigilance towards 
Moscow. In the Western Mediterranean, on the 
other hand, the Spanish Government is prepar-
ing for a rapprochement with Moscow, a para-
doxical move at a time when Soviet penetration 
through North African bases is gaining ground. 
When the Brussels Treaty, the Atlantic Pact 
and the WEU agreements were drawn up, Soviet 
influence in the Western Mediterranean was nil. 
In addition, in a world thirsting for democracy, 
the rigour of the Spanish regime precluded the 
association of Spanish leaders with a European 
defence organisation. 
6.4. But times change and although the accession 
of Western Mediterranean countries to WEU 
would be quite out of the question at the present 
juncture, your Rapporteur believes that consi-
deration should perhaps be given to these coun-
tries ultimately being able to take part in a 
European defence organisation. He raises this 
question because of the geographical position of 
these countries, close to the Soviet base at Mers 
el-Kebir and of a possible approach route for 
United States forces, and asks that a future 
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report study the military forces of these countries 
and their political evolution. 
6.5. Your Rapporteur has been struck by the 
fact that as far as the means of applying the 
Brussels Treaty, i.e. provisions regarding the 
armed forces to allow the Alliance to operate 
effectively, are concerned, full responsibility was 
handed over to the North Atlantic Treaty Organ-
isation by a resolution of 20th December 1950. 
The forces were thus relieved of the commitment 
to provide automatic assistance, and their inter-
vention was made subject to a procedure of prior 
consultation, although the same resolution prov-
ided that "these new arrangements will in no 
way affect the obligations assumed towards each 
other by the signatory powers under the Brussels 
Treaty". 
6.6. At a time when speedy decision-making is 
of the highest importance, your Rapporteur 
believes that consideration ought to be given to 
the value of Article V of the Brussels Treaty. 
He has great confidence in the spirit of solidarity 
of the American leaders. But it must be recog-
nised that the flexible response concept and, more 
recently, the various agreements concluded 
directly between Washington and Moscow pro-
vide grounds for reflection. Will the United 
States Government decide to intervene in all 
circumstances for the defence of Europe with 
the same ardour as in the fifties Y Should not 
Europe with no hard feelings towards the United 
States, but with the courage of a continent which 
must face up to the facts, think of gradually 
taking over its own defence ? 
6.7. Admittedly, in most cases, the certainty of 
American intervention will guarantee the main-
tenance of peace, but the balance of terror will 
only stop large-scale moves and major countries. 
Your Rapporteur believes that in Europe there 
are, and will always be, a number of disputes in 
which the United States does not wish to be 
involved and from which the Soviet Union 
benefits, either by encroaching a little further 
or by maintaining a status quo throughout 
Central Europe, which is a source of concern. 
Your Rapporteur therefore wishes further con-
sideration to be given to the question of establish-
ing a European military command in the near 
future under the authority of the governments 
of the WEU member countries, with responsibi-
lity for ensuring peace and the survival of all the 
pour !'Occident est, en !'occurrence, le sentiment 
d'euphorie qui pourrait aveugler les pays demo-
cratiques sur la necessite de maintenir a son 
niveau actuelleur tres couteux effort de defense. 
Ce probleme, qui a souvent ete souligne par la 
commission dans le passe, doit etre traite tout 
particulierement par M. Dankert dans un futur 
rapport. 
6.2. Bien que le present rapport traite des 
negociations Est-Ouest dans la mesure ou elles 
ont une incidence sur la defense, certains mem-
bres de la commission souhaitent que !'attention 
soit attiree sur le probleme des flancs. L'equilibre 
des forces paraissant realise dans le secteur 
Centre-Europe, il faut s'attendre a des menaces 
ou a des tentatives d'intimidation sovietiques sur 
les flancs maritimes Nord et Sud du continent. 
La flotte sous-marine sovietique est particuliere-
ment active dans les parages des Etats scandi-
naves. Si le refus de la Norvege d'entrer dans la 
C.E.E. s'appuie sur des motifs d'ordre econo-
mique et ne signifie pas, pour autant, un change-
ment d'attitude politique, il n'en demeure pas 
moins que ce pays sera toujours tente par le 
neutralisme. La detente, le comportement des 
dirigeants americains a l'egard de Moscou appor-
tent de l'eau au moulin des partisans du Nordek. 
6.3. Dans le secteur mediterraneen, on constate 
que les pays les plus proches du bloc sovietique, 
la Turquie et la Grece, n'ont pas attenue leur 
rigidite a l'encontre de Moscou. En Mediterranee 
occidentale, en revanche, le gouvernement de 
Madrid esquisse un rapprochement avec Moscou. 
Mouvement paradoxa! au moment ou la penetra-
tion sovietique par les bases nord-africaines 
devient de plus en plus aigue et consistante. 
Lorsque les traites de Bruxelles, du Pacte atlan-
tique et de l'U.E.O. furent conclus, !'influence 
russe en Mediterranee occidentale etait nulle. 
De surcroit, dans un monde avide de democratie, 
la vigueur du regime de Franco excluait alors 
toute association des dirigeants madrilenes a 
une organisation de defense europeenne. 
6.4. Les choses evoluent et, si l'entree de pays 
de la Mediterranee occidentale dans l'U.E.O. ne 
serait, sans aucun doute, pas toleree dans les 
circonstances presentes, votre rapporteur se 
demande s'il ne faut pas envisager qu'un jour, 
ces pays puissent faire partie d'une organisa-
tion europeenne de defense. La situation geogra-
phique de ces pays, places non seulement a 
proximite des bases sovietiques de Mers-el-Kebir, 
mais egalement sur une eventuelle voie d'acces 




rapporteur a poser la question et a demander 
qu'un prochain rapport ait pour objet l'etude des 
forces militaires de ces pays et de leur evolution 
politique. 
6.5. Votre rapporteur a ete frappe par le fait 
que les moyens d'application du Traite de Bru-
xelles, a savoir le dispositif des forces armees 
permettant a cette alliance de fonctionner effec-
tivement, furent, par une resolution du 20 de-
cembre 1950, remis integralement entre les mains 
de !'Organisation du Traite de !'Atlantique 
Nord. Ce faisant, on deliait des forces astreintes 
a une assistance automatique pour subordonner 
leur intervention eventuelle a une procedure de 
consultation prealable, bien que cette meme reso-
lution prevoie que « les nouvelles dispositions 
n'affecteront en aucune fac;on les obligations 
mutuelles auxquelles se sont engagees les puis-
sances signataires du Traite de Bruxelles ». 
6.6. Dans une periode ou une decision vaut 
par sa rapidite, votre rapporteur croit que l'on 
doit mesurer !'interet que presente !'article V 
du Traite de Bruxelles. II garde une grande con-
fiance dans !'esprit de solidarite des dirigeants 
americains, mais il faut bien voir que la theorie 
de la riposte graduee et plus recemment les 
divers accords passes directement entre Wash-
ington et Moscou amenent a se poser quelques 
questions. En toutes circonstances, le gouverne-
ment de Washington se decidera-t-il a intervenir 
pour la defense de !'Europe avec la meme fer-
veur que celle qui l'animait dans les annees 50 ? 
L'Europe ne doit-elle pas, sans la moindre acri-
monie a l'egard de Washington, mais avec le 
courage d'un continent qui doit voir la realite 
en face, songer a assumer peu a peu sa propre 
defense? 
6.7. Certes, dans la plupart des cas, la certi-
tude de !'intervention americaine sera la garantie 
du maintien de la paix. Toutefois, l'equilibre de 
la terreur n'arrete que les grandes tentatives et 
les grands pays. Votre rapporteur croit qu'il 
existe et existera toujours, en Europe, un certain 
nombre de disputes dans lesquelles Washington 
ne veut pas etre implique et dont Moscou se tire 
a son avantage, soit en grignotant de nouvelles 
positions, soit en maintenant dans toute l'Europe 
centrale un statu quo qui reate preoccupant. 
Aussi votre rapporteur souhaiterait-il que l'on 
approfondisse l'etude de la mise sur pied, dans 
un proche avenir, d'un commandement militaire 
europeen, susceptible de fonctionner sous !'auto-
rite des gouvernements des pays membres de 
l'U.E.O. et appele a prevoir, dans !'hypothese 
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nations of Europe in the event of American 
disengagement or an over-flexible response. 
6.8. The fact that the Committee does not devote 
further space to the subject in the present report 
is not to be taken as meaning that the trend of 
East-West relations is reducing the need to 
maintain and improve the quality of the defence 
effort of the NATO countries. The converse is 
true. Experience so far has clearly shown that 
the Soviet Union is prepared to negotiate mean-
ingful arms limitation agreements only when the 
West has proved its determination to pay the 
necessary social and economic price of an ade-
quate defence effort. The very success of future 
East-West negotiations will depend on the 
maintenance of an adequate defence effort by 
the NATO countries. 
7. Poaible future evolution of NATO strategy 
7.1. Having insisted on the need to maintain the 
defence effort, the Committee suggests that a 
study should be made of the possible options 
which might arise in the future should more 
concrete arms control agreements be concluded 
with the Warsaw Pact countries, in particular 
should there be any agreement on the reduction 
of forces. The present NATO strategy, based 
essentially on national forces, albeit integrated 
into NATO, deployed to hold ground as near the 
iron curtain as possible (the "forward strategy") 
and to offer a flexible response to any form of 
aggression, may not necessarily be a strategy 
offering maximum security with lower levels of 
forces on each side. Better use might well be 
made of the United States military presence by 
organising mobile task forces comprising troops 
of several nationalities on the lines of the present 
ACE Mobile Force (although the mobile task 
forces need not be air-transportable to the same 
degree) so that the presence of the joint and 
several guarantee offered by NATO can be seen 
to exist clearly throughout the area covered by 
the treaty. 
7.2. The Committee is aware that mobility is 
expensive, but it believes that there are both 
political and military aspects to the credibility 




8.1. Reviewing some of the principal subjects 
dealt with in this report, such as the approach 
to a conference on security and co-operation in 
Europe, and possible discussions on mutual and 
balanced force reductions, it is apparent that the 
Council of WEU is playing no part in ensuring 
the necessary harmonisation of the positions of 
the member countries - this task is carried out 
chiefly in the North Atlantic Council and, as far 
as the CSCE is concerned, to a lesser extent in 
the framework of the political consultative 
machinery based on the Committee of Political 
Directors. The Assembly itself has very recently 
expressed the view that the present, very limited, 
defence functions of WEU should not at present 
be enlarged 1 • The European summit conference 
has not discussed defence and the final commu-
nique makes no mention of the matter, even 
where it speaks of "transforming, before the end 
of the present decade, and with the fullest respect 
for the treaties already signed, the whole complex 
of the relations of member States into a Euro-
pean union". 
8.2. While the institutions of the European 
Community are to produce a report on European 
union before the end of 1975 for submission to 
a summit conference, and with some hope of an 
end to the Vietnam war, President Nixon is 
expected to visit Europe in 1973 to discuss 
Atlantic relationships. Dr. Kissinger made the 
announcement at his press conference on 16th 
September: 
"We are now at the end of the period in 
which military security alone could be the 
cement of western relationships. Of course, 
I. "Considering therefore that any defence functions 
that may be asswned by the European Community in 
the future must be kept within the framework of NATO, 
but believing that it is premature to consider any insti-
tutional changes in the existing arrangements for collec-
tive defence or in the defence activities of the Council 
defined in its second annual report" (Recommendation 
212 adopted by the Assembly on 30th November 1971); 
although in the preamble to Recommendation 211 adopted 
the same day, the Assembly considered "that the modified 
Brussels Treaty still provides an excellent basis for even. 
tually constructing some Western European political and 
defensive grouping within the Atlantic Alliance e,nd that 
it should in no case be further modified". 
d'un desinteressement americain ou d'une « re-
ponse » trop « :flexible », des ripostes de nature 
a assurer la paix et la survie de tous les peuples 
d'Europe. 
6.8. Le :fait que la commission ne s'etende pas 
plus longuement sur le sujet dans le present rap-
port ne doit pas etre interprete comme signi:fiant 
que la tendance actuelle des relations Est-Ouest 
reduit la necessite de maintenir et d'ameliorer 
la qualite de l'e:f:fort de defense des pays de 
l'O.T.A.N. Bien au contraire. L'experience mon-
tre clairement, jusqu'a present, que !'Union 
Sovietique n'est disposee a negocier de veritables 
accords sur la limitation des armements que 
lorsque !'Occident a prouve sa determination de 
payer sur le plan social et economique le prix 
qu'impose un effort de defense adequat. Le suc-
ces meme des :futures negociations Est-Ouest 
dependra du maintien d'un effort de defense 
su:f:fisant de Ia part des pays de l'O.T.A.N. 
7. L'evolution possible de la strategie de l'O.T.A.N. 
7.1. Ayant insiste sur la necessite de maintenir 
l'e:f:fort de defense, Ia commission suggere d'etu-
dier les options qui pourraient s'o:f:frir ulterieu-
rement si des accords concrets de controle des 
armements etaient conclus avec les pays du 
Pacte de Varsovie et si !'accord se :faisait, notam-
ment, sur Ia reduction des :forces. La strategie 
actuelle de l'O.T.A.N., qui repose essentielle-
ment sur les :forces nationales, meme si elles sont 
integrees dans le cadre de l'O.T.A.N. et de-
ployees de :fa«;on a tenir le terrain aussi pres que 
possible du rideau de :fer ( « strategie avancee ») 
et a opposer une riposte graduee a toute :forme 
d'agression, pourrait ne pas o:f:frir necessaire-
ment le maximum de securite en cas de reduc-
tion des niveaux de :forces de part et d'autre. 
La presence militaire americaine pourrait peut-
etre etre utilisee de maniere plus profitable en 
creant des :forces d'intervention mobiles :formees 
de contingents pluri-nationaux sur le modele de 
l'actuelle :force mobile du Commandement allie 
en Europe (bien qu'il ne soit pas necessaire que 
ces :forces d'intervention soient dotees de Ia meme 
mobilite aerienne), de telle sorte que la garantie 
commune et multiple de l'O.T.A.N. puisse se 
mani:fester clairement dans toute la zone cou-
verte par le traite. 
7.2. La commission est consciente du :fait que la 
mobilite est couteuse, mais elle estime que la 
credibilite des :forces de defense presente des 
aspects a Ia :fois politiques et militaires auxquels 




8.1. En examinant certains des principaux su-
jets traites dans le present rapport - les pre-
parati:fs de Ia conference sur la securite _et la 
cooperation en Europe, les eventuelles diSCUS-
sions sur les reductions mutuelles et equilibrees 
de :forces - on s'aper«;oit que le Conseil de 
l'U.E.O. n'intervient nullement pour assurer 
I 'harmonisation indispensable des positions des 
pays membres ; cette tache est assumee essentiel-
lement par le Conseil de !'Atlantique Nord et, en 
ce qui concerne la C.S.C.E., dans une moindre 
mesure par le mecanisme de consultation politi-
que reposant sur le Comite des directeurs poli-
tiques, dans le cadre de consultations ~olitiques 
a neu:f. L'Assembiee elle-meme a expnme tout 
recemment !'opinion que les :fonctions de defense 
tres limitees qui sont actuellement celles de 
l'U.E.O. ne devraient pas etre etendues pour 
!'instant 1• La conference europeenne au sommet 
n'a pas examine les questions de defense et le 
communique :final n'en :fait aucune mention, 
meme lorsqu'il parle de « transformer, avant Ia 
:fin de !'actuelle decennie, [ et dans le plus grand 
respect des traites deja signes] !'ensemble de 
leurs [les Etats membres de la Communaute] 
relations en une Union europeenne ». 
8.2. Tandis que les institutions de Ia Commu-
naute europeenne doivent presenter, avant la :fin 
de 1975, un rapport sur !'Union europeenne qui 
sera soumis a une conference au sommet, et tan-
dis que l'on a certain espoir de voir se terminer 
Ia guerre au Vietnam, on s'attend a ce que le 
President Nixon se rende en Europe en 1973 
pour discuter des relations atlantiques. M. Kis-
singer l'a annonce dans sa conference de presse 
du 16 septembre : 
« Nous arrivons maintenant au terme de la 
periode oil seule Ia securite militaire pou-
vait cimenter les relations occidentales. Na-
1. • Considerant, par consequent, que toutes les fonc-
tions de defense susceptibles d'~tre a.ssumees ulterieure-
ment par Ia Communaute europeenne doivent rester dans 
Ie cadre de l'O.T.A.N., ma.is estima.nt qu'il est premature 
d'envisager des modifications institutionnelles en ce qui 
conceme les dispositions en vigueur pour Ia defense 
collective ou les activites de defense du Conseil definies 
dans son deuxieme rapport annual • (Recomma.nda.tion 
no 212 du 30 novembre 1971), bien que l'Assemblee, dans 
Ia Recomma.nda.tion n° 211 adoptee le m~me jour, ait 
estime • que le Traite de Bruxelles revise reste une base 
excellente pour constituer eventuellement un groupement 
politique et defensif ouest-european plus elabore au sein 
de !'Alliance atlantique et qu'il ne doit, en aucun cas, 
subir de nouvelles modifications ». 
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Atlantic relationships have to be adapted 
to the circumstances of the emergence of a 
more united Europe and an economically 
much stronger Europe, and also to the 
tendency in the world in which negotiation 
is increasingly replacing confrontation, so 
I was asked on behalf of the President to 
point out to them that as soon as his schedule 
would be less pressed by domestic exigencies, 
he hoped to resume most intense consulta-
tions with our European friends on how to 
put relationships between Europe and the 
United States on a new, even more dynamic 
and constructive basis, consistent with the 
change in the international situation that 
had occurred." 
The Committee will wish to examine in a future 
report the defence implications of the enlarge-
ment of the Community and of the new United 
States interest in studying .Atlantic relationships. 
The Committee is convinced that European 
arrangements for the joint production of arma-
ments are a first priority and it welcomes accord-
ingly the Eurogroup's agreement announced on 
23rd May on principles to develop and intensify 
co-operation in research, development, production 
and purchase of defence equipment~. 
8.3 The present conclusions of the Committee are 
set forth in the draft recommendation. 
Paragraph 1 of the draft recommendation 
8.4. In paragraph 3.9. of the explanatory memo-
randum the Committee points out that the 
resumed SALT is expected to deal inter alia with 
"forward based" systems and stresses the need 
1. Appendix IV. 
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for the tactical nuclear weapons with which most 
European NATO countries are equipped to be 
excluded from such purely bilateral talks. 
Paragraph 2 
8.5. The need to retain a link in time between 
CSCE and MBFR is discussed in paragraphs 2.3. 
to 2.12. of the explanatory memorandum. 
Paragraph 3 
8.6. The history of the MBFR proposals is 
described in paragraphs 2.5. et seq. 
Paragraph 4 
8.7. The problem of the Mediterranean is men-
tioned in paragraphs 6.3. and 6.4. 
Paragraphs 5 and 6 
8.8. The possibility of a European defence 
nucleus is mentioned in paragraphs 6.5. to 6.7. 
of the explanatory memorandum. 
Paragraph 7 
8.9. The agenda proposed by the NATO coun-
tries for CSCE is described in paragraph 2.1. 
Paragraph 8 
8.10. The Committee's proposal for an arms 
limitation verification agency is described in 
paragraphs 3.5. to 3.7. of the explanatory memo-
randum. 
turellement, les relations atlantiques doi-
vent s'adapter a !'apparition d'une Europe 
plus unie et plus forte sur le plan ooono-
mique, ainsi qu'a la tendance, qui se fait 
jour dans le monde, a substituer de plus 
en plus les negociations a Ia confrontation. 
Aussi, le President m'a-t-il charge d'an-
noncer en son nom que des que son emploi 
du temps serait moins charge par les obli-
gations interieures, il esperait reprendre 
des consultations tres intenses avec nos 
amis europeans sur la fac;on d'etablir les 
relations entre !'Europe et les Etats-Unis 
sur une nouvelle base, encore plus dyna-
mique et constructive, et correspondant a 
!'evolution de la situation internationale. :. 
La commission voudra sans doute examiner 
dans un futur rapport les consequences qu'en-
traineront pour la defense l'elargissement de la 
Communaute et le nouvel interet manifeste par 
les Etats-Unis pour !'etude des relations atlan-
tiques. La commission est convaincue que les ac-
cords europeans visant la production commune 
d'armements constituent la priorite la plus ur-
gente et elle se felicite, par consequent, de la 
nouvelle, annoncea le 23 mai, selon laquelle l'Eu-
rogroupe aurait donne son accord au principe du 
developpement et de !'intensification de la coo-
peration en matiere d'etude, de mise au point, 
de production et d'acquisition de materiel pour 
la defense 1• 
8.3. Les conclusions actuelles de la commission 
figurent dans le projet de recommandation. 
Paragraphe 1 du projet de recommandation 
8.4. Dans le paragraphe 3.9. de !'expose des 
motifs, la commission indique que l'on s'attend 
a ce qu'a la reprise des conversations SALT, 
celles-ci portent, entre autres, sur les systemes 
1. Annexe IV. 
140 
DOCUMENT 587 
d'armes « a base avancee ». La COmmiSSIOn in-
siste pour que les armes nucleaires tactiques dont 
sont dotes la plupart des pays europeens de 
l'O.T.A.N. soient exclues de ces discussions pure-
ment bilaterales. 
Paragraphe 2 
8.5. La nooessite de maintenir un lien dans le 
temps entre la C.S.C.E. et les R.M.E.F. est etu-
diee aux paragraphes 2.3. a 2.12. de !'expose des 
motifs. 
Paragraphe 3 
8.6. L'historique des propositions de R.M.E.F. 
figure aux paragraphes 2.5. et suivants. 
Paragraphe 4 
8.7. Le probleme de la Mediterranee est evoque 
aux paragraphes 6.3. et 6.4. 
Paragraphes 5 et 6 
8.8. L'eventualite d'un « noyau » de defense 
europeen est evoquea aux paragraphes 6.5 a 6.7. 
de !'expose des motifs. 
Paragraphe 7 
8.9. L'ordre du jour propose pour la C.S.C.E. 
par les pays de l'O.T.A.N. figure au paragraphe 
2.1. 
Paragraphe 8 
8.10. La proposition de la commission pour la 
creation d'une agence de verification des limita-
tions d'armements est developpee aux para-
graphes 3.5 a 3.7. de !'expose des motifs. 
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APPENDIX I 
Treaty on the limitation of anti-ballistic missile systems 
26th May 1912 
The United States of America and the 
Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter 
referred to as the parties, 
Proceeding from the premise that nuclear 
war would have devastating consequences for all 
mankind, 
Considering that effective measures to limit 
anti-ballistic missile systems would be a sub-
stantial factor in curbing the race in strategic 
offensive arms and would lead to a decrease in 
the risk of outbreak of war involving nuclear 
weapons, 
Proceeding from the premise that limitation 
of anti-ballistic missile systems, as well as certain 
agreed measures with respect to limitation of 
strategic offensive arms, would contribute to the 
creation of more favourable conditions for 
further negotiations on limiting strategic arms, 
Mindful of their obligations under Article VI 
of the treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons, 
Declaring their intention to achieve at the 
earliest possible date the cessation of the nuclear 
arms race and to take effective measures toward 
reductions in strategic arms, nuclear disarma-
ment, and general and complete disarmament, 
Desiring to contribute to the relaxation of 
international tension and the strengthening of 
trust between States, 
Have agreed as follows : 
Article I 
1. Each party undertakes to limit anti-ballistic 
missile (ABM) systems and to adopt other 
measures in accordance with the provisions of 
this treaty. 
2. Each party undertakes not to deploy ABM 
systems for a defence of the territory of its 
country and not to provide a base for such a 
defence, and not to deploy ABM systems for 
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defence of an individual region except as pro-
vided for in Article III of this treaty. 
Article II 
1. For the purpose of this treaty, an ABM 
system is a system to counter strategic ballistic 
missiles or their elements in flight trajectory, 
currently consisting of : 
A. ABM interceptor missiles, which are 
interceptor missiles constructed and 
deployed for an ABM role, or of a type 
tested in an ABM mode ; 
B. ABM launchers, which are launchers 
constructed and deployed for launching 
ABM interceptor missiles ; and 
C. ABM radars, which are radars con-
structed and deployed for an ABM role, 
or of a type tested in an ABM mode. 
2. The ABM system components listed in 
paragraph 1 of this article include those which 
are: 
A. operational, 
B. under construction, 
C. undergoing testing, 




Each party undertakes not to deploy ABM 
systems or their components except that : 
A. within one ABM system deployment 
area having a radius of 150 kilometres 
and centred on the party's national 
capital, a party may deploy: (1) no more 
than 100 ABM launchers and no more 
than 100 ABM interceptor missiles at 
launch sites, and (2) ABM radars within 
no more than six ABM radar complexes, 
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ANNEXE I 
Traiti sur la limitation des systemes de missiles anti-balistiques 
26 mai 1972 
Les Etats-Unis d'Amerique et l'Union des 
Republiques Socialistes Sovietiques, agissant en 
tant que parties, 
Partant de la premisse qu'une guerre nu-
cleaire aurait des consequences devastatrices pour 
!'ensemble de I 'humanite ; 
Considerant que des mesures efficaces pour 
limiter les systemes de missiles anti-balistiques 
seraient un facteur important dans la limitation 
de la course aux armes strategiques offensives et 
conduiraient a une diminution du risque d'une 
guerre dans laquelle des armes nucleaires seraient 
utilisees; 
Partant de la premisse que la limitation des 
systemes de missiles anti-balistiques, ainsi que 
!'adoption de certaines mesures concernant la li-
mitation des armes offensives strategiques, con-
tribueraient a la creation de conditions plus £avo-
rabies pour de nouvelles negociations sur la limi-
tation des armes strategiques ; 
Ayant a !'esprit leurs obligations decoulant 
de !'article VI du traite de non-proliferation des 
armes nucleaires ; 
Declarant leur intention d'arriver a la date 
la plus proche possible a !'arret de la course aux 
armes nucleaires, et de prendre des mesures effi-
caces en vue de la reduction des armes strata.. 
giques, du desarmement nucleaire et du desarme-
ment general et complet ; 
Desireux de contribuer a la reduction de la 
tension internationale et au renforcement de la 
confiance entre Etats, 
Sont convenus ce qui suit : 
Article Ier 
1. Chaque partie s'engage a limiter les syste-
mes de missiles anti-balistiques (ABM) eta adop-
ter d'autres mesures en accord avec les disposi-
tions de ce traite. 
2. Chaque partie s'engage a ne pas mettre en 
service des systemes d'ABM pour la defense du 
territoire de son pays, a ne pas fournir de base 
pour une telle defense, et a ne pas mettre en ser-
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vice des systemes ABM pour la defense d'une 
region particuliere autrement qu'il n'est dispose 
dans !'article III de ce traite. 
Article II 
1. II est entendu dans ce traite qu'un systeme 
ABM est un systeme visant a intercepter des mis-
siles strategiques balistiques ou leurs elements 
dans leur trajectoire de vol, et qui comprend 
actuellement : 
A. Des missiles intercepteurs ABM, qui sont des 
missiles intercepteurs construits et mis en 
service pour jouer un role d'ABM, ou d'un 
type ayant ete experimente dans un ABM ; 
B. Des lanceurs ABM, qui sont des lanceurs 
construits et mis en service pour lancer des 
missiles intercepteurs ABM ; 
C. Des radars ABM, qui sont des radars cons-
truits et mis en service pour un role d'ABM, 
ou d'un type experimente en tant qu'ABM. 
2. Les composants d'un systeme ABM enumeres 
au paragraphe 1 de cet article comprennent ceux 
qui sont: 
A. Operationnels ; 
B. Sous construction ; 
C. En cours d'essai ; 
D. En cours de revision, de reparation ou de 
conversion ; 
E. En stock 
Article III 
Chaque partie s'engage a ne pas mettre en 
service de systemes ABM ou leurs composants, 
sauf que: 
A. Dans les limites d'une zone de deploiement de 
systeme ABM d'un rayon de 150 kilometres, 
et ayant pour centre la capitale nationale de 
la partie, une partie peut mettre en service : 
(1) au plus cent lanceurs ABM et pas plus 
de cent missiles intercepteurs ABM sur les 
sites de lancement ; (2) des radars ABM ne 
depassant pas six complexes de radars ABM, 
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the area of each complex being circular 
and having a diameter of no more than 
three kilometres, and 
B. within one ABM system deployment area 
having a radius of 150 kilometres and 
containing ICBM silo launchers, a party 
may deploy: (1) no more than 100 ABM 
launchers and no more than 100 ABM 
interceptor missiles at launch sites, (2) 
two large phased-array ABM radars com-
parable in potential to corresponding 
ABM radars operational or under con-
struction on the date of signature of the 
treaty in an ABM system deployment 
area containing ICBM silo launchers, 
and (3) no more than 18 ABM radars 
each having a potential less than the 
potential of the smaller of the above-
mentioned two large phased-array ABM 
radars. 
Article IV 
The limitations provided for in Article III 
shall not apply to ABM systems or their com-
ponents used for development or testing, and 
located within current or additionally agreed test 
ranges. Each party may have no more than a 
total of 15 ABM launchers at test ranges. 
Article V 
1. Each party undertakes not to develop, test 
or deploy ABM systems or components which 
are sea-based, air-based or mobile land-based. 
2. Each party undertakes not to develop, test 
or deploy ABM launchers for launching more 
than one ABM interceptor missile at a time from 
each launcher, nor to modify deployed launchers 
to provide them with such a capability, nor to 
develop, test or deploy automatic or semi-
automatic or other similar systems for rapid 
reload of ABM launchers. 
Article VI 
To enhance assurance of the effectiveness 
of the limitations on ABM systems and their 




A. not to give missiles, launchers or radars, 
other than ABM interceptor missiles, 
ABM launchers, or ABM radars, capabil-
ities to counter strategic ballistic missiles 
or their elements in flight trajectory, and 
not to test them in an ABM mode, and 
B. not to deploy in the future radars for 
early warning of strategic ballistic missile 
attack except at locations along the 
periphery of its national territory and 
oriented outward. 
Article VII 
Subject to the provisions of this treaty, 
modernisation and replacement of ABM systems 
or their components may be carried out. 
Article VIII 
ABM systems or their components in excess 
of the numbers or outside the areas specified in 
this treaty shall be destroyed or dismantled under 
agreed procedures within the shortest possible 
agreed period of time. 
Article IX 
To assure the viability and effectiveness of 
this treaty, each party undertakes not to transfer 
to other States, and not to deploy outside its 
national territory, ABM systems or their compo-
nents limited by this treaty. 
Article X 
Each party undertakes not to assume any 
international obligations which would conflict 
with this treaty. 
Article XI 
The parties undertake to continue active 
negotiations for limitations on strategic offensive 
arms. 
Article XII 
1. For the purpose of providing assurance of 
compliance with the provisions of this treaty, 
each party shall use national technical means of 
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la superficie de chaque complexe etant circu-
laire et ayant un diametre d'un maximum de 
3 kilometres. 
B. Dans les limites d'une zone de deploiement 
d'un systeme ABM ayant un rayon de 150 
kilometres et contenant des silos de lanceurs 
ICBM, chaque partie peut mettre en ser-
vice: (l)au plus cent lanceurs ABM et pas 
plus de cent missiles intercepteurs ABM sur 
les sites de lancement; (2) deux grands ra-
dars ABM dit «phased-array», comparables 
en puissance a des radars ABM correspon-
dants, operationnels ou en cours de construc-
tion a la date de la signature du traite, dans 
une region de deploiement de systeme ABM 
contenant des silos de lanceurs ICBM; (3) 
au plus dix-huit radars ABM ayant chacun 
un potentiel moindre que le potentiel du plus 
petit des deux grands radars ABM « phased-
array » mentionnes ci-dessus. 
Article IV 
Les limitations prevues dans !'article III ne 
s'appliqueront pas aux systemes ABM ou a leurs 
composants utilises pour le developpement ou 
l'essai, et situes dans les polygones d'essai actuels 
ou dans ceux qui viendraient s'y ajouter par ac-
cord mutuel. Chaque partie ne peut avoir plus 
d'un total de quinze lanceurs ABM dans les poly-
gones d'essai. 
Article V 
1. Chaque partie s'engage a ne pas construire, 
essayer ou deployer des systemes ou des com-
posants ABM bases en mer, en l'air ou dans l'es-
pace ou sur des plates-formes terrestres mobiles. 
2. Chaque partie s'engage a ne pas construire, 
essayer ou deployer des lanceurs ABM pour lan-
cer plus d'un missile intercepteur ABM a la fois 
avec chaque lanceur, ni a modifier les lanceurs 
deployes de maniere a ce qu'ils puissent le faire, 
ni a developper, essayer ou deployer des sys-
temes automatiques, semi-automatiques ou des 
systemes similaires pour le chargement rapide des 
lanceurs ABM. 
Article VI 
Pour ameliorer l'efficacite de la limitation 
des systemes ABM et de leurs composants, prevue 
par ce traite, chaque partie s'engage: 
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A. A ne pas donner aux missiles, lanceurs ou 
radars, autres que des missiles intercepteurs 
ABM, des lanceurs ABM ou des radars 
ABM, les moyens d'intercepter des missiles 
strategiques balistiques ou leurs elements 
dans leur trajectoire de vol, et a ne pas les 
experimenter en tant qu'equipement ABM ; 
B. A ne pas deployer a l'avenir des radars de 
prealerte contre des attaques de missiles 
strategiques balistiques en des sites sur la 
peripherie de son territoire national et orien-
tes vers l'exterieur. 
Article VII 
Dans les limites des dispositions de ce traite, 
la modernisation et le remplacement des syste-
mes ABM ou de leurs composants peuvent etre 
entrepris. 
Article VIII 
Les systemes ABM ou leurs composants de-
passant le nombre, ou situes hors des zones speci-
fiees dans ce traite, ainsi que les systemes ABM 
ou leurs composants prohibes par ce traite, seront 
detruits ou demanteles selon une procedure et 
dans les delais les plus brefs convenus. 
Article IX 
Afin d'assurer la viabilite et l'efficacite de 
ce traite, chaque partie s'engage a ne pas trans-
ferer a d'autres Etats et a ne pas deployer hors 
de son territoire national des systemes ABM ou 
leurs composants faisant l'objet de limitation aux 
termes de ce traite. 
Article X 
Chaque partie s'engage a ne pas assumer des 
obligations internationales qui seraient en conflit 
avec ce traite. 
Article XI 
Les parties s'engagent a poursuivre active-
ment des negociations pour la limitation des ar-
mes strategiques offensives. 
Article XII 
1. En vue d'assurer !'observation des disposi-
tions de ce traite, chaque partie utilisera les 
moyens de controle techniques a sa disposition 
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verification at its disposal in a manner consistent 
with generally recognised principles of interna-
tional law. 
2. Each party undertakes not to interfere with 
national technical means of verification of the 
other party operating in accordance with para-
graph 1 of this article. 
3. Each party undertakes not to use deliberate 
concealment measures, which impede verification 
by national technical means of compliance with 
the provisions of this treaty. This obligation shall 
not require changes in current construction, 
assembly, conversion or overhaul practices. 
Article XIII 
1. To promote the objectives and implementa-
tion of the provisions of this treaty, the parties 
shall establish promptly a standing consultative 
commission, within the framework of which they 
will: 
A. consider questions concerning compliance 
with the obligations assumed and related 
situations which may be considered ambi-
guous; 
B. provide on a voluntary basis such inform-
ation as either party considers necessary 
to assure confidence in compliance with 
the obligations assumed ; 
C. consider questions involving unintended 
interference with a national technical 
means of verification ; 
D. consider possible changes in the strategic 
situation which have a bearing on the 
provisions of this treaty ; 
E. agree upon procedures and dates for 
destruction or dismantling of ABM sys-
tems or their components in cases 
provided for by the provisions of this 
treaty; 
F. consider, as appropriate, possible propo-
sals for further increasing the viability 
of this treaty, including proposals for 
amendments in accordance with the provi-
sions of this treaty ; 
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G. consider, as appropriate, proposals for 
further measures aimed at limiting 
strategic arms. 
z. The parties through consultation shall 
establish, and may amend as appropriate, regula-
tions for the standing consultative commiSSion 
governing procedures, composition and other 
relevant matters. 
Article XIV 
1. Each party may propose amendments to 
this treaty. Agreed amendments shall enter into 
force in accordance, with the procedures govern-
ing the entry into force of this treaty. 
2. Five years after entry into force of this 
treaty, and at five-year intervals thereafter, the 
parties shall together conduct a review of this 
treaty. 
Article XV 
1. This treaty shall be of unlimited duration. 
2. Each party shall, in exercising its national 
sovereignty, have the right to withdraw from 
this treaty if it decides that extraordinary events 
related to the subject matter of this treaty have 
jeopardised its supreme interests. It shall give 
notice of its decision to the other party six 
months prior to withdrawal from the treaty. Such 
notice shall include a statement of the extra-
ordinary events the notifying party regards as 
having jeopardised its supreme interests. 
Article XVI 
1. This treaty shall be subject to ratification 
in accordance with the constitutional procedures 
of each party. The treaty shall enter into force 
on the day of the exchange of instruments of rati-
fication. 
2. This treaty shall be registered pursuant to 
Article 102 of the Charter of the United Nations. 
Source: International Herald Tribune, 29th May 1972. 
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de maniere compatible avec les principes gene-
ralement reconnus de la loi internationale. 
2. Chaque partie s'engage a ne pas apporter 
une opposition au controle par les moyens tech-
niques nationaux de l'autre partie, effectue selon 
le paragraphe 1 de cet article. 
3. Chaque partie s'engage a ne pas prendre 
deliberement des mesures de dissimulation em-
pechant le controle par des dispositifs techniques 
nationaux en accord avec les dispositions de ce 
traite. Cette obligation ne necessitera pas de 
changement dans les methodes actuelles de cons-
truction, assemblage, conversion ou travaux de 
revision. 
Article XIII 
1. En vue d'atteindre les objectifs de ce traite 
et d'appliquer ses dispositions, les parties etabli-
ront promptement une commission consultative 
permanente au sein de laquelle ils : 
A. Etudieront les questions concernant !'obser-
vation des obligations assumees et les situa-
tions qui en decouleront qui pourraient etre 
considerees comme ambigues ; 
B. Fourniront spontanement toute information 
que chacune des parties considerera neces-
saire pour assurer la confiance dans !'obser-
vation des obligations assumees ; 
C. Etudieront les questions concernant toute in-
terference involontaire dans les moyens tech-
niques nationaux de controle ; 
D. Etudieront les changements eventuels dans la 
situation strategique ayant une influence sur 
les dispositions de ce traite ; 
E. S'entendront sur les procedures a suivre et 
les dates de destruction ou de demantelement 
des systemes ABM ou de leurs composants 
dans les cas prevus par les dispositions de ce 
traite; 
F. Etudieront en cas de besoin d'eventuelles 
propositions pour accroitre l'efficacite de ce 
traite, dont les propositions d'amendements 
en accord avec les dispositions de ce traite ; 
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G. Etudieront, en cas de besoin, des proposi-
tions concernant de nouvelles mesures visant 
a limiter les armes strategiques. 
2. Les parties se consulteront pour etablir -
et pourront amender comme il conviendrait - les 
reglements de la commission consultative perma-
nente concernant les procedures, la composition 
ou tout autre question appropriee. 
Article XIV 
1. Chaque partie pourra proposer des amende-
menta a ce traite. Les amendements convenus en-
treront en application selon les procedures gou-
vernant l'entree en vigueur de ce traite. 
2. Cinq annees apres !'entree en vigueur de ce 
traite et, par la suite, a des intervalles de cinq 
annees, les parties entreprendront une revision 
de ce traite. 
Article XV 
1. Ce traite n'aura pas de duree limitee. 
2. Chaque partie, dans l'exercice de sa souve-
rainete nationale, aura le droit de se retirer de 
ce traite si elle decide que des evenements extra-
ordinaires ayant trait a l'objet de ce traite ont 
compromis ses interets superieurs. Elle donnera 
avis de sa decision a l'autre partie six mois avant 
son retrait de ce traite. Cet avis comprendra une 
enonciation des evenements extraordinaires que 
cette partie considere comme ayant compromis 
ses interets superieurs. 
Article XVI 
1. Ce traite sera sujet a ratification en accord 
avec la procedure constitutionnelle de chaque 
partie. Le traite entrera en vigueur le jour de 
l'echange des instruments de sa ratification. 
2. Ce traite sera enregistre en accord avec !'ar-
ticle 102 de la charte des Nations Unies. 
Source: Le Monde, 30 mai 1972. 
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Interim agreement on certain measures with respect to the 
limitation of strategic offensive arms, and Protocol 
26th May 1912 
The Union of Soviet Socialist Republics and 
the United States of America, hereinafter refer-
red to as the parties, 
Convinced that the treaty on the limitation 
of anti-ballistic missile systems and this interim 
agreement on certain measures with respect to 
the limitations of strategic offensive arms will 
contribute to the creation of more favourable 
conditions for active negotiations on limiting 
strategic arms as well as to the relaxation of 
international tension and the strengthening of 
trust between States, 
Taking into account the relationship between 
strategic offensive and defensive arms, 
Mindful of their obligations under Article VI 
of the treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons, 
Have agreed as follows : 
Article I 
The parties undertake not to start construc-
tion of additional fixed land-based inter-
continental ballistic missile (ICBM) launchers 
after 1st July 1972. 
Article II 
The parties undertake not to convert land-
based launehers for light ICBMs, or for ICBMs 
of older types deployed prior to 1964, into land-
based launehers for heavy ICBMs of types 
deployed after that time. 
Article III 
The parties undertake to limit submarine-
launched ballistic missile (SLBM) launchers and 
modern ballistic missile submarines to the 
numbers operational and under construction on 
the date of signature of this interim agreement, 
and in addition launehers and submarines 
constructed under procedures established by the 
parties as replacements for an equal number of 
ICBM launchers of older type deployed prior 
to 1964 or for launchers on older submarines. 
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Article IV 
Subjeet to the provisions of this interim 
agreement, modernisation and replacement of 
strategic offensive ballistic missiles and laun-
chers covered by this interim agreement may 
be undertaken. 
Article V 
1. For the purpose of providing assurance of 
compliance with the provisions of this interim 
agreement, each party shall use national technical 
means of verification at his disposal in a manner 
consistent with generally recognised principles of 
international law. 
2. Each party undertakes not to interfere with 
the national technical means of verifieation of 
the other party operating in accordance with 
paragraph 1 of this article. 
3. Each party undertakes not to use deliberate 
concealment measures which impede verification 
by national technical means of compliance with 
the provisions of this interim agreement. This 
obligation ·shall not require changes in current 
construction, assembly, conversion or overhaul 
practices. 
Article VI 
To promote the objectives and implementa-
tion of the provisions of this interim agreement, 
the parties shall use the standing consultative 
commission established under Article XIII of the 
treaty on the limitation of anti-ballistic missile 
systems in accordance with the provisions of 
that article. 
Article VII 
The parties undertake to continue active 
negotiations for limitations on strategic offensive 
arms. The obligations provided for in this 
interim agreement shall not prejudice the seope 
or terms of the limitations on strategic offensive 
arms which may be worked out in the course 
of further negotiations. 
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Accord interimaire sur certaines mesures 
concernant la limitation des armes offensives strategiques, et Protocole annexe 
26 mai 1912 
L'Union des Republiques Socialistes Sovie-
tiques et les Etats-Unis d'Amerique, agissant en 
tant que parties, 
Convaincus que le traite sur la limitation des 
systemes de missiles anti-balistiques et cet accord 
provisoire sur certaines mesures concernant la 
limitation des armes strategiques offensives con-
tribueront a la creation de conditions plus favo-
rables a des negociations actives sur la limitation 
des armes strategiques ainsi qu'a la diminution 
de la tension internationale et au renforcement 
de la confiance entre Etats ; 
Tenant compte de la conne:x:ite existant entre 
les armes strategiques offensives et defensives ; 
Conscients de leurs obligations decoulant de 
!'article VI du traite sur la non-proliferation des 
armes nucleaires, 
Sont convenus de ce qui suit : 
Article r 
Les parties s'engagent a ne pas entrepren-
dre, a partir du 1"r juillet 1972, la construction de 
nouvelles rampes de lancement terrestres fixes de 
missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). 
Article II 
Les parties s'engagent a ne pas convertir les 
rampes de lancement terrestres d'ICBM legers, 
ou d'ICBM de types plus anciens conc;us avant 
1964, en des rampes de lancement terrestres pour 
ICBM lourds de types mis au point apres cette 
date. 
Article III 
Les parties s'engagent a limiter le nombre des 
lanceurs de missiles balistiques installes sur sous-
marins (SLBM) et des sous-marins porteurs de 
missiles balistiques modernes au nombre de ceux 
qui sont operationnels ou en cours de construction 
ala date de la signature de cet accord provisoire 
et, en outre, aux lanceurs et aux sous-marins 
construits en vertu des conventions etablies par 
les parties pour remplacer un nombre egal de 




Compte tenu des dispositions de cet accord 
provisoire, la modernisation et le remplacement 
des missiles balistiques offensifs strategiques et 
des lanceurs mentionnes dans ledit accord provi-
soire sont autorises. 
Article V 
1. Afin de garantir le respect des dispositions 
de cet accord provisoire, chaque partie devra 
faire usage des moyens techniques nationaux de 
verification dont elle dispose d'une maniere con-
forme aux principes generalement reconnus du 
droit international. 
2. Chaque partie s'engage a ne pas faire obsta-
cle aux moyens techniques nationaux de verifi-
cation de !'autre partie agissant en conformite 
avec le paragraphe 1 de cet article. 
3. Chaque partie s'engage a ne pas prendre 
deliberement des mesures de dissimulation qui 
empecheraient la verification.par les moyens tech-
niques nationaux selon les dispositions de cette 
convention provisoire. Cette obligation ne devra 
pas entrainer de modifications dans les construc-
tions, assemblages, conversions ou operations de 
controle actuellement en cours. 
Article VI 
Afin de realiser les objectifs, ainsi que la 
mise en application des dispositions de cette con-
vention provisoire, les parties devront avoir re-
cours a la commission consultative permanente 
constituee conformement a !'article XIII du trai-
te sur la limitation des systemes de missiles anti-
balistiques et en accord avec les dispositions de 
cet article. 
Article VII 
Les parties s'engagent a poursuivre d'actives 
negociations sur la limitation des armes offensi-
ves strategiques. Les obligations decoulant de 
cette convention provisoire ne devront pas pre-
juger l'ampleur ou les termes des limitations des 
armes offensives strategiques qui pourraient etre 
decidees au cours de futures negociations. 
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Article VIII 
1. This interim agreement shall enter into force 
upon exchange of written notices of acceptance 
by each party, which exchange shall take place 
simultaneously with the exchange of instruments 
of ratification of the treaty on the limitation 
of anti-ballistic missile systems. 
2. This interim agreement shall remain in force 
for a period of five years unless replaced earlier 
by an agreement on more complete measures 
limiting strategic offensive arms. It is the 
objective of the parties to conduct active follow-
on negotiations with the aim of concluding such 
an agreement as soon as possible. 
3. Each party shall, in exercising its national 
sovereignty, have the right to withdraw from 
this interim agreement if it decides that extra-
ordinary events related to the subject matter of 
this interim agreement have jeopardised its 
supreme interests. It shall give notice of its 
decision to the other party six months prior 
to withdrawal from this interim agreement. Such 
notice shall include a statement of the extra-
ordinary events the notifying party regards as 
having jeopardised its supreme interests. 
The Protocol 
The United States of America and the 
Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter 
referred to as the parties, 
Having agreed on certain limitations relat-
ing to submarine-launched ballistic missile 
launchers and modern ballistic missile sub-
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marines, and to replacement procedures in the 
. . ' 
mtenm agreement, 
Have agreed as follows : 
The parties understand that, under 
Article III of the interim agreement, for the 
period during which that agreement remains in 
force: 
The United States may have no more than 
710 ballistic missile launchers on submarines 
(SLBMs) and no more than 44 modern ballistic 
missile submarines. The Soviet Union may have 
no more than 950 ballistic missile launchers on 
submarines and no more than 62 modern ballistic 
missile submarines. 
Additional ballistic missile launchers on 
submarines up to the abovementioned levels in 
the United States - over 656 ballistic m~le 
launchers on nuclear-powered submarines and 
in the USSR- over 740 ballistic missile la~nch­
ers on nuclear-powered submarines, operational 
and under construction, may become operational 
as replacements for equal numbers of ballistic 
missile launchers of older types deployed prior 
to 1964 or of ballistic missile launchers on older 
submarines. 
The deployment of modern SLBMs on any 
submarine, regardless of type will be counted 
against the total level of SLBMs permitted for 
the United States and the USSR. 
This protocol shall be considered an integral 
part of the interim agreement. 
Sour~: International Herald Tribune, 29th May 1972. 
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Article VIII 
1. Cette convention provisoire entrera en vi-
gueur ala suite de l'echange de notes d'accepta-
tion ecrites de chaque partie, echange qui devra 
avoir lieu en meme temps que l'echange des ins-
truments de ratification du traite sur la limita-
tion des systemes de missiles anti-balistiques. 
2. Cette convention provisoire restera en vi-
gueur pour une periode de cinq annees, a moins 
qu'elle soit remplacee avant expiration par un 
accord sur des mesures plus completes concernant 
la limitation des armes offensives strategiques. 
L'objectif des parties est de poursuivre des nego-
ciations activement, afin de parvenir le plus tot 
possible a la conclusion d'un tel accord. 
3. Chaque partie aura le droit, dans l'exercice 
de sa souverainete nationale, de se retirer de cette 
convention provisoire si elle estime que des eve-
nements extraordinaires en rapport avec le sujet 
de cette convention ont mis en peril ses interets 
supremes. Elle devra donner notification de sa 
decision a l'autre partie six mois avant son retrait 
de cette convention provisoire. Cette notification 
devra faire mention des evenements extraordinai-
res que Ia partie denonc;ant la convention consi-
dere comme ayant mis en peril ses interets su-
premes. 
Protocole annexe 
L'Union des Republiques Socialistes Sovieti-
ques et les Etats-Unis d'Amerique, agissant en 
tant que parties, 
S'etant entendus, dans la convention provi-
soire, sur certaines limitations des lanceurs de 
missiles balistiques installes sur sous-marins et de 
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sous-marins porteurs de missiles balistiques mo-
dernes, ainsi que sur la procedure de remplace-
ment, 
Sont convenus de ce qui suit : 
Les parties conviennent que, selon !'article 
III de la convention interimaire, pour la periode 
ou cette convention demeurera en vigueur : 
Les Etats-Unis ne possederont pas plus de 
710 lanceurs de missiles balistiques a bord de 
sous-marins (SLBM) et pas plus de 44 sous-
marins porteurs de missiles balistiques modernes. 
L'Union Sovietique ne possedera pas plus de 950 
lanceurs de missiles balistiques a bord de sous-
marins et pas plus de 62 sous-marins porteurs de 
missiles balistiques modernes. 
Des lanceurs de missiles balistiques installes 
mr sous-marins pourront devenir operationnels 
en remplacement, en nombre egal, de lanceurs de 
missiles balistiques de modeles anterieurs a 1964 
ou de lanceurs de missiles balistiques sur des 
sous-marins plus anciens, dans les limites prece-
demment indiquees - au-dessus de 656 lanceurs 
de missiles balistiques sur sous-marins nucleaires 
pour les Etats-Unis et, pour l'U.R.S.S., au-dessus 
de 7 40 lanceurs de missiles balistiques sur sous-
marins nucleaires operationnels ou en construc-
tion. 
Le deploiement de SLBM modernes sur tout 
sous-marin, quel qu'en soit le type, devra etre 
decompte du total des SLBM autorise aux Etats-
Unis et al'U.R.S.S. 
Ce protocole fait partie integrante de la 
convention provisoire. 
Source: Le Monds, 30 ma.i 1972. 
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APPENDIX III 
Joint communique issued after the visit by President Nixon to the Soviet Union 
29th May 1912 
By mutual agreement between the United 
States of America and the Union of Soviet 
Socialist Republics, the President of the United 
States and Mrs. Richard Nixon paid an official 
visit to the Soviet Union from 22nd May to 
30th May 1972. The President was accompanied 
by Secretary of State William P. Rogers, Assis-
tant to the President Dr. Henry A. Kissinger, 
and other American officials. During his stay in 
the USSR President Nixon visited, in addition to 
Moscow, the cities of Leningrad and Kiev. 
President Nixon and L. I. Brezhnev, General 
Secretary of the Central Committee of the Com-
munist Party of the Soviet Union ; N. V. Pod-
gorny, Chairman of the Presidium of the 
Supreme Soviet of the USSR and A. N. Kosygin, 
Chairman of the Council of Ministers of the 
USSR, conducted talks on fundamental problems 
of American-Soviet relations and the current 
international situation. 
Also taking part in the conversations were : 
On the American side : William P. Rogers, 
Secretary of State, Jacob D. Beam American 
Ambassador to the USSR, Dr. Henry A. Kis-
singer, Assistant to the President for National 
Security Affairs, Peter M. Flanigan, Assistant 
to the President, and Martin J. Hillenbrand, 
Assistant Secretary of State for European 
Affairs. 
On the Soviet side : A. A. Gromyko, Minister 
for Foreign Affairs of the USSR, N. S. Patoli-
chev, Minister of Foreign Trade, V. V. Kuznetsov, 
Deputy Minister for Foreign Affairs of the 
USSR; A. F. Dobrynin, Soviet Ambassador to 
the United States ; A. M. Aleksandrov, Assistant 
to the General Secretary of the Central Com-
mittee, CPSU, G. M. Orniyenko, member of the 
collegium of the Ministry for Foreign Affairs of 
the USSR. 
The discussions covered a wide range of 
questions of mutual interest and were frank and 
thorough. They defined more precisely those 
areas where there are prospects for developing 
greater co-operation between the two countries, 
as well as those areas where the positions of the 
two sides are different. 
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I. Bilateral relationa 
Guided by the desire to place United States-
Soviet relations on a more stable and constructive 
foundation, and mindful of their responsibilities 
for maintaining world peace and for facilitating 
the relaxation of international tension, the two 
sides adopted a document entitled : "Basic prin-
ciples of mutual relations between the United 
States of America and the Union of Soviet 
Socialist Republics", signed on behalf of the 
United States by President Nixon and on behalf 
of the USSR by General Secretary Brezhnev. 
Both sides are convinced that the provisions 
of that document open new possibilities for the 
development of peaceful relations and mutual 
beneficial co-operation between the United States 
and the USSR. 
Having considered various areas of bilateral 
United States-Soviet relations, the two sides 
agreed that an improvement of relations is pos-
sible and desirable. They expressed their firm 
intention to act in accordance with the above-
mentioned document. 
As a result of progress made in negotiations 
which preceded the summit meeting, and in the 
course of the meeting itself, a number of signi-
ficant agreements were reached. This will 
intensify bilateral co-operation in areas of com-
mon concern as well as in areas relevant to the 
cause of peace and international co-operation. 
Limitation of strategic armaments 
The two sides gave primary attention to the 
problem of reducing the danger of nuclear war. 
They believe that curbing the competition in 
strategic arms will make a significant and 
tangible contribution to this cause. 
The two sides attach great importance to 
the treaty on the limitation of anti-ballistic 
missile systems and the interim agreement on 
certain measures with respect to the limitation of 
strategic offensive arms concluded between them. 
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ANNEXE III 
Communique commun publie d l'issue de la uisite du President Nixon en Union Sovietique 
29 mai 1912 
Par accord mutuel entre les Etats-Unis 
d'Amerique et l'Union des Republiques Socialis-
tes Sovietiques, le President des Etats-Unis et 
Mme Richard Nixon ont effectue une visite offi-
cielle en Union Sovietique du 22 au 30 mai 1972. 
Le President etait accompagne du Secretaire 
d'Etat William Rogers, du Dr Henry Kissinger, 
Conseiller special du President Nixon, et d'autres 
personnalites officielles americaines. Au cours de 
sa visite en U.R.S.S., le President Nixon a visite, 
outre Moscou, les villes de Leningrad et de Kiev. 
Le President Nixon et M. L. I. Brejnev, Se-
cretaire general du Comite central du parti com-
muniste de 1 'Union Sovietique, M. N. V. Pod-
gorny, President du presidium du Soviet supreme 
de l'U.R.S.S., et M.A. N. Kossyguine, President 
du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., ont con-
duit des entretiens sur les problemes fondamen-
taux des relations americano-sovietiques et de la 
situation internationale. 
Prenaient egalement part aux conversations, 
du cote americain : MM. William Rogers, Secre-
taire d'Etat, Jacob D. Beam, Ambassadeur des 
Etats-Unis en U.R.S.S., le Dr Henry A. Kissin-
ger, Conseiller du President pour les affaires de 
securite nationale, Peter M. Flanigan, Conseiller 
du President, et Martin J. Hillenbrand, Secre-
taire d'Etat adjoint pour les affaires europeennes. 
Du oote sovietique : MM. A. A. Gromyko, 
Ministre des affaires etrangeres, N. S. Patolit-
chev, Ministre du commerce exterieur, V. V. 
Kouznetsov, Vice-Ministre des affaires etran-
geres de l'U.R.S.S., A. F. Dobrynine, Ambassa-
deur de l'U.R.S.S. aux Etats-Unis, A. M. Alexan-
drov, Assistant du Secretaire general du Comite 
central du parti communiste de l'U.R.S.S., G. M. 
Korniyenko, membre du college du ministere des 
affaires etrangeres de 1 'U.R.S.S. 
Les discussions, qui ont couvert un large 
eventail de questions d'interet mutuel, ont ete 
£ranches et approfondies. Elles ont defini plus 
precisement les domaines dans lesquels il existe 
des perspectives pour le developpement d 'une 
plus grande cooperation entre les deux pays, 
aussi bien que les domaines dans lesquels les 
positions des deux parties sont differentes. 
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I. RelatioiiB bilaterales 
Guides par le desir de placer les relations 
americano-sovietiques sur des bases plus stables 
et plus constructives, et conscients de leurs res-
ponsabilites pour le maintien de la paix mondiale 
et pour permettre d'abaisser les tensions interna-
tionales, les deux parties ont adopte un document 
intitule : « Les principes de base pour les rela-
tions mutuelles entre les Etats-Unis d'Amerique 
et l'Union des Republiques Socialistes Sovieti-
ques », signe, pour les Etats-Unis, par le Presi-
dent Nixon et, pour l'U.R.S.S., par le Secretaire 
general Brejnev. 
Les deux parties sont convaincues que les 
dispositions de ce document ouvrent de nouvelles 
possibilites pour le developpement des relations 
pacifiques, d'une cooperation entre les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. pour leur benefice mutuel. 
Ayant examine les differents aspects des re-
lations bilaterales americano-sovietiques, les deux 
parties ont ete d'accord pour estimer qu'une 
amelioration des relations est possible et souhai-
table. Elles ont exprime leur ferme intention 
d'agir en accord avec les dispositions contenues 
dans le document mentionne ci-dessus. 
Resultat des progres effectues dans des nego-
ciations qui ont precede la reunion « au som-
met » et de cette reunion elle-meme, un certain 
nombre d'accords significatifs ont ete conclus. 
Cela intensifiers la cooperation bilaterale dans 
les domaines d'interet commun aussi bien que 
dans les domaines touchant A la paix et a 1a coo-
peration internationale. 
Limitation des armements strategiques 
Les deux parties ont porte une attention 
particuliere au probleme de la diminution des 
risques de guerre nucleaire. Elles croient que la 
limitation de la fabrication des armes strategi-
ques apportera une contribution significative et 
tangible a cet egard. 
Les deux parties attachent une grande im-
portance au traite sur la limitation des reseaux 
de missiles antibalistiques et a certaines mesures 
de l'accord partiel qu'elles ont conclu, portant 
sur la limitation des armes strategiques offen-
sives. 
DOCUMENT 587 
These agreements, which were concluded as 
a result of the negotiations in Moscow, constitute 
a major step towards curbing and ultimately 
ending the arms race. 
They are a concrete expression of the inten-
tion of the two sides to contribute to the relaxa-
tion of international tension and the strengthen-
ing of confidence between States, as well as to 
carry out the obligations assumed by them in the 
treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons (Article VI). Both sidea are convinced 
that the achievement of the above agreements 
is a practical step towards saving mankind from 
the threat of the outbreak of nuclear war. Accord-
ingly, it corresponds to the vital interests of the 
American and Soviet peoples as well as to the 
vital interests of all other peoples. 
The two sides intend to continue active 
negotiations for the limitation of strategic 
offensive arms and to conduct them in a spirit 
of goodwill, respect for each other's legitimate 
interests and observance of the principle of equal 
security. 
Both sides are also convinced that the agree-
ment on measures to reduce the risk of outbreak 
of nuclear war between the United States and the 
USSR, signed in Washington on 30th September 
1971, serves the interests not only of the Soviet 
and American peoples, but of all mankind. 
Commercial and economic relations 
Both sides agreed on measures designed to 
establish more favourable conditions for devel-
oping commercial and other economic ties between 
the United States and the USSR. The two sides 
agree that realistic conditions exist for increasing 
economic ties. These ties should develop on the 
basis of mutual benefit and in accordance with 
generally accepted international practice. 
Believing that these aims would be served 
by conclusion of a trade agreement between the 
United States and the USSR, the two sides decided 
to complete in the near future the work necessary 
to conclude such an agreement. They agreed on 
the desirability of credit arrangements to develop 
mutual trade and of early efforts to resolve other 
financial and economic issues. It was agreed that 
a lend-lease settlement -mn be negotiated concur-
rently with a trade agreement. 
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In the interests of broadening and facil-
itating commercial ties between the two countries, 
and to work out specific arrangements, the two 
sides decided to create a United States-Soviet 
joint commercial commission. Its first meeting 
will be held in Moscow in the summer of 1972. 
Each side will help promote the establish-
ment of effective working arrangements between 
organisations and firms of both countries and 
encouraging the conclusion of long-term contracts. 
Maritime matters, incidents at sea 
The two sides agreed to continue the nego-
tiations aimed at reaching an agreement on mari-
time and related matters. They believe that such 
an agreement would mark a positive step in 
facilitating the expansion of commerce between 
the United States and the Soviet Union. 
An agreement was concluded between the 
two sides on measures to prevent incidents at sea 
and in airspace over it between vessels and air-
craft of the United States and Soviet navies. By 
providing agreed procedures for ships and air-
craft of the two navies operating in close 
proximity, this agreement will diminish the 
chances of dangerous accidents. 
Co-operation in science and technology 
It was recognised that the co-operation now 
under way in areas such as atomic energy 
research, space research, health and other fields 
benefits both nations and has contributed posi-
tively to their overall relations. It was agreed 
that increased scientific and technical co-opera-
tion on the basis of mutual benefit and shared 
effort for common goals is in the interest of both 
nations and would contribute to a further 
improvement in their bilateral relations. For 
these purposes the two sides signed an agreement 
for co-operation in the fields of science and 
technology. A United States-Soviet joint commis-
sion on scientific and technical co-operation will 
be created for identifying and establishing co-
operative programmes. , 
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Ces accords, qui ont ete conclus a la suite des 
negociations de Moscou, constituent un pas ma-
jeur vers la diminution et finalement la fin de 
la course aux armements. 
Ils sont une expression concrete des inten-
tions des deux parties de contribuer au relache-
ment des tensions internationales et au renforce-
ment de la confiance entre les Etats, et aussi 
d'assumer les obligations auxquelles elles se sont 
engagees dans le traite de non-proliferation des 
armes nucleaires (article VI). Les deux parties 
sont convaincues que la conclusion des accords 
est un pas pratique fait pour sauver 1 'humanite 
de la menace d'une guerre nucleaire et qu'en 
consequence, elle correspond aux interets vitaux 
du peuple americain et du peuple sovietique, 
aussi bien qu'a ceux de tousles autres peuples. 
Les deux parties ont 1 'intention de continuer 
a negocier activement pour la limitation des 
armes offensives strategiques et de le faire dans 
un esprit de bonne volonte, de respect pour les 
interets Iegitimes de l'une ou de l'autre des par-
ties et d'observation du principe de la regie 
d'egale securite. 
Les deux parties sont convaincues que !'ac-
cord sur les mesures susceptibles de reduire le 
risque d'eclatement d'une guerre nucleaire entre 
les Etats-Unis et l'Union Sovietique, signe a 
Washington le 30 septembre 1971, sert les inte-
rets non seulement des peuples sovietique et ame-
ricain, mais de l'humanite tout entiere. 
Relations economiques et commerciales 
Les deux parties se sont entendues sur des 
mesures majeures visant a etablir des conditions 
plus favorables pour le developpement des liens 
commerciaux et des autres liens economiques en-
tre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Les deux parties 
sont convenues que des conditions realistes exis-
tent pour l'accroissement des liens economiques. 
Ces liens devraient se developper sur la base du 
benefice mutuel et en accord avec les pratiques 
internationales generalement acceptees. 
Croyant que la realisation de ces objectifs 
serait facilitee par la conclusion d'un accord 
commercial entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S., les 
deux parties ont decide de completer dans un 
proche avenir les travaux necessaires a la conclu-
sion d'un tel accord. Elles ont ete d'accord sur 
les avantages qu'apporteraient des arrangements 
sur le credit pour developper les echanges mu-
tuels et des efforts rapides pour resoudre les au-
tres problemes financiers et economiques. 11 a 
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ete convenu qu'un accord de pret-bail sera ne-
gocie en meme temps qu'un accord commercial. 
Afin d'elargir et de faciliter les liens com-
merciaux entre les deux pays et pour elaborer 
des arrangements specifiques, les deux parties 
ont decide de creer une commission commerciale 
conjointe americano-sovietique, qui se reunira 
pour la premiere fois a Moscou au cours de l'ete 
1972. 
Chaque partie aidera a promouvoir l'eta-
blissement d'arrangements de travail effectifs 
entre des organisations et des firmes des deux 
pays et encouragera la conclusion de contrats a 
long terme. 
Questions maritimes et incidents en mer 
Les deux parties sont convenues de poursui-
vre les negociations ayant pour objectif la reali-
sation d'un accord sur les problemes maritimes 
et s'y rattachant. Elles estiment qu'un tel accord 
constituerait un pas positif en facilitant !'expan-
sion du commerce entre les Etats-Unis et l'Union 
Sovietique. 
Un accord a ete conclu entre les deux parties 
sur les mesures destinees a prevenir les incidents 
en mer et dans l'espace aerien au-dessus des mers 
entre les navires et les avions des marines de 
guerre americaine et sovietique. En prevoyant 
des procedures pour les navires et les avions des 
deux marines operant a proximite, cet accord di-
minuera les chances d'accidents dangereux. 
Cooperation scientifique et technique 
11 a ete reconnu que la cooperation actuelle 
dans des domaines tels que la recherche atomique, 
spatiale, medicale et dans d'autres domaines pro-
fitent aux deux nations et a apporte une contri-
bution positive a !'ensemble de leurs relations. 
11 a ete convenu qu'une augmentation de la coo-
peration scientifique et technique sur la base du 
profit mutuel et de l'effort reciproque dans des 
buts communs est dans !'interet des deux nations 
et contribuerait a une plus grande amelioration 
de leur relations bilaterales. A ces fins, les deux 
parties ont signe un accord de cooperation dans 
les domaines de la science et de la technologie. 
Une commission conjointe americano-sovietique 
de cooperation scientifique et technique sera 
creee pour choisir et etablir des programmes de 
cooperation. 
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Co-operation in space 
Having in mind the role played by the 
United States and the USSR in the peaceful 
exploration of outer space, both sides emphasised 
the importance of further bilateral co-operation 
in this sphere. In order to increase the safety of 
man's flights in outer space and the future 
prospects of joint scientific experiments, the two 
sides agreed to make suitable arrangements to 
permit the docking of .American and Soviet space-
craft and stations. The first joint docking experi-
ment of the two countries' piloted spacecraft, 
with visits by astronauts and cosmonauts to each 
other's spacecraft, is contemplated for 1975. The 
planning and implementation of this flight will 
be carried out by the United States National 
.Aeronautics and Space .Administration and the 
USSR .Academy of Sciences, according to prin-
ciples and procedures developed through mutual 
consultations. 
Co-operation in the field of health 
The two sides concluded an agreement on 
health co-operation which marks a fruitful begin-
ning of sharing knowledge about, and collabor-
ative attacks on, the common enemies, disease and 
disability. The initial research efforts of the 
programme will concentrate on health problems 
important to the whole world - cancer, heart 
diseases, and the environmental health sciences. 
This co-operation subsequently will be broadened 
to include other health problems of mutual 
interest. The two sides pledged their full support 
for the health co-operation programme and 
agreed to continue the active participation of the 
two governments in the work of international 
organisations in the health field. 
Environmental co-operation 
The two sides agreed to initiate a programme 
of co-operation in the protection and enhance-
ment of man's environment. Through joint 
research and joint measures, the United States 
and the USSR hope to contribute to the preser-
vation of a healthful environment in their coun-
tries and throughout the world. Under the new 
agreement on environmental co-operation there 
will be consultations in the near future in Moscow 
on specific co-operative projects. 
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Exchanges in the fields of science, technology, 
education and culture 
Both sides note the importance of the agree-
ment on exchanges and co-operation in scientific, 
technical, educational, cultural, and other fields 
in 1972-73, signed in Moscow on 11th .April 
1972. Continuation and expansion of bilateral 
exchanges in these fields will lead to better 
understanding and help improve the general 
state of relations between the two countries. 
Within the broad framework provided by this 
agreement the two sides have agreed to expand 
the areas of co-operation, as reflected in new 
agreements concerning space, health, the environ-
ment and science and technology. 
The United States side, noting the existence 
of an extensive programme of English-language 
instruction in the Soviet Union, indicated its 
intention to encourage Russian-language pro-
grammes in the United States. 
II. International issuu 
Europe 
In the course of the discussions on the inter-
national situation, both sides took note of favour-
able developments in the relaxation of tensions in 
Europe. 
Recognising the importance to world peace of 
developments in Europe, where both world wars 
originated, and mindful of the responsibilities 
and commitments which they share with other 
powers under appropriate agreements, the 
United States and the USSR intend to make 
further efforts to ensure a peaceful future for 
Europe, free of tensions, crises and conflicts. 
They agree that the territorial integrity of 
all States in Europe should be respected. 
Both sides view the 3rd September 1971 
quadripartite agreement relating to the western 
sectors of Berlin as a good example of fruitful 
co-operation between the States concerned, 
including the United States and the USSR. The 
two sides believe that the implementation of that 
agreement in the near future, along with other 
steps, will further improve the European situa-




Ayant a l'esprit le role joue par les Etats-
Unis et l'Union Sovietique dans !'exploration 
pacifique de l'espace, les deux parties ont mis 
l'accent sur !'importance d'une plus grande coo-
peration bilaterale dans ce domaine. Afin d'ac-
croitre la securite des vols habites dans l'espace 
et les perspectives futures des experiences con-
jointes, les deux parties sont convenues de rea-
User les arrangements appropries pour permet-
tre la jonction de vaisseaux spatiaux et de sta-
tions americaines et sovietiques. La premiere 
experience d'arrimage de vaisseaux spatiaux pi-
lotes des deux pays, avec des visites d'astronautes 
et de cosmonautes d'un vaisseau a !'autre, est pre-
vue pour 1975. La preparation et la realisation 
de ce vol seront effectuees par la NASA et l'Aca-
demie des sciences de l'U.R.S.S., selon des prin-
cipes et des procedures mis au point au cours de 
consultations mutuelles. 
Cooperation dans le domaine de la sante 
Les deux parties ont conclu un accord sur 
la cooperation medicale, qui constitue un debut 
fructueux d'echange des connaissances et de lutte 
commune contre les difficultes, les maladies et 
les infirmites. Les efforts initiaux de recherche 
du programme seront concentres sur les proble-
mas de sante importants pour le monde entier -
cancer, maladies cardiaques et medecine de l'en-
vironnement. Cette cooperation, en consequence, 
sera elargie afin d'y inclure d'autres probh~mes 
de sante d'interet mutuel. Les deux parties ont 
pris !'engagement de soutenir a fond le pro-
gramme de cooperation en matiere de sante et ont 
ete d'accord pour continuer a participer active-
ment au travail des organisations internationales 
dans le domaine de la sante. 
Cooperation dans le domaine de l'environnement 
Les deux parties sont convenues de prendre 
!'initiative d'un programme de cooperation pour 
la protection et !'amelioration de l'environne-
ment de l'homme. Par une recherche et des me-
sures communes, les Etats-Unis et !'Union So-
vietique ont l'espoir de contribuer a la preserva-
tion d'un environnement sain dans leurs pays 
et a travers le monde. Selon le nouvel accord sur 
la cooperation dans le domaine de l'environne-
ment, des consultations auront lieu da:as un pro-




Echa11.ges dans les domaines de la science, de la 
technologie, de l' education et de la culture 
Les deux parties ont pris note de !'impor-
tance de !'accord sur les echanges et la coopera-
tion pour 1972 et 1973, signe a Moscou le 11 avril 
1972, dans les domaines scientifique, technique, 
culture!, de !'education et autres. La poursuite 
et !'expansion des echanges bilateraux dans ces 
domaines meneront a une meilleure comprehen-
sion et contribueront a !'amelioration generale 
de l'etat des relations entre les deux pays. 
Dans le vaste cadre trace par cet accord, les 
deux parties sont convenues d'elargir les domai-
nes de cooperation, ce que refletent les nouveaux 
accords concernant l'espace, la sante, l'environne-
ment, la science et la technologie. 
La partie americaine, notant !'existence d'un 
ample programme d'enseignement de la langue 
anglaise en Union Sovietique, a fait part de son 
intention d'encourager l'enseignement de la lan-
gue russe aux Etats-Unis. 
II. Problemes internationaux 
Europe 
Au cours de leurs discussions sur la situation 
internationale, les deux parties ont pris note des 
developpements favorables dans la diminution 
des tensions en Europe. 
Connaissant !'importance pour la paix mon-
diale de !'evolution survenue en Europe, oil les 
deux guerres mondiales ont eclate, et conscients 
des responsabilites et des engagements qu'ils par-
tagent avec d'autres puissances par des accords 
appropries, les Etats-Unis et l'Union Sovietique 
ont !'intention d'accroitre leurs efforts pour assu-
rer un futur pacifique, libre de tensions, de 
crises et de conflits, a l 'Europe. 
Elles sont convenues que l'integrite territo-
riale de tous les Etats en Europe devrait etre 
respectee. 
Les deux parties considerent que !'accord 
quadripartite du 3 septembre 1971 sur le secteur 
ouest de Berlin est un bon exemple de coopera-
tion fructueuse entre les Etats concernes, y com-
pris les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Les deux parties 
pensent que la mise en vigueur de cet accord dans 
un proche avenir, ainsi que d'autres mesures 
amelioreront encore la situation en Europe et 
contribueront a la necessaire confiance en tel cas. 
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Both sides welcomed the treaty between the 
USSR and the Federal Republic of Germany 
signed on 12th August 1970. They noted the 
significance of the provisions of this treaty as 
well as of other recent agreements in contributing 
to confidence and co-operation among the Euro-
pean States. 
The United States and the USSR are pre-
pared to make appropriate contributions to the 
positive trends on the European continent toward 
a genuine detente and the development of rela-
tions of peaceful co-operation among States in 
Europe on the basis of the principles of territorial 
integrity and inviolability of frontiers, non-
interference in internal affairs, sovereign equality 
on independence and renunciation of the use or 
threat of force. 
The United States and the USSR are in 
accord that multilateral consultations looking 
toward a conference on security and co-operation 
in Europe could begin after the signature of the 
final quadripartite protocol of the agreement of 
3rd September 1971. The two governments agree 
that the conference should be carefully prepared 
in order that it may concretely consider specific 
problems of security and co-operation and thus 
contribute to the progressive reduction of the 
underlying causes of tension in Europe. This 
conference should be convened at a time to be 
agreed by the countries concerned, but without 
undue delay. 
Both sides believe that the goal of ensuring 
stability and security in Europe would be served 
by a reciprocal reduction of armed forces and 
armaments, first of all in Central Europe. Any 
agreement on this question should not diminish 
the security of any of the sides. Appropriate 
agreement should be reached as soon as prac-
ticable between the States concerned on the 
procedures for negotiations on this subject in a 
special forum. 
The Middle East 
The two sides set out their positions on this 
question. They reaffirm their support for a peace-
ful settlement in the Middle East in accordance 
with Security Council Resolution 242. 
Noting the significance of constructive co-
operation of the parties concerned with the 
special representative of the United Nations 
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Secretary-General, Ambassador Jarring, the 
United States and the USSR confirm their desire 
to contribute to his mission's success and also 
declare their readiness to play their part in 
bringing about a peaceful settlement in the 
Middle East. In the view of the United States 
and the USSR the achievement of such a settle-
ment would open prospects for the normalisation 
of the Middle East situation and would permit, 
in particular, consideration of further steps to 
bring about a military relaxation in that area. 
Indochina 
Each side set forth its respective standpoint 
with regard to the continuing war in Vietnam 
and the situation in the area of Indochina as a 
whole. 
The United States side emphasised the need 
to bring an end to the military conflict as soon 
as possible and reaffirmed its commitment to the 
principle that the political future of South Viet-
nam should be left for the South Vietnamese 
people to decide for .themselves, free from outside 
interference. 
The United States side explained its view 
that the quickest and most effective way to 
attain the abovementioned objectives is through 
negotiations leading to the return of all 
Americans held captive in the region, the imple-
mentation of an internationally supervised 
Indochina-wide cease-fire and the subsequent 
withdrawal of all American forces stationed in 
South Vietnam within four months, leaving the 
political questions to be resolved by the Indo-
chinese people themselves. 
The United States reiterated its willingness 
to enter into serious negotiations with the North 
Vietnamese side to settle the war in Indochina on 
a basis just to all. 
The Soviet side stressed its solidaritv with 
the just struggle of the peoples of Vietn~, Laos 
and Cambodia for their freedom, independence 
and social progress. Firmly supporting the 
proposals of the DRV and the Republic of South 
Vietnam, which provide a realistic and construc-
tive basis for settling the Vietnam problem, the 
Soviet Union stands for a cessation of bombings 
of the DRV, for a complete and unequivocal 
withdrawal of the troops of the United States 
and its allies from South Vietnam, so that the 
peoples of Indochina would have the possibility 
to determine for themselves their fate without 
any outside interference. 
ANNEXE III 
Les deux parties se sont felicitees du traite 
entre l'U.R.S.S. et la Republique Federale d'Al-
lemagne, signe le 12 aout 1970. Elles ont note 
!'importance des clauses de ce traite, ainsi que 
des autres accords recents qui contribuent a la 
confiance et a la cooperation parmi les Etats 
europeens. 
Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sont prets a 
contribuer de maniere appropriee aux tendances 
positives sur le continent europeen pour une veri-
table detente et le developpement de relations 
de cooperation pacifique entre les Etats d'Europe 
sur la base des principes de l'integrite territoriale 
et de l'inviolabilite des frontieres, de la non-
ingerence dans les affaires interieures, de !'ega-
lite des nations souveraines, de l'independance et 
de la renonciation a !'usage ou ala menace de la 
force. 
Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sont d'accord sur 
le fait que des consultations multilaterales en vue 
d'une conference sur la securite et la cooperation 
en Europe pourraient commencer apres la signa-
ture du protocole quadripartite final de !'accord 
du 3 septembre 1971. Les deux gouvernements 
sont d'accord sur le fait que la conference devrait 
etre preparee avec soin afin qu'elle puisse s'atta-
quer concretement aux problemes specifiques de 
securite et de cooperation, et contribuer ainsi 
a la reduction progressive des causes profondes 
de la tension en Europe. Cette conference devrait 
etre convoquee a une date convenant aux pays 
interesses mais sans aucun retard inutile. 
Les deux parties considerent que la realisa-
tion de l'objectif de la stabilite et de la securite 
en Europe serait facilitee par une reduction reci-
proque des forces armees et des armements, avant 
tout en Europe centrale. Un accord sur cette 
question ne devrait pas amoindrir la securite 
d'aucune des parties. Un accord approprie de-
vrait etre realise dans une conference speciale, 
aussitot que possible entre les Etats interesses, 
sur les procedures concernant les negociations 
sur ce sujet. 
Proche-Orient 
Les deux parties ont expose leur position 
sur ce probleme. Elles reaffirment leur soutien 
a un reglement pacifique au Proche-Orient en 
accord avec la resolution 242 du Conseil de 
securite. 
Prenant note de !'importance de la coopera-
tion constructive des parties interessees avec le 
representant special du secretaire general de 
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l'O.N.U., l'ambassadeur Jarring, les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique confirment leur desir de con-
tribuer au succes de sa mission et declarent ega-
lement qu'ils sont prets a jouer leur role pour 
parvenir a un reglement pacifique au Proche-
Orient. Selon les Etats-Unis et l'U.R.S.S., la 
realisation d'un tel accord ouvrirait des perspec-
tives pour la normalisation de la situation au 
Proche-Orient et permettrait, en particulier, 
d'envisager de nouvelles etapes pour parvenir a 
une detente militaire dans cette region. 
Indochine 
Chaque partie a fait connaitre son point de 
vue respectif en ce qui concerne la guerre qui 
se poursuit au Vietnam et la situation dans la 
region de l'Indochine en general. 
La partie americaine a souligne la necessite 
de mettre fin au conflit militaire des que possi-
ble et a reaffirme son engagement au principe 
selon lequel il appartient au peuple sud-vietna-
mien de decider lui-meme, sans ingerence exte-
rieure, de l'avenir politique du Vietnam du sud. 
La partie americaine a explique que selon 
elle la maniere la plus efficace et la plus rapide 
de parvenir aux objectifs ci-dessus mentionnes 
est la negociation aboutissant au rapatriement de 
tous les Americains tenus captifs dans la region, 
a la mise en vigueur d'un cessez-le-feu pour toute 
l'Indochine, sous controle international, et au 
retrait consecutif de toutes les forces ameri-
caines stationnees au Vietnam du sud dans les 
quatre mois, en laissant le peuple indoehinois 
regler lui-meme les questions politiques. 
Les Etats-Unis ont reaffirme leur volonte 
d'engager des negociations serieuses avec la par-
tie nord-vietnamienne pour regler le conflit viet-
namien d 'une fa<;on juste pour to us. 
La partie sovietique a souligne sa solidarite 
avec la juste lutte des peuples du Vietnam, du 
Laos et du Cambodge pour leur liberte, leur inde-
pendance et leur progres social. Soutenant fer-
mement les propositions de la Republique demo-
cratique du Vietnam et de la Republique du Viet-
nam du sud [le G.R.P.], qui fournissent une base 
realiste et constructive au reglement du probleme 
vietnamien, 1 'Union Sovietique se prononce pour 
une cessation des bombardements de la Repu-
blique democratique du Vietnam, pour un retrait 
complet et sans equivoque des troupes ameri-
caines et de leurs allies du Vietnam du sud, afin 
que les peuples d'Indochine aient la possibilite 
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Disarmament issues 
The two sides expressed their positions on 
arms limitation and disarmament issues. 
The two sides note that in recent years their 
joint and parallel actions have facilitated the 
working out and conclusion of treaties which 
curb the arms race or ban some of the most 
dangerous types of weapons. They note further 
that these treaties were welcomed by a large 
majority of the States in the world, which 
became parties to them. 
Both sides regard the convention on the 
prohibition of the development, production and 
stockpiling of bacteriological (biological) and 
toxic weapons, and on their destruction, as an 
essential disarmament measure. Along with Great 
Britain, they are the depositories for the conven-
tion which was recently opened for signature by 
all States. The United States and the USSR will 
continue their efforts to reach an international 
agreement regarding chemical weapons. 
The United States and the USSR, proceeding 
from the need to take into account the security 
interests of both countries on the basis of the 
principle of equality, and without prejudice to 
the security interests of third countries, will 
actively participate in negotiations aimed at 
working out new measures designed to curb and 
end the arms race. The ultimate purpose is 
general and complete disarmament, including 
nuclear disarmament, under strict international 
control. A world disarmament conference could 
play a role in this process at an appropriate time. 
Strengthening the United Nations 
Both sides will strive to strengthen the 
effectiveness of the United Nations on the basis 
of strict observance of the United Nations 
Charter. They regard the United Nations as an 
instrument for maintaining world peace and 
security, discouraging conflicts, and developing 
international co-operation. Accordingly, they will 
do their best to support United Nations efforts in 





Both sides emphasised that agreements and 
understandings reached in the negotiations in 
MOBCow, as well as the contents and nature of 
these negotiations, are not in any way directed 
against any other country. Both sides proceed 
from the recognition of the role, the responsibility 
and the prerogatives of other interested States, 
existing international obligations and agreements, 
and the principles and purposes of the United 
Nations Charter. 
Both sides believe that positive results were 
accomplished in the course of the talks at the 
highest level. These results indicate that despite 
the differences between the United States and 
the USSR in social systems, ideologies, and 
policy principles it is possible to develop 
mutually advantageous co-operation between the 
peoples of both countries, in the interests of 
strengthening peace and international security. 
Both sides expressed the desire to continue 
close contact on a number of issues that were 
under discussion. They agreed that regular 
consultations on questions of mutual interest, 
including meetings at the highest level, would 
be useful. 
In expressing his appreciation for the 
hospitality accorded him in the Soviet Union, 
President Nixon invited General Secretary L. I. 
Brezhnev, Chairman N.V. Podgorny, and Chair-
man A. N. Kosygin to visit the United States at 
a mutually convenient time. This invitation was 
accepted. 
SO'UNJ6: International Herald Tribune, 30th May 1972 
Joint declaration of principles to guide Soviet-
American relations 
29th May 1912 
The United States of America and the Union 
of Soviet Socialist Republics, 
Guided by their obligations under the 
Charter of the United Nations and by a desire 
to strengthen peaceful relations with each other 
and to place these relations on the firmest pos-
sible basis, 
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de d~cider par eux-memes de leur sort sans 
aucune ingerence exterieure. 
Problemes du desarmement 
Les deux parties ont exprime leurs positions 
sur les problemas de la limitation des armaments 
et sur le desarmement. 
Les deux parties soulignent que ces dernie-
res annees leurs actions communes et paralleles 
ont facilite !'elaboration et la conclusion de trai-
tes qui limitent la course aux armaments ou in-
terdisent certains types d'armes parmi les plus 
dangereuses. Elles soulignent de plus que ces 
traites ont et~ bien accueillis par une grande 
majorite d'Etats dans le monde qui en sont de-
venus parties. 
Les deux parties considerent la convention 
sur !'interdiction de la mise au point, de la pro-
duction et du stockage des armes bacteriologiques 
et toxiques et sur leur destruction comme une 
mesure essentielle de desarmement. Avec la 
Grande-Bretagne, elles sont les depositaires de 
cette convention qui a ~te recemment ouverte a 
la signature de tous les Etats. Les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S. poursuivront leurs efforts pour par-
venir a un accord international concernant les 
armes chimiques. 
Les Etats-Unis et l'U.R.S.S., partant de la 
necessite de prendre en consideration les interets 
de la &OOurite des deux pays sur la base du prin-
cipe de l'egalite, et sans nuire aux interets de la 
&OOurite des pays tiers, participeront activement 
aux negociations destinees a elaborer de nou-
velles mesures pour limiter la course aux arme-
ments et y mettre fin. Le but final est le desar-
mement general et complet, y compris le desar-
mement nucleaire, sous strict controle interna-
tional. Une conference mondiale du desarmement 
pourrait jouer un role dans ce processus a un 
moment approprie. 
Renforcement des Nations Unies 
Les deux parties s'emploieront a renforcer 
l'efficacite des Nations Unies sur la base du 
strict respect de la charte de l'O.N.U. Elles con-
siderent les Nations Unies comme un instrument 
pour le maintien de la paix mondiale et de la 
securite, pour decourager les conflits et deve-
lopper la cooperation internationale. En conse-
quence, elles feront de leur mieux pour soutenir 




Les deux parties ont souligne que les ac-
cords et les ententes auxquels elles sont parve-
nues au cours des negociations de Moscou, ainsi 
que le contenu et la nature de ces negociations, 
ne sont diriges d'aucune maniere contre aucun 
autre pays. Les deux parties reconnaissent le role, 
la responsabilite et les prerogatives des autres 
Etats interesses, des obligations internationales 
et des accords existants, et les principes et les 
buts de la charte de l'O.N.U. 
Les deux parties estiment que des resultats 
positifs ont ete accomplis au cours des entretiens 
au plus haut niveau. Ces resultats montrent 
que malgre les divergences entre les Etats-Unis 
et l'U.R.S.S. concernant les systemes sociaux, les 
ideologies et les principes politiques, il est pos-
sible de mettre au point une cooperation mutuel-
lement avantageuse entre les peuples des deux 
pays, dans l'interet du renforcement de la paix 
et de la &OOurite internationale. 
Les deux parties ont exprime le desir de 
maintenir un contact etroit sur un certain nom-
bre des problemas qui ont ete discutes. Elles ont 
convenu que des consultations rigulieres sur des 
questions d'interet mutuel, y compris des reu-
nionS au plus haut niveau, seraient utiles. 
En exprimant son appreciation pour 1 'hos-
pitalite qui lui a ete offerte en Union Sovietique, 
le President Nixon, a invite le Secretaire general 
L. I. Brejnev, le President N. V. Podgorny et le 
President A. N. Kossyguine a se rendre aux Etats-
Unis a une date convenant aux deux parties. 
Cette invitation a ete acceptee. 
Sout'C6: Le Monde, 31 mai 1972. 
Declaration commune sur le fondement des 
relations mutuelles entre l'U.R.S.S. et les 
Etats-Unis 
29 mai 1912 
Les Etats-Unis d'Amerique et l'Union des 
Republiques Socialistes Sovietiques, 
Guides par leurs obligations decoulant de la 
charte des Nations Unies et par leur desir de ran-
forcer leurs reimtions pacifiques mutuelles et de 
placer ces relations sur les fondements les plus 
solides possibles, 
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A. ware of the need to make every effort 
to remove the threat of war and to create 
conditions which promote the reduction of 
tensions in the world and the strengthening of 
universal security and international co-operation. 
Believing that the improvement of United 
States-Soviet relations, and their mutually 
advantageous development in such areas as 
economics, science and culture, will meet these 
objectives and contribute to better mutual 
understanding and businesslike co-operation, 
without in any way prejudicing the interests 
of third countries, 
Conscious that these objectives reflect the 
interests of peoples of both countries, 
Have agreed as follows : 
FIRST. They will proceed from the common 
determination that in the nuclear age there is 
no alternative to conducting their mutual rela-
tions on the basis of peaceful coexistence. Dif-
ferences in ideology and in the social systems 
of the United States and the USSR are not 
obstacles to the bilateral development of normal 
relations based on the principles of sovereignty, 
equality, non-interference in internal affairs, 
and mutual advantage. 
SECOND. The United States and the USSR 
attach major importance to preventing the 
development of situations capable of causing a 
dangerous exacerbation of their relations. There-
fore, they v.ill do their utmost to avoid military 
confrontations and to prevent the outbreak of 
nuclear war. They will always exercise restraint 
in their mutual relations, and will be prepared 
to negotiate and settle differences by peaceful 
means. Discussions and negotiations on outstand-
ing issues will be conducted in a spirit of 
reciprocity, mutual accommodation and mutual 
benefit. 
Both sides recognise that efforts to obtain 
unilateral advantages at the expense of the 
other, directly or indirectly, are inconsistent 
with these objectives. 
The prerequisites for maintaining and 
strengthening peaceful relations between the 
United States and the USSR are the recognition 
of the security interests of the parties based on 
the principle of equality and the renunciation 
of the use or threat of force. 
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THIRD. The United States and the USSR 
have a special responsibility, as do other 
countries which are permanent members of the 
United Nations Security Council, to do every-
thing in their power so that conflicts or situations 
will not arise which would serve to increase 
international tensions. Accordingly, they will 
seek to promote conditions in which all countries 
will live in peace and security and will not be 
subject to outside interference in their internal 
affairs. 
FoURTH. The United States and the USSR 
intend to widen the juridical basis of their 
mutual relations and to exert the necessary 
efforts so that bilateral agreements which they 
have concluded and multilateral treaties and 
agreements to which they are jointly parties 
are faithfully implemented. 
FIFTH. The United States and the USSR 
reaffirm their readiness to continue the practice 
of exchanging views on problems of mutual 
interest and, when necessary, to conduct such 
exchanges at the highest level, including meetings 
between leaders of the two countries. The two 
governments welcome and will facilitate an 
increase in productive contacts between repre-
sentatives of the legislative bodies of the two 
countries. 
SIXTH. The parties will continue their efforts 
to limit armaments on a bilateral as well as on 
a multilateral basis. They will continue to make 
special efforts to limit strategic armaments. 
Whenever possible, they will conclude concrete 
agreements aimed at achieving these purposes. 
The United States and the USSR regard as 
the ultimate objective of their efforts the achieve-
ment of general and complete disarmament and 
the establishment of an effective system of inter-
national security in accordance with the purposes 
and principles of the United Nations. 
SEVENTH. The United States and the USSR 
regard commercial and economic ties as an 
important and necessary element in the strength-
ening of their bilateral relations and thus will 
actively promote the growth of such ties. They 
will facilitate co-operation between the relevant 
organisations and enterprises of the two countries 
and the conclusion of appropriate agreements 
and contracts, including long-term ones. 
ANNEXE ill 
Conscients de la necessite de faire tous les 
efforts en vue d'eloigner toute menace de guerre 
et en vue de creer les conditions permettant une 
diminution des tensions dans le monde et le ren-
forcement de la securite universelle et de la 
cooperation internationale, 
Convaincus que !'amelioration des relations 
sovieto-americaines et leur developpement positif 
mutuel dans les domaines economique, scientifi-
que et eulturel contribuent a la realisation de ces 
objectifs, a une meilleure comprehension et a une 
cooperation serieuse, sans porter atteinte en au-
cune maniere aux interets de pays tiers, 
Conscients que ces objectifs correspondent 
aux interets des peuples des deux pays, 
Sont con venus des points suivants : 
1. lis sont d'accord pour souligner qu'a l'age 
nucleaire, la coexistence pacifique est la seule 
base sur laquelle il est possible de mener leurs 
relations mutuelles. Les divergences ideologiques 
et les differents systemes sociaux ne sont pas des 
obstacles au developpement bilateral de relations 
normales basees sur les principes de la souverai-
nete, de l'egalite, de la non-ingerence dans les 
affaires interieures et des avantages reciproques. 
2. Les Etwts-Unis et l'U.R.S.S. a.ttachent une 
importance majeure a la prevention du develop-
pement de situations susceptibles d'envenimer 
leurs relations. Par consequent, ils feront tout 
leur possible pour eviter les confrontations mili-
taires et prevenir le declenchement d'une guerre 
nucleaire. 11s maintiendront toujours une certa.ine 
moderation dans leurs relations mutuelles et se-
ront prets a negocier et a regler leurs differends 
par des voies pacifiques. Les discussions et les 
negociations sur les problemes en suspens seront 
menees dans un esprit de reciprocite, d'arrange-
ment et d'avantage mutuels. 
Les deux parties reconnaissent que toute ten-
tative en vue d'obtenir un avanta.ge unilateral 
aux depens de !'autre partie, directement ou indi-
rectement, est incompatible avec ces objectifs. 
Les conditions prealables au maintien et au 
renforcement de relations pacifiques entre les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. sont la reconnaissance de 
1 'interet a la securite des parties, fonde sur le 
principe de l'egalite, et la. renonciation a l'emploi 
ou a la menace de la force. 
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3. Les Etats-Unis et 1 'U.R.S.S. ont une respon-
sabilite particuliere, ainsi que d'autres pays mem-
bres permanents du Conseil de securite des Na-
tions Unies, et doivent faire tout ce qui est en 
leur pouvoir afin que ne se developpent pas des 
conflits ou des situations qui aggravent les ten-
sions internationales. D 'un commun accord, ils 
s'efforceront de promouvoir les conditions per-
mettant a tous les pays de vivre en paix et en 
securite et de ne pas etre l'objet d'ingerences ex-
terieures dans leurs affaires internes. 
4. Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. etendront la base 
juridique de leurs relations mutuelles et feront 
les efforts necessaires de maniere que les accords 
bilateraux qu'i]s ont conclus et les traites multi-
lateraux ou accords avec d'autres pamies soient 
loyalement appliques. 
5. Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. reaffirment 
qu'ils sont prets a poursuivre leurs echanges de 
vues sur les problemes d'interet mutuel et, si cela 
apparait indispensable, a les mener au plus haut 
niveau, y compris des rencontres entre les diri-
geants des deux pays. Les deux gouvernements 
saluent et faciliteront le developpement de con-
tacts fructueux entre les membres des corps Iegis-
1atifs des deux pays. 
6. Les deux parties poursuivront leurs efforts 
en vue de la limitation des armements sur le plan 
tant bilateral que multilateral. Elles feront des 
efforts particuliers pour limiter les armements 
strategiques. Toutes les fois que cela sera possible, 
elles concluront des accords en vue de realiser 
ces objectifs. 
Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. estiment que 
l'objectif final de leurs demarches est le desar-
mement general et complet, ainsi que l'etablisse-
ment d'un systeme de securite internationale effi-
cace correspondant aux buts et aux principes des 
Nations Unies. 
7. Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. estiment que les 
liens commerciaux et economiques sont un ele-
ment important et necessaire du renforcement de 
leurs relations bilaterales et, par consequent, res-
serreront activement de tels liens. lis faciliteront 
la cooperation entre les organismes habilites et les 
entreprises des deux pays et Ia conclusion d'ac-
cords appropries et de contrats, dont certains a 
long terme. Les deux pays contribueront a !'ame-
lioration de leurs communications maritimes et 
aeriennes. 
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The two countries will contribute to the 
improvement of maritime and air communica-
tions between them. 
EIGHTH. The two sides consider it timely 
and useful to develop mutual contacts and co-
operation in the fields of science and technology. 
Where suitable, the United States and the USSR 
will conclude appropriate agreements dealing 
with concrete co-operation in these fields. 
NINTH. The two sides reaffirm their intention 
to deepen cultural ties with one another and 
to encourage fuller familiarisation with each 
other's cultural values. They will promote 
improved conditions for cultural exchanges and 
tourism. 
TENTH. The United States and the USSR 
will seek to insure that their ties and co-opera-
tion in all the abovementioned fields and in 
any others in their mutual interest are bu~lt 
152 
AJ'l>ENDIX III 
on a firm and long-term basis. To give a per-
manent character to these efforts, they will 
establish in all fields where this is feasible 
joint commissions or other joint bodies. 
ELEVENTH. The United States and the USSR 
make no claim for themselves and would not 
recognise the claims of anyone else to any special 
rights or advantages in world affairs. They 
recognise the sovereign equality of all States. 
The development of United States-Soviet 
relations is not directed against third countries 
and their interests. 
TWELFTH. The basic principles set forth in 
this document do not affect any obligations with 
respect to other countries earlier assumed by the 
United States and the USSR. 
Source : International Herald Tribune, 30th May 1972. 
8. Les deux parties considerent comme oppor-
tun et utile de developper des contacts mutuels 
en vue d'une cooperation dans les domaines de la 
science et de la technologie. Quand cela offrira 
des avantages, les Etats-Unis et l'U.R.S.S. con-
cluront des accords appropries lies a une coope.. 
ration concrete dans ces domaines. 
9. Les deux parties reaffirment leur intention 
de renforcer leurs liens culturels et d'encourager 
une plus grande familiarite avec les valeurs cul-
turelles de chaque pays. Elles s'efforceront de 
promouvoir de meilleures conditions pour les 
echanges culturels et le tourisme. 
10. Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. feront en sorte 
que leurs liens et la cooperation dans les domai-
nes mentionnes ci-dessus et dans tout autre d'in-
teret mutuel soient fondes sur une base solide et 
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a long terme. Afin de donner un caractere perma-
nent a ces efforts, ils etabliront dans tous les do-
maines ou cela sera possible des commissions com-
munes ou d'autres organismes communs. 
11. Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. ne revendiquent 
rien pour eux-memes en ce qui concerne .des 
droits speciaux ou des avantages dans les affa1r~s 
mondiales et ne reconnaitront aucune autre exi-
gence de ce genre. Ils reconnaissent l'egalite sou-
veraine de tous les Etats. 
Le developpement des relations americano-
sovietiques n'est pas dirige contre des pays tiers 
et leurs interets. 
12. Les principes fondamentaux affirmes dans 
ce document n'affectent pas les diverses obliga-
tions contractees et assumees dans le passe envers 
d'autres pays par les Etats-Unis et l'U.R.S.S. 
SOtJA'Ce: Le McmtU, 31 mai 1972. 
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APPENDIX IV 
Communique issued after the meeting of the Defence Ministers of the Eurogroup, Brussels 
23rd May 1972 
1. The Defence Ministers of the Eurogroup 
met at NATO headquarters in Brussels on 
23rd May 1972 under the chairmanship of 
Minister Helmut Schmidt (Germany). They held 
a thorough exchange of views on the work of 
the Eurogroup, which aims ast strengthening the 
Alliance and rendering the defence efforts of the 
European partners more effective through 
increased practical co-operation. 
2. Ministers reaffirmed the importanee they 
attach to the continuing efforts of all member 
countries to improve Alliance defence capabil-
ities in accordance with NATO's AD 70 follow-
on work. 
3. Ministers reviewed the special European 
defence improvement programme, and welcomed 
the progress made in implementing all its 
elements. As regards the additional infrastruc-
ture contribution, in which all member countries 
are taking part and which will provide aircraft 
shelters at nearly a hundred airfields, they noted 
that work was complete or in hand on some 
two-fifths of the total programme covered, and 
that a further two-fifths was covered by current 
programming or pre-financing. They noted that 
all the special national force improvements were 
going ahead as planned, and that, for example, 
the first of the additional C. 130 transport air-
craft would be delivered in June; work was 
well advanced on the new support facilities for 
strengthened local forces on the northern flank ; 
funds were fully committed for the additional 
CH. 53 heavy-lift helicopters; and a decision 
had been taken to station forward in Germany 
an increased proportion of the extra Jaguar 
close-support aircraft planned. They noted also 
that most of the 0.160 tactical transport aircraft 
being brought into service as intra-Alliance aid 
had been delivered, and that the force should 
be complete within the next few months. 
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4. Ministers noted also the progress made in 
implementing local force improvements on the 
southern flank. 
5. Ministers gave special attention to the need, 
within the Alliance framework, to strengthen 
co-operation in research, development, produc-
tion and purchase of defence equipment. They 
endorsed a joint statement of principles which 
all member countries would follow in order to 
develop and intensify such co-operation. These 
principles cover extensive exchange of informa-
tion, careful review of collaborative possibilities, 
maximum standardisation, and maximum co-
operation in procurement and follow-on support. 
Ministers agreed that at their next meeting they 
would further consider what joint action might 
be taken to speed results in specific project areas, 
and in the field of long-term equipment co-opera-
tion in general. 
6. Ministers received a report by a study group 
set up to examine improved interoperability and 
commonality in tactical area communications 
systems. Following this group's successful work, 
Ministers approved a common operational 
concept for the future, and endorsed an agreed 
decision whereby all member countries undertook 
to introduce, as soon as practicable, equipment 
conforming fully to detailed common technical 
parameters. They noted that, as a result, 
automatic inter-communication would in due 
course be possible throughout the tactical area. 
7. Ministers reviewed work towards greater co-
operation in training, logistic support and 
military medical services. They noted in 
particular that the first joint training courses 
deriving from the Eurogroup work had already 
taken place. 
8. Ministers agreed to review progress on al1 
these matters at their December meeting. 
Bouroo: German Delegation to NATO. 
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ANNEXEIV 
Communique publie d l'issue de la reunion des ministres de la defense de l'Eurogroupe d Bruxelles 
23 mai 1972 
1. Les m.inistres de la defense de l'Eurogroupe 
se sont reunis a Bruxelles, au siege de l'O.T.A.N., 
le 23 mai 1972, sous la presidence de M. Helmut 
Schmidt, Ministre de la defense de l'Allemagne. 
Ils ont procede a un echange de vues approfondi 
sur les activites deployees par l'Eurogroupe afin 
de renforcer !'Alliance et de rendre plus effi-
caces les efforts de defense des pays membres 
europeens, grace a une intensification de leur 
cooperation pratique. 
2. Les ministres ont reaffirme !'importance 
qu'ils attachent aux efforts poursuivis par tous 
les pays membres pour ameliorer le potentiel 
defensif de !'Alliance conformement aux mesures 
prevues par l'O.T.A.N. a la suite de l'etude 
AD 70. 
3. Les ministres ont examine l'etat d'avance-
ment du programme special europeen d'ameliora-
tion de la defense et se sont felicites des progres 
realises dans la mise en ceuvre de ses divers ele-
ments. En ce qui concerne la contribution supple-
mentaire apportee par tous les pays membres a 
!'infrastructure, qui permettra de construire des 
abris pour avions sur pres de cent aerodromes, 
ils ont note que, pour les deux cinquiemes envi-
ron de !'ensemble du programme, les travaux sont 
acheves ou en cours et que, pour deux autres cin-
quiemes, les travaux sont deja programmes ou 
couverts par des dispositions de prefinancement. 
Ils ont d'autre part constate que toutes les ame-
liorations speciales a apporter aux forces natio-
nales se poursuivent conformement aux plans 
etablis. C'est ainsi que le premier des avions de 
transport C.130 supplementaires sera livre en 
juin, que la construction des nouvelles installa-
tions de soutien destinees aux forces locales ren-
forcees du flanc nord est assez avancee, que les 
engagements de fonds a effectuer pour l'achat 
d 'helicopteres de transport lourd CH.53 supple-
mentaires ont ete operes en totalite et qu'il a ete 
decide de deployer dans la zone avancee de l'Al-
lemagne une plus grande proportion des avions 
d'appui rapproche supplementaires prevus de 
type Jaguar. Les ministres out egalement note 
que la plupart des avions de transport tactique 
C.160 dont la mise en service est en cours dans 
le cadre du programme d'aide interalliee ont ete 
livres et que les autres devraient l'etre d'ici quel-
ques mois. 
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4. Les ministres ont pris note des progres rea-
lises dans !'amelioration des forces locales sur le 
flanc sud. 
5. Les ministres ont accorde une attention par-
ticuliere ala necessite de renforcer, dans le cadre 
de !'Alliance, la cooperation en matiere d'etude, 
de mise au point, de production et d'acquisition 
de materiels pour la defense. Ils ont adopte a cet 
egard une declaration commune enonc;ant des 
principes que tous les pays membres observeront 
en s'employant a elargir et intensifier cette coo-
peration. Ces principes englobent un large 
echange d'informations, un examen minutieux 
des possibilites de collaboration, une standardisa-
tion aussi poussee que possible et une cooperation 
maximale en matiere d'achats et de soutien ulte-
rieur. Les ministres ont decide d'examiner de fa-
c;on plus approfondie, a leur prochaine reunion, 
queUe action commune pourrait etre entreprise 
pour obtenir plus rapidement des resultats dans 
certains domaines determines et d 'une maniere 
generale, dans le domaine de la cooperation a long 
terme en matiere d'equipement. 
6. Les ministres ont pris connaissance du rap-
port d'un groupe d'etude charge de rechercher 
les moyens d'accroitre la compatibilite operation-
neUe et la standardisation des systemes de trans-
missions de la zone tactique. Ce groupe ayant 
mene sa tache a bien, les ministres out approuve 
pour l'avenir un concept operationnel commun 
et ont enterine une decision par laquelle tous les 
pays membres s'engageaient a mettre des que pos-
sible en service des equipements entierement con-
formes a des normes techniques communes fixees 
de fac;on detaillee. lls out note qu'ainsi, l'on pou-
vait compter disposer, a un stade ulterieur, de 
moyens d'intercommunication automatique dans 
toute la zone tactique. 
7. Les ministres out passe en revue les activites 
visant a accroitre la cooperation dans les do-
maines de !'instruction, du soutien logistique et 
des services de sante militaires. Ils ont note en 
particulier que la premiere serie de cours com-
muns organisee a la suite des travaux de l'Euro-
groupe avait deja eu lieu. 
8. Les ministres ont decide de faire a nouveau 
le point de la situation dans tous ces domaines a 
leur reunion de decembre. 
Source: D616gation allemande aupres de l'O.T.A.N. 
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APPENDIX V 
Final communique issued after the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Bonn 
31st May 1912 
1. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session in Bonn on 30th and 31st May 
1972. 
2. Ministers reaffirmed that the purpose of 
the Alliance is to preserve the freedom and 
security of all its members. Defence and the 
relaxation of tension are inseparably linked. 
The solidarity of the Alliance is indispensable 
in this respect. Allied governments seek an 
improvement in their relations with the coun-
tries of Eastern Europe and aim at a just and 
durable peace which would overcome the division 
of Germany and foster security in Europe. 
3. Ministers noted progress in relations 
between western and eastern countries, 
increasing contacts between the leaders of these 
countries, and the conclusion of important 
agreements and arrangements. They welcomed 
these developments flowing from major initia-
tives undertaken by their governments, which 
had full and timely consultations on these sub-
jects. Such consultations will continue. 
4. Ministers welcomed the signing by the 
United States and the USSR of the treaty on the 
limitation of anti-ballistic missile systems and 
the interim agreement on certain measures with 
respect to the limitation of strategic offensive 
arms. They believe these two agreements limit-
ing the strategic arms of the United States and 
the USSR will contribute to strategic stability, 
significantly strengthen international confidence, 
and reduce the danger of nuclear war. Ministers 
also welcomed the commitment by the United 
States and the USSR actively to continue 
negotiations on limiting strategic arms. They 
expressed the hope that these two agreements 
will be the beginning of a new and promising 
era of negotiations in the arms control field. 
5. Ministers noted with satisfaction that the 
treaty of 12th August 1970 between the Federal 
Republic of Germany and the Soviet Union and 
the treaty of 7th December 1970 between the 
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Federal Republic of Germany and the Polish 
People's Republic are to enter into force in 
the near future. They reaffirmed their opinion 
that these treaties are important, both as con-
tributions towards the relaxation of tension in 
Europe and as elements of the modus vivendi 
which the Federal Republic of Germany wishes 
to establish with its eastern neighbours. Ministers 
welcomed the declaration of 17th May 1972 in 
which the Federal Republic of Germany 
confirmed its policy to this end and reaffirmed 
its loyalty to the Atlantic Alliance as the basis 
of its security and freedom. They noted that 
it remains the policy of the Federal Republic 
of Germany to work for circumstances of peace 
in Europe in which the German people, in free 
self-determination, can recover their unity ; and 
that the existing treaties and agreements to 
which the Federal Republic of Germany is a 
party and the rights and responsibilities of the 
four powers relating to Berlin and Germany 
as a whole remain unaffected. 
6. Ministers also welcomed the progress made 
since their last meeting in the talks between 
the Federal Republic of Germany and the GDR. 
They regard the conclusion of the agreements 
and arrangements between the competent 
German authorities, which supplement the 
quadripartite agreement on Berlin of 3rd 
September 1971, as well as the signature of a 
treaty on questions of traffic between the 
Federal Republic of Germany and the GDR, 
as important steps in the effort to improve the 
situation in Germany. They thus feel encouraged 
in the hope that, in further negotiations between 
the Federal Republic of Germany and the GDR, 
agreement might be reached on more com-
prehensive arrangements which would take into 
account the special situation in Germany. 
7. Ministers noted with satisfaction that the 
Governments of France, the United Kingdom, 
the United States and the Soviet Union have 
arranged to sign the final protocol to the 
quadripartite agreement. The entry into force 
of the entire Berlin agreement being thus 
assured, the Ministers hope that a new era can 
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Communique final publie d l'issue de la session ministerielle du Conseil de l'Atlantique nord 
d Bonn 
31 mai 1912 
1. Le Conseil de 1' Atlantique nord s'est reuni 
en session ministerielle a Bonn les 30 et 31 mai 
1972. 
2. Les ministres ont reaffirme que les objectifs 
de !'Alliance sont de sauvegarder la liberte et la 
securite de tous ses membres. La defense et la 
detente sont etroitement liees. La solidarite de 
!'Alliance est indispensable a cet egard. Les gou-
vernements allies recherchent une amelioration 
de leurs relations avec les pays de l'Europe de 
1 'Est et visent a instaurer une paix juste et du-
rable qui permettrait de surmonter la division 
de l'Allemagne et renforcerait la securite en 
Europe. 
3. Les ministres ont constate les progres des 
relations entre les pays de !'Ouest et de l'Est le 
developpement des contacts entre les resp~n­
sables de ces pays, la conclusion d'accords et 
d'arrangements importants. Ils se sont felicites 
de cette evolution qui resulte d'initiatives ma-
jeures prises par leurs gouvernements. Les gou-
vernements allies ont procede en temps opportun 
a des consultations completes sur ces sujets 
et ils continueront de le faire. 
4. Les ministres se sont felicites de la signature 
par les Etats-Unis et l'U.R.S.S. du Traite sur la 
limitation des systemes de missiles anti-balisti-
ques et de !'Accord interimaire sur certaines 
mesures concernant la limitation des armes offen-
sives strategiques. Ils estiment que ces deux ac-
cords limitant les armements strategiques des 
Etats-Unis et de l'U.R.S.S. contribueront a as-
surer la stabilite strategique, renforceront sen-
siblement la confiance internationale et reduiront 
les risques de guerre nucleaire. Les ministres se 
felicitent egalement de !'engagement pris par les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. aux termes duquel ces 
pays poursuivront leurs negociations sur la limi-
tation des armements strategiques. Ils expriment 
l'espoir que ces deux accords marqueront le de-
but d'une phase nouvelle de negociations fruc-
tueuses dans le domaine du controle des arme-
ments. 
5. Les ministres ont constate avec satisfaction 
que le traite conclu le 12 aoilt 1970 entre la Re-
publique Federale d'Allemagne et !'Union So-
vietique, ainsi que le traite entre la R.F.A. et la 
10 
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Republique populaire de Pologne en date du 
7 decembre 1970, etaient sur le point d'entrer 
en vigueur. Ils ont a nouveau affirme !'impor-
tance de ces traites, a la fois en tant que contri-
butions a la reduction des tensions en Europe 
et en tant qu'elements du modus vivendi que la 
Republique federale entend realiser avec ses 
voisins de l'Est. Les ministres ont accueilli favo-
rablement la declaration du 17 mai 1972 dans 
laquelle la Republique federale confirmait sa po-
litique en ce sens et reaffirmait sa fidelite a 
!'Alliance atlantique en tant que fondement de 
sa securite et de sa liberte. lis ont pris note du 
fait que le but de la politique de la Republique 
Federale d'Allemagne est toujours de creer en 
Europe une situation pacifique dans laquelle le 
peuple allemand retrouvera son unite grace a 
l'exercice du droit d'autodetermination et que les 
traites et accords auxquels la R.F.A. est partie, 
ainsi que les droits et responsabilites des Quatre 
Puissances en ce qui concerne Berlin et l'Alle-
magne dans son ensemble, ne sont pas affectes. 
6. Les ministres ont aussi accueilli favorable-
ment les progres qui ont pu etre realises, depuis 
leur derniere rencontre, dans les pourparlers 
entre la Republique Federale d'Allemagne et la 
R.D.A. Ils estiment que la conclusion entre les 
autorites allemandes competentes des accords et 
arrangements completant l'Accord Quadripartite 
sur Berlin du 3 septembre 1971, ainsi que la si-
gnature d'un traite entre la Republique Federale 
d'Allemagne et la R.D.A. sur les questions de 
circulation, constituent des etapes importantes 
dans la recherche d'une amelioration de la situa-
tion en Allemagne. De ce fait, ils sont fortifies 
dans leur espoir que la poursuite des negociations 
entre la Republique Federale d'Allemagne et la 
R.D.A. permettra de parvenir a des arrange-
ments ayant une portee plus large, qui tiendront 
compte de la situation particuliere existant en 
Allemagne. 
7. Les ministres ont note avec satisfaction que 
les gouvernements de la Republique Fran~aise, 
du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amerique et 
de l'Union des Republiques Socialistes Sovieti-
ques ont pris les dispositions necessaires pour 
signer le Protocole final de !'Accord Quadripar-
tite. L'entree en vigueur de l'ensemble de l'Ac-
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begin for Berlin, free of the tension that has 
marked its history for the past quarter century. 
8. In the light of these favourable develop-
ments, Ministers agreed to enter into multilateral 
conversations concerned with preparations for 
a conference on security and co-operation in 
Europe. They accepted with gratitude the 
proposal of the Finnish Government to act as 
host for such talks in Helsinki at the level of 
heads of mission under the conditions set out 
in its aide-memoire of 24th November 1970. 
Accordingly, they decided to work out with other 
interested governments the necessary arrange-
ments for beginning the multilateral preparatory 
talks. 
9. Ministers stated that the aim of allied 
governments at the multilateral preparatory 
talks would be to ensure that their proposals 
were fully considered at a conference and to 
establish that enough common ground existed 
among the participants to warrant reasonable 
expectations that a conference would produce 
satisfactory results. 
10. Prepared in this way, a conference on 
security and co-operation in Europe should 
constitute an important factor in the process of 
reducing tension. It should help to eliminate 
obstacles to closer relations and co-operation 
among the participants while maintaining the 
security of all. Allied governments look forward 
to a serious examination of the real problems 
at issue and to a conference which would yield 
practical results. 
11. Ministers considered that, in the interest 
of security, the examination at a CSCE of 
appropriate measures, including certain military 
measures, aimed at strengthening confidence and 
increasing stability would contribute to the 
process of reducing the dangers of military 
confrontation. 
12. Ministers noted the report of the Council in 
Permanent Session concerning a conference on 
security and co-operation in Europe. The report 
examined the issues which might be included 
on the agenda of a conference as set forth in 
paragraph 13 of the Brussels communique of 
lOth December 1971, as well as the procedural 
questions relating to the convening of a 
conference. Ministers directed the Council in 
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Permanent Session to develop further its 
substantive and procedural studies in prepara-
tion for a conference. 
13. Ministers representing countries which 
participate in NATO's integrated defence 
programme recalled the offers to discuss mutual 
and balanced force reductions which they had 
made at Reykjavik in 1968, at Rome in 1970, 
and subsequently reaffirmed. 
14. These Ministers continue to aim at negotia-
tions on mutual and balanced force reductions 
and related measures. They believe that these 
negotiations should be conducted on a multi-
lateral basis and be preceded by suitable explora-
tions. They regretted that the Soviet Govern-
ment has failed to respond to the allied offer 
of October 1971 to enter into exploratory talks. 
They therefore now propose that multilateral 
explorations on mutual and balanced force 
reductions be undertaken as soon as practicable, 
either before or in parallel with multilateral 
preparatory talks on a conference on security 
and co-operation in Europe. 
15. These Ministers noted the studies conducted 
since their last meeting on political, military and 
technical aspects of mutual and balanced force 
reductions. They instructed the Permanent 
Representatives to continue this work in prepara-
tion for eventual negotiations. 
16. These Ministers stated that the present 
military balance of forces in Europe does not 
allow a unilateral relaxation of the defence 
efforts of the allies. Unilateral force reductions 
would detract from the Alliance's efforts to 
achieve greater stability and detente and would 
jeopardise the prospects for mutual and balanced 
force reductions. 
17. Ministers took note of a report by the 
Council in Permanent Session on the situation in 
the Mediterranean. They expressed their concern 
regarding the factors of instability in the area 
which could endanger the security of the 
members of the Alliance. They instructed the 
Council in Permanent Session to follow closely 
the evolution of the situation and to report to 
them at their next meeting. 
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cord de Berlin etant ainsi assuree, les ministres 
esperent qu'une ere nouvelle s'ouvrira pour Ia 
ville, affranchie de Ia tension qui a marque son 
histoire pendant le dernier quart de siecle. 
8. Compte tenu de cette evolution favorable, Ies 
ministres ont decide d'entreprendre des conver-
sations multilaterales liees aux preparatifs d'une 
conie1 ence sur Ia securite et la cooperation en 
Eurt.pe. Ils ont accepte avec reconnaissance l'of-
fre du gouvernement finlandais de tenir ces 
JIOUrparlers a Helsinki au niveau des chefs 
de mission selon les conditions definies dans 
l'aide-memoire du gouvernement finlandais du 
24 uovembre 1970. !Is ont done decide d'ar-
retln· avec les autres gouvernements interesses 
les dispositions necessaires a l'ouverture de pour-
parlers multilateraux preparatoires. 
9. Les ministres ont declare que le but des gou-
vernements allies au cours de la preparation 
multilaterale serait de s'assurer que leurs pro-
positions feront l'objet d'un examen approfondi 
a une conference et qu'il existe entre les parti-
cipants un degre d'entente suffisant pour fonder 
un espoir raisonnable d'aboutir a des resultats 
satisfaisants au cours d'une conference. 
10. Ajnsi preparee, une conference sur la secu-
rite et la cooperation en Europe devrait consti-
tuer un facteur important dans le processus de 
reduction des tensions. Elle devrait contribuer a 
!'elimination des obstacles qui s'opposent au rap-
prochement et a la cooperation entre les pays 
participants, tout en sauvegardant la securite 
de tous. Les pays allies s'attendent a ce que les 
problemes reels qui se posent soient examines 
serieusement et qu'une conference aboutisse a 
des resultats concrets. 
11. Les ministres estiment que, dans !'interet 
de la securite, l'examen a une C.S.C.E. de me-
sur('s appropriees, y compris certaines mesures 
miHtdres, visant a renforcer la confiance 
et accroitre la stabilite contribuerait a reduire 
les risques d'un affrontement militaire. 
12. Les ministres ont pris note du rapport du 
Conseil permanent relatif a une conference sur 
la securite et la cooperation en Europe. Ce rap-
port analyse les questions qui pourraient figurer 
a l'ordre du jour d'une conference conformement 
au paragraphe 13 du communique de Bruxelles 
du 10 decembre 1971, ainsi que les questions de 
procedure ayant trait a la reunion d'une confe-
rence. Les ministres ont donne instruction au 
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Conseil permanent de developper ces etudes sur 
les questions de fond et de procedure relatives 
a la preparation d'une conference. 
l 3. Les ministres representant les pays qui par-
ticipent au Programme de defense integree de 
l'O.T.A.N. ont rappele qu'a Reykjavik en 1968 
et a Rome en 1970, ils ont propose de discuter 
de reductions de forces mutuelles et equilibrees 
et qu'ils ont reaffirme ces propositions par la 
suite. 
14. Ces ministres poursuivent leurs efforts en 
vue de parvenir a des negociations sur des reduc-
tions de forces mutuelles et equilibrees et les 
mesures appropriees. !Is pensent que ces nego-
ciations doivent se poursuivre sur une base mul-
tilaterale et etre precedees de conversations 
exploratoires appropriees. Ils regrettent que le 
gouvernement sovietique n'ait pas repondu a 
l'offre d'entamer des conversations exploratoires 
faite par les allies en octobre 1971. Ils proposent 
done maintenant que des entretiens exploratoires 
multilateraux sur des reductions de forces mu-
tuelles et equilibrees puissent commencer le plus 
tot possible, avant ou parallelement a l'ouverture 
de conversations multilaterales preparatoires 
concernant une conference sur la securite et la 
cooperation en Europe. 
15. Ces ministres ont pris note des etudes qui 
se sont deroulees depuis leur derniere session sur 
les aspects politiques, militaires et techniques de 
reductions de forces mutuelles et equilibrees. !Is 
ont charge les Representants permanents de 
poursuivre ces travaux pour preparer de futures 
negociations. 
16. Ces ministres ont declare que l'equilibre 
actuel des forces en Europe ne permet pas un 
relachement unilateral de l'effort de defense 
des allies. Des reductions de forces unilaterales 
seraient prejudiciables aux efforts de !'Alliance 
visant a renforcer la detente et la stabilite et 
porteraient atteinte aux perspectives de reduc-
tions de forces mutuelles et equilibrees. 
17. Les ministres ont pris note d'un rapport du 
Conseil en session permanente sur les evenements 
en Mediterranee. Ils ont exprime leurs preoc-
cupations devant les facteurs d'instabilite dans 
cette region susceptibles de mettre en danger la 
securite des membres de !'Alliance. Ils ont prie 
le Conseil en session permanente de continuer 
a &uivre de pres }'evolution de la situation et de 
preparer un rapport a leur soumettre lors de la 
prochaine reunion. 
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18. The next Ministerial Session of the North 
Atlantic Council will be held in Brussels in 
December 1972. 
19. Ministers requested the Foreign Minister of 
the Grand Duchy of Luxembourg to transmit 
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this communique on their behalf through 
diplomatic channels to all other interested 
parties, including neutral and non-aligned 
governments. 
Source: NATO press communique :M1(72)7. 
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18. La prochaine session ministerielle du Con-
sell de !'Atlantique nord se tiendra a Bruxelles 
en decembre 1972. 
19. Les ministres ont demande au ministre des 
affaires etrangeres du Grand-Duche du Luxem-
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bourg de transmettre ce communique en leur 
nom par les voies diplomatiques a toutes les au-
tres parties interessees, y compris les gouverne-
ments neutres et non alignes. 
Source: Communique de presse O.T.A.N. Ml(72)7. 
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Amendment No. 1 
East-West relations and defence 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by MM. Stewart, Pohler and Sieglerschmidt 
on behalf of the Socialist Group 
5th December 1972 
In the operative text of the draft recommendation, leave out paragraphs 4 and 5. 
Signed: Stewart, Pohler, Sieglerschmidt 
1. See lOth Sitting, 6th December 1972 (Amendment negatived). 
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Amendement no 1 
La relations Est-Ouest et la defense 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par MM. Stewart, P6hler et Sieglerschmidt 
au nom du groupe socialiste 
Supprimer les paragraphes 4 et 5 de la recommandation proprement dite. 
5 deeemhre 1972 
Signe: Stewart, Pohler, Sieglerschmidt 
1. Voir 10• seance, 6 decembre 1972 (Rejet de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
East-West relations and defence 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by MM. Louis Jung, Capelle and Riviere 
5th December 1972 
At the end of paragraph 4 of the operative text of the draft recommendation, delete "oppose Soviet 
penetration" and insert "take part in that defence". 
Explanatory Memorandum 
It is not possible to claim that there is Soviet military penetration in all the Mediterranean countries, 
but on the other hand there are grounds for planning a defence organisation from which certain countries 
are not excluded for domestic political reasons. It is noted that NATO does not refuse Greek and Turkish 
participation. 
Signed: Loui8 Jung, Capelle, Riviere 
l. See lOth Sitting, 6th December 1972 (Amendment adopted). 
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Amendement no 2 
Les relations Est-Ouest et la defense 
AMENDEMENT n° 2 1 
depose par MM. Louts Jung, Capelle et Riviere 
5 deeembre 1972 
A la fin du paragraphe 4 de la recommandation proprement dite, rempla.cer les mots : « les pays 
decides a s'opposer a Ia penetration sovietique » par les mots: « les pays decides a y participer ». 
Expose des motifs 
II n'est pas possible de pretendre qu'il y ait une penetration militaire sovietique dans tousles pays 
mtSditerraneens, mais il y a lieu, en revanche, de prevoir une organisation de defense dont ne peuvent etre 
exclus certains pays pour des motifs de politique interieure. II est a relever que l'O.T.A.N. ne refuse pas 
la participation de la Grece et de la Turquie. 
Signe: Louis Jung, Capelle, Riviere 
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Draft Recommendation 
on political uiolence and internal aecarity 
The Assembly, 
Noting the recrudescence of acts of violence on the territory of WEU member countries by 
terrorist organisations linked with subversive movements abroad; 
Condemning the criminal nature of a form of violence which blindly strikes innocent persons ; 
Regretting that the instigators and authors of acts of violence should have believed they 
could thus draw the attention of international public opinion to their problems; 
Aware of the need for democratic countries to ·organise their defence against all forms of 
terrorism but anxious to safeguard the fundamental principles of individual freedom and the rights 
of group expression, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
1. Seek to establish a permanent body for reflection and advice with the following aims: 
(a) research into the causes of violence; 
(b) study of juridical means of combating terrorism; 
(c) comparison of experience in the fields of prevention and repression; 
2. Invite member governments: 
(a) to urge the United Nations to make a detailed study of political violence for discussion 
by all the countries of the world ; 
(b) to insist in the United Nations that international legislation be drawn up to protect 
citizens against all forms of violence ; 
(c) to consult each other at European level to pool experience of combating terrorism, with 
due respect for fundamental freedoms as defined in the European convention on human 
rights and national constitutions ; 
(d) to transmit an annual report to the Council on subversive activities on their territory 
during the previous year and the various means used to counter them ; 
(e) to promote the universal acceptance of the 1970 Hague convention on the hijacking of 
aircraft, the 1971 Montreal convention on sabotage ~of aircraft and a future convention on 
collective sanctions against States abetting acts of terrorism. 
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PreJ• de reeommandation 
aur Ia ..,_nee politique et Ia aecariU mU.Ware tla Etata 
L' Assemblee, 
Consta.ta.nt Ia recrudescence des attent&ts commis sur le territoire des pays membres de 
l'Union par des organisations terroristes liees a des mouvements subversifs etrangers ; 
Stigmatisant le oara.ctere criminal d'une forme de violence qui frappe aveugiement des innocents ; 
Regretta.nt que les instigateurs et auteurs des attent&ts aient pu croire attirer ainsi !'attention 
de l'opinion intemationale sur leurs problemas; 
Consciente de Ia necessite pour les pays democratiques d'organiser leur defense contra toutes 
les formes de terrorisme, mais desireuse de sauvegarder les principes fondament&ux qui constituent 
Ia liberte des individus et le droit d'expression des groupes, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De poursuivre Ia mise en place d'un organisme permanent de reflexion et de conseil dont les 
objectifs sera.ient : 
(a) la recherche des causes de Ia violence; 
(b) l'etude des moyens juridiques de lutte contra le terrorisme; 
(c) l'echange des experiences dans les domaines de Ia prevention comme de la repression; 
2. D'inviter les gouvernements membt'e8 : 
(a) a. intervenir aupres des Nations Unies pour que Ia violence politique fasse l'objet d'une 
etude approfondie et d'un debat entre tous les pays du monde ; 
(b) a insister aupres de !'organisation des Nations Unies pour que soit elabore un droit inter-
national assura.nt Ia protection des citoyens contra toutes les formes de violence ; 
(c) a. se concerter au niveau european pour mettre en commun les experiences de lutte contra 
le terrorisme, compte tenu du necessaire respect des libertes fondament&les definies dans 
Ia Convention europeenne des droits de l'homme et les constitutions nationales ; 
(d) a tra.nsmettre chaque annee au Conseil un rapport sur les activites subversives qui se sont 
deroulees au cours de l'annee preoedente sur leur territoire et les moyens de toutes sortes 
mis en muvre pour y faire face ; 
(e) a. encourager !'adoption universelle de Ia Convention de La Haye, conclue en 1970, sur les-
detournements d'avions, de la Convention de Montreal, conclue en 1971, sur les sabotages 
d'avions, et d'une future convention sur les sanctions collectives a prendre contra les Eta.ts 




(submitted by Mr. Schloesing, Rapporteur) 
Introduction 
1. The aim of the report which your Rap-
porteur submitted to the Assembly last year was 
to give a general outline of violence in the world 
today, its origins and main aspects. 
2. Since it dealt more particularly with the 
origins of violence, it made but little reference to 
the forms of violence noted and the means used 
to counter it. 
3. In view of the breadth of the subject, it 
seems difficult to deal with all forms of violence. 
To be exhaustive, such a study should cover : 
- the specific sources of acts of violence, 
excessive sexuality, drugs, the traumatic 
effect of mass media on individual psy-
chology, extension of social conflicts, 
racial incompatibility, etc. ; 
- the means used : guerrilla tactics, 
armed attacks, individual or collective 
kidnapping, sabotage, etc. ; 
- the organisations of violence : armed 
gangs, terrorist groups, political revolu-
tionary movements, etc. 
4. Your Rapporteur considers that the study 
of all the abovementioned aspects should be 
spread over several sessions of the Assembly. 
5. The aggression in Munich, following and 
preceding other similar acts, has now brought 
political terrorism, its field of action and inter-
national repercussions to the front of the world 
stage. In the first part of the report, it is there-
fore proposed to deal with the specific aspects 
of terrorism at international level and, in the 
second part, the juridical means which the 
member States of Western European Union can 
use to counter political violence. 
I. Intemational terrorism, the weapon of 
minority nationalism 
6. The emergence of international terrorism 
as a weapon of nationalism is a recent pheno-
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menon in regard to both its characteristics and 
extent. A study of this question must start with 
the reasons for the rise of terrorism followed 
by the main forms it takes. 
A. Reasons for the phenomenon 
7. There are two kinds of reason : the 
disparity at national level between the strength 
of revolutionary movements and repression by 
the ·State ; the weight of international public 
opinion in the settlement of conflicts, whether 
domestic or international. 
( i) The disparity between revolutionary action 
and repression by the State 
8. As noted last year, there are very few 
States whose political structures allow a dialogue 
for challenging these structures and respecting 
the rights of the minorities. There are not more 
than about ten in the whole world and they 
are mainly countries based on parliamentary 
democracy. 
9. On the other hand, the present evolution of 
civilisation, strongly influenced by technical 
progress, has produced two contradictory pheno-
mena in a number of States which increase 
tension between the political power and the 
groups challenging it. 
10. The first phenomenon is a general realisa-
tion of the shortcomings of society at the various 
stages of development. The resulting dissatisfac-
tion is reflected in social claims, nationalist 
claims or claims of a new type which were 
described in the previous report as sociological. 
11. Because of the general absence of political 
dialogue in State institutions, all these claims 
tend to seek affirmation in revolutionary violence 
or, to use another expression, by permanent 
recourse to force. 
12. However - and this is the second pheno-
menon - the power of the State and in particu-
lar its range of juridical and technical means 
of repression grows at the same time. 
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(presente par M. Schloesing, rapporteur) 
Introduction 
1. L'an dernier, le rapport presente devant 
1' Assemblee avait eu pour objet de determiner 
les contours generaux de la violence dans le 
monde contemporain, ses origines, ses aspects 
essentiels. 
2. Consacre plus specialement aux origines de 
la violence, il avait en grande partie passe sous 
silence, d'une part, les formes de violence cons-
tatees, d'autre part, les moyens employes pour 
lutter contre cette violence. 
3. Il apparait difficile, en raison de l'ampleur 
du sujet, de traiter de toutes les formes de vio-
lence. Une telle etude devrait en effet, pour etre 
complete, examiner : 
- les sources precises des actions violen-
tes : abus de la sexualite, de la drogue, 
caractere traumatisant des mass media 
sur les psychologies individuelles, am-
plification des conflits sociaux, des 
incompatibilites raciales, etc. ; 
- les moyens de la violence : guerillas, at-
tentats, enlevements individuels ou col-
lectifs, sabotages, etc. ; 
- les types d'organisation de la violence: 
bandes armees, groupes terroristes, 
mouvements revolutionnaires politiques, 
etc. 
4. De l'avis du rapporteur, tous les points 
evoques ci-dessus devraient faire l'objet d'une 
etude s'etendant sur plusieurs sessions de l'As-
semblee. 
5. Aujourd'hui, !'attentat de Munich, precede 
et suivi d'autres actes similaires, conduit a mettre 
au premier plan le terrorisme politique, son 
champ d'action et ses repercussions internationa-
les. 11 est done propose d'evoquer dans une pre-
miere partie les donnees particulieres du terro-
risme a !'echelon international et d'examiner 
dans une seconde partie les moyens juridiques 
que les Etats membres de 1 'Union de l'Europe 
Occidentale peuvent utiliser pour lutter contre 
la violence politique. 
I. Le terrorlsme international, arme du 
nationalisme minoritaire 
6. L'apparition du terrorisme international 
comme arme du nationalisme est un phenomene 
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recent, dans ses caracteristiques comme dans son 
ampleur. Pour l'etudier, il convient d'aborder, 
en premier lieu, les raisons de son apparition et, 
en second lieu, ses principales formes. 
A. Les raisons de l'apparition du phenomene 
7. Les raisons de !'apparition du phenomene 
sont de deux o'rdres : la disparite, sur le plan 
national, entre la force des mouvements revolu-
tionnaires et la repression etatique ; le poids de 
!'opinion internationale dans le reglement des 
conflits, qu'ils soient d'ordre interne ou inter-
nationau.'<:. 
(i) La disparite entre les actions revolution-
naires et la repression etatique 
8. Ainsi que nous l'avons constate l'annee der-
niere, le nombre des Etats dont les structures 
politiques permettent un dialogue admettant la 
contestation de ces structures et respectant les 
droits des minorites est extremement reduit. Il 
n'en existe pas plus d'une dizaine sur !'ensemble 
des pays de la planete. Ce sont essentiellement 
les pays a base de democratie parlementaire. 
9. En revanche, !'evolution actuelle des civi-
lisations, influencee essentiellement par le pro-
gres technique, a suscite dans de nombreux Etats 
deux phenomenes contradictoires qui accroissent 
les tensions entre le pouvoir politique et les 
groupes qui le contestent. 
10. Le premier phenomene est une prise de 
conscience generale des insuffisances que peuvent 
comporter les societes aux divers stades de deve-
loppement ou elles se trouvent. L'insatisfaction 
qui en resulte se-traduit, soit par des revendica-
tions sociales, soit par des revendications natio-
nalistes, soit par des revendications d'un nouveau 
type qui ont ete appelees dans le precedent rap-
port « sociologiques ». 
11. En raison de !'absence generale de dialogue 
politique au sein des institutions des Etats, elles 
ont toutes tendance a s'affirmer par la voie de la 
violence revolutionnaire, ou, si l'on prefere, par 
un recours permanent a la force. 
12. Cependant, et c'est le second phenomene, la 
puissance de l'Etat et, en particulier, son arsenal 
de moyens juridiques et techniques de repression 
s'accroit simultanement. 
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13. It is evident, as the last war showed, that 
a totalitarian State, backed by perfected repres-
sive techniques, can prevent the development of 
any revolutionary movement and apply extreme 
but provenly effective means to quell existing 
movements. 
14. Thus, although governments may not be 
able to prevent the emergence and multiplication 
of revolutionary movements, they can in practice 
prevent them taking power and even eliminate 
any hope of doing so. This situation inevitably 
leads to the escalation of violence. The contesters 
harden their position and the governments 
increase repression. 
15. The originality of the phenomenon in its 
present form is that revolutionary movements 
have access to international opinion which is 
formed, informed and alerted instantaneously by 
modern means of communication, such as radio 
and television. The tribunal of history is now in 
permanent session. 
(ii) The existence of international public opi-
nion and a universal conscience 
16. It is obvious that while the development of 
means of communication, particularly audio-
visual means, has not increased violence, it has 
helped to amplify the repercussions of violence 
on international public opinion. 
17. The examples of the war in Vietnam, in 
Nigeria, or the events in the Middle East demon-
strate how easy it is to alert world opinion on 
specific problems. 
18. For this reason, revolutionary movements, 
whose means are not equal to their political ambi-
tions and which might in the long run succumb 
to the pressure of the State they are fighting can 
try to turn the situation to their advantage by 
finding an international audience. The chances 
of this are enhanced by the emergence of a revo-
lutionary "international" which is producing 
more or less organised but always active solidar-
ity between revolutionary movements in all coun-
tries. 
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19. This has lead to the appearance and deve-
lopment of a new form of terrorism whose sole 
aim is to alert world opinion. It mobilises revolu-
tionaries in all countries, carrying the battle 
beyond the single political, national or social 
ground to the territory of States which are not 
involved, everywhere where it seems possible to 
create a movement of public opinion and bring 
pressure to bear on States. This audience will 
induce certain States to organise pressure on the 
political power to which they are opposed on 
behalf of the revolutionaries. 
20. The chances of such action succeeding are 
enhanced by the fact that many States, parti-
cularly industrialised democratic States which 
weigh heavily in the international balance, are 
themselves coming to grips with their conscience. 
The combined phenomenon of personal security 
and a kind of collective guilty conscience about 
the fruits of progress leads intellectual circles 
and part of the younger generation to find an 
ideal in a sentimental involvement in the most 
hopeless outside causes. This is a reawakening 
of the romanticism which once inspired the poli-
tical action of Byron, Chateaubriand and Victor 
Hugo. 
21. Such action may take different forms, 
depending on the specific situation of each revo-
lutionary movement. 
B. The different forms of international terrorism 
22. The three main forms of terrorism used to 
alert international opinion are acts of violence, 
the hijacking of planes and the kidnapping of 
prominent persons. 
(i) International acts of violence 
23. There are many different forms of inter-
national acts of violence. They vary from attacks 
on and destruction of material goods : harbour 
installations, refineries, banks, etc., to individual 
or collective murder: the Munich massacre, let-
ters containing explosives, etc. 
24. In the WEU area, this form is mainly used 
by Palestinian terrorists who thus seek to obtain 
international recognition and satisfaction of 
their claims in regard to the State of Israel. 
25. It must not be forgotten, however, that 
oppressed minorities have always used this means 
13. II est bien evident, et l'exemple de la der-
niere guerre l'a rappele, qu'un Etat totalitaire, 
appuye sur des techniques de repression perfec-
tionnees peut empecher tout mouvement revolu-
tionnaire de se developper et peut mettre en 
reuvre, pour reprimer les mouvements existants, 
des moyens dont le caractere extreme mais effi-
cace n'est plus a demontrer. 
14. Ainsi, si les gouvernements ne peuvent em-
pecher !'apparition et la multiplication des mou-
vements revolutionnaires, ils peuvent en pratique 
non seulement leur interdire la conquete du pou-
voir, mais meme leur oter tout espoir de cette 
conquete. Cette situation engendre !'escalade 
ineluctable de la violence. Les contestataires ten-
dent a durcir leur action et les gouvernements a 
accroitre leur repression. 
15. L'aspect inedit du phenomene que nous de-
couvrons aujourd 'hui reside dans la possibilite 
pour les mouvements revolutionnaires de faire 
appel a une conscience internationale, formee, 
informee et sensibilisee instantanement par les 
moyens de communication modernes, radio, tele-
vision. Le tribunal de I 'histoire siege maintenant 
en permanence. 
(ii) L'existence d'une opinion publique inter-
nationale et d'une conscience universelle 
16. 11 est evident que le developpement des 
moyens de communication, en particulier ceux 
lies aux phenomenes de l'audiovisuel, a permis, 
non de multiplier la violence, mais d'amplifier 
les repercussions de celle-ci sur !'opinion inter-
nationale. 
17. II suffit de citer les exemples du conflit du 
Vietnam, de la guerre du Biafra ou des evene-
ments du Moyen-Orient pour montrer combien 
il est facile de sensibiliser sur des problemes 
specifiques !'ensemble de la conscience univer-
selle. 
18. De ce fait, des mouvements revolutionnai-
res qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions 
politiques et qui, a terme, risqueraient de sue-
comber sous la pression de l'Etat qu'ils combat-
tent, peuvent essayer de renverser la situation 
a leur profit, en trouvant une audience sur le 
plan international. Cette possibilite est d'autant 
plus grande que se developpe egalement une in-
ternationale de la revolution qui entraine une 
solidarite plus ou moins organisee, mais toujours 
agissante, entre les mouvements revolutionnaires 
de tous les pays. 
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19. C'est pourquoi est apparue et se developpe 
une nouvelle forme de terrorisme qui trouve sa 
raison d'etre uniquement dans la sensibilisation 
d'une conscience universelle. Elle consiste a mo-
biliser les revolutionnaires de tous les pays afin 
de porter le combat, non plus sur le seul terrain 
politique, national ou social, mais sur le territoire 
d'Etats non concernes, partout oil il parait pos-
sible de creer un mouvement d'opinion publique 
et de faire pression sur les Etats. Cette audience 
amenera certains Etats a organiser, en faveur des 
revolutionnaires, une pression sur le pouvoir poli-
tique auquel ils s'opposent. . 
20. Les chances de succes d'une telle action sont 
d'autant plus importantes que de nombreu.'l: 
Etats, en particulier les Etats democratiques in-
dustriels dont le poids sur la scene internationale 
est important, traversent eux-memes une crise de 
conscience. Le phenomene conjoint de la securite 
personnelle et d'une sorte de mauvaise conscience 
collective a l'egard des apports du progres en-
traine les milieux intellectuels et une partie de la 
jeunesse a retrouver un ideal dans un engage-
ment sentimental a l'egard des causes exterieures 
les plus desesperees. II s'agit la, en fait, d'un 
renouveau du romantisme qui jadis inspira !'ac-
tion politique d'un Byron, d'un Chateaubriand, 
d'un Victor Hugo. 
21. Cette action peut prendre des formes diffe-
rentes en raison des situations propres a chaque 
mouvement revolutionnaire. 
B. Les differentes formes de terrorisme international 
22. Les trois formes principales de terrorisme 
employees pour emouvoir la conscience interna-
tionale sont !'attentat, le detournement d'avions 
et l'enlevement de personnalites. 
(i) L'attentat international 
23. L'attentat international revet des formes 
extremement variees. II peut aller de l'attaque 
et de la destruction de biens materiels : installa-
tions portuaires, raffineries, banques, etc., au 
meurtre individuel ou collectif : massacre de 
Munich, envoi de lettres piegees, etc. 
24. Dans le secteur geographique couvert par 
l'Union, il est principalement l'arme des terro-
ristes palestiniens. Par ce moyen, ces derniers 
veulent obtenir leur reconnaissance internatio-
nale et la satisfaction de leurs revendications a 
l'egard de l'Etat d'lsrael. 
25. 11 ne faut cependant pas oublier qu'il a 
toujours ete le moyen de se faire entendre par 
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of making themselves heard within a country. 
The Poles in the nineteenth century are an exam-
ple of this and more recently there has been 
action in certain European countries by Yugoslav 
refugees representing various minorities. 
26. The Palestinian revolutionary movement is 
nevertheless the best example of a terrorist 
organisation set up to act at international level. 
27. Palestinian resistance is organised in three 
major complementary structures. The first is the 
political structure, responsible for the diplomatic 
struggle for recognition of the rights of the 
Palestinian people. It consists of the National 
Palestinian Council and the Executive Commit-
tee of the Palestine Liberation Organisation 
which stemmed from it. 
28. This political structure is backed by a ter-
rorist organisation grouping a large number of 
commando units and ideologies which may be dif-
ferent but share the same aim : to make inter-
national society recognise the Palestinian cause 
by the use of violence. 
29. These commando organisations, including 
"Black September", have claimed responsibility 
for most of the acts of violence in various 
countries for some years, particularly in Ger-
many, Austria and Italy. 
30. In pursuing their activities, they take 
advantage of the very liberal legislation in West-
ern European countries in regard to the entry of 
foreigners and their rights of association in the 
States concerned. It is moreover striking to note . 
that Palestinian organisations in the Western 
European countries often have more supporters 
than national "leftist" and "revolutionary" 
organisations in those countries. 
31. Thus, in the Federal Republic of Germany, 
the 1971 report of the Federal Office for the 
Protection of the Constitution indicates that at 
the end of the year there were 220 foreign asso-
ciations with a total of 65,000 members and that 
47 had terrorist tendencies. In particular the 
Palestinians are believed to have formed ten 
clandestine political groups with 142 local 
branches. 
32. During that period, right and left-wing 
extremists of German nationality totalled no 
more than about 15,000. 
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33. The combined action of the political side 
and the terrorists of the Palestinian movement 
is intended, by the use of violence, to compel 
international society - and the European States 
in particular - to intervene in the Middle East 
conflict and take the interests of the Palestinian 
people into consideration. 
34. The aim of these two elements is not the 
same as that of the third, the Palestinian military 
organisation on the spot, whose aim is to wage 
war on the territory of the State of Israel. 
35. Although specific information is available 
about Germany from the abovementioned annual 
report, this is not so for the other European 
countries. It may, however, be noted that there 
seem to be fewer Palestinian organisations in 
countries with large Jewish minorities. This 
seems to be due to the fear of counter-terrorism 
sponsored by Israel. 
(ii) Hijacking of aircraft 
36. Hijacking of aircraft is a means of pres-
sure used by all revolutionary movements, whe-
ther they be Palestinian, South American or North 
American extremists. Its main aim is, first, to 
obtain finance for the revolutionary movements 
by exacting ransom from the airlines and, second, 
to take hostages for exchange against prisoners 
belonging to the revolutionary movements. 
37. A characteristic feature of hijackings is 
that they are generally perpetrated against air-
lines belonging to countries which are not 
involved in the conflict. This has the additional 
effect of bringing pressure to bear on inter-
national public opinion. 
(iii) Kidnapping of prominent persons 
38. Kidnapping may be considered as a varia-
tion of international terrorism. It is mainly 
practised by revolutionary organisations which 
do not have the means to take terrorism beyond 
their own frontiers but nevertheless wish to 
mobilise world opinion. 
39. The taking of hostages, followed or not by 
their execution, is therefore directed particularly 
against foreigners exercising important economic 
t:.es minorites opprimees dans un pays. Les Polo-
nais en furent un exemple au XIX"' siecle et, en 
dernier lieu, on peut rappeler les actions recentes 
menees dans certains pays europeens par des 
refugies des diverses minorites yougoslaves. 
26. C'est neanmoins le mouvement revolution-
naire palestinien qui fournit l'exemple le plus 
acheve d'une organisation terroriste construite 
pour agir sur le plan international. 
27. La resistance palestinienne est organisee en 
trois grandes structures complementaires. La 
premiere est la structure politique chargee de 
mener le combat diplomatique pour la reconnais-
sance des droits du peuple palestinien. Elle est 
composee du Conseil National Palestinien et du 
Comite Executif de !'Organisation de Liberation 
de la Palestine qui en est issu. 
28. Cette structure politique s'appuie sur une 
organisation terroriste regroupant un grand 
nombre de commandos, d'ideologies sans doute 
differentes, mais dont l'objectif est le meme : 
faire en sorte que la violence conduise !'ensemble 
de la societe internationale a reconnaitre le phe-
nomene palestinien. 
29. Ce sont ces organisations de commandos, 
parmi lesquelles !'organisation « Septembre 
noir », qui ont revendique la plupart des atten-
tats commis depuis un certain nombre d'annees 
dans differents pays, en particulier en Allemagne, 
en Autriche et en Italie. 
30. Elles profitent, dans leur action1 de la legis-
lation tres liberale des pays de l'ouest european 
en matiere d'accueil des etrangers et de droit 
d'association de ces derniers dans les Etats con-
cernes. n est d'ailleurs frappant de constater 
que, tres souvent, les organisations palestiniennes 
dans les pays d'Europe occidentale regroupent 
plus d'adherents que les organisations dites 
« gauchistes » et « revolutionnaires » nationales 
dans ces memes pays. 
31. C'est ainsi qu'en Allemagne federale, le rap-
port pour l'annee 1971 de !'Office federal de 
protection de la constitution indique que l'on 
denombrait, a la fin de cette annee, au total 220 
associations etrangeres comprenant 65.000 mem-
bres et que 4 7 de celles-ci montraient des ten-
dances terroristes. En particulier, les Palestiniens 
auraient constitue 10 groupes politiques clandes-
tins ramifies en 142 organisations locales. 
32. A la meme epoque, les extremistes de droite 
ou de gauche de nationalite allemande ne regrou-
paient pas, a eux tous, plus d'une quinzaine de 
milliers de membres. 
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33. L'action conjointe des structures politiques 
et terroristes du mouvement palestinien vise, en 
utilisant la violence, a obliger la societe interna-
tionale, et en particulier les Etats europeens, a 
intervenir dans le conflit du Moyen-Orient et a 
prendre en consideration les interets du peuple 
palestinien. 
34. Ces deux structures ont un objectif diffe-
rent de la troisieme, I 'organisation militaire pa-
lestinienne locale, laquelle a pour objectif de 
porter la guerre sur le territoire de l'Etat 
d'Israiil. 
35. Si l'on possede des renseignements precis 
sur l'Allemagne grace au rapport annuel cite 
plus haut, il n'en est pas de meme pour les autres 
pays europeens. On peut cependant constater que 
!'implantation des organisations palestiniennes 
semble moins importante dans les pays ou se 
trouvent d'importantes minorites de nationaux 
de confession israelite. La crainte d'un contre-
terrorisme anime par Israel parait etre a l'origine 
de cette situation. 
(ii) Les detournements d'avions 
36. Le detournement d'avions est un moyen de 
pression employe par tous les mouvements revo-
lutionnaires. n est le fait aussi bien des extre-
mistes palestiniens, que de ceux d'Amerique du 
Sud ou d'Amerique du Nord. Son objectif essen-
tiel est, d'une part, de procurer des ressources 
aux organisations revolutionnaires par l'exigence 
de ran«;ons des ®mpagnies aeriennes et, d'autre 
part, de permettre la prise d'otages et leur 
echange contre des prisonniers appartenant aux 
mouvements revolutionnaires. 
37. Le trait caracteristique de ces detourne-
ments d'appareils est qu'ils se produisent surtout 
a l'egard des compagnies dont la nationalite n'est 
pas melee au conflit. Cela permet, comme effet 
second, de peser egalement sur !'opinion publique 
internationale. 
(iii) L'enlevement de personnalites 
38. On peut considerer l'enlevement de person-
nalites comme une variante du terrorisme inter-
national. n est pratique essentiellement par les 
organisations revolutionnaires de certains pays 
qui n'ont pas les moyens de porter le terrorisme 
a l'exterieur de leurs frontieres et qui veulent 
cependant mobiliser !'opinion mondiale. 
39. C'est pourquoi la prise d'otages suivie. ou 
non de leur mort vise essentiellement des person-
nalites etrangeres au pays mais y exer«;ant de 
DOCUMENT 588 
or diplomatic duties in the country, or prominent 
nationals of world renown. 
40. In the last four years, there have been 
dozens of kidnappings in South America, Turkey, 
Spain and Canada, nine of which ended tra-
gically with the death of the hostages. 
41. Thus, in August 1968 the United States 
Ambassador in Guatemala was killed, and on 
5th April 1970 it was the turn of the German 
Ambassador in the same country. The former 
President of the Argentinian Republic, General 
Aramburu was kidnapped and murdered on 
16th July 
1
1970; an American official in Monte-
video on lOth August 1970; the Minister of 
Labour of Quebec on 17th October 1970 ; the 
Israeli Consul in Turkey on 22nd May 1971 : 
three British and Canadian technicians in Tur-
key on 30th March 1972 and, finally, the Director 
of Fiat in Argentina on lOth August 1972. 
42. International terrorism constitutes a per-
manent threat to the internal security of anum-
ber of States which, at first sight, have nothing 
to do with the conflicts whose consequences they 
bear. This problem has been so great since the 
events in Munich that the United Nations has 
been forced to place the matter on its agenda. 
43. The studies being made in the United 
Nations have not yet advanced far enough for 
any conclusions to be drawn. 
44. On the other hand, the States threatened 
by subversion have reacted by strengthening 
their means of repression and by far-reaching 
revision of their legislation relating to violence. 
This revision concerns not only international ter-
rorism, but all forms of organised violence in 
society today. In this sense, the fundamental 
problem of reconciling the principles of freedom 
on which democratic institutions are based with 
the obligation to curb new forms of subversion, 
now faces the Western European nations. 
45. It is in this light that the evolution of inter-
nal legislation in a number of countries, parti-
cularly the members of WEU, will be considered 
in Chapter II. 
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n. Juridical aspects of the repression of new 
forms of violence in national legislation 
46. Before proceeding to consider how States, 
particularly the industrialised ones, have sought 
to contain by legislative measures the recent 
increase in violence, the facts of the problem must 
be examined. It will then be possible to define 
the principles of international collaboration in 
this field. 
A. The facts 
(i) Present legislation 
47. Most modern States, and particularly 
industrialised States, have strong legal means of 
curbing violence. 
48. Much of this legislation was elaborated in 
the nineteenth century when criminality and 
social disturbances went hand in hand with con-
siderable physical and material violence. No 
country was spared and in . some . th~ ch!llle~ge 
even developed into a revolution brmgmg Institu-
tional changes as in the case of France. 
49. Moreover, there is definitely some si~ilar­
ity between the violence which developed m the 
middle of the nineteenth century and that pre-
valent now. This similarity is seen in the causes, 
particularly those resulting from t~e divor~e 
between technical progress and man s place m 
society. It is also to be foun~ in the it;J-ternation!ll 
aspects of violence and, for mstance, m the cham 
reaction of revolutionary movements from one 
country to another. 
50. The international extension of terrorism 
today recalls the series of revolutions which 
disturbed Germany, the Austrian Empire and 
Italy from 1848 to 1850 after the French revo-
lution. 
51. The broad lines of national penal legisla-
tion allowing States to curb collective violence 
were therefore shaped during the nineteenth 
century. Most legislation places collective vio-
lence in three categories : criminal, political and 
armed or unarmed activities. 
hautes fonctions economiques ou diplomatiques, 
ou des personnalites nationales ayant un renom 
mondial. 
40. En quatre ans, plusieurs dizaines d'enle-
vements ont eu lieu en Amerique du Sud, en 
Turquie, en Espagne, au Canada; neuf d'entre 
eux se sont termines tragiquement par la mort 
des otages. 
41. C'est ainsi qu'en aout 1968, l'ambassadeur 
des Etats-Unis au Guatemala etait abattu. Le 
5 avril 1970, c'etait au tour de l'ambassadeur 
d'Allemagne dans le meme pays. On notera ega-
lement les enlevements avec meurtre de !'ancien 
President de la Republique d'Argentine, le Gene-
ral Aramburu, le 16 juillet 1970, d'un fonction-
naire americain a Montevideo le 10 aout 1970, 
du ministre quebecois de la main-d'reuvre le 17 
octobre 1970, du consul d'Israei en Turquie le 
22 mai 1971, de trois techniciens anglais et cana-
dien egalement en Turquie le 30 mars 1972 et, 
enfin, du directeur de Fiat en Argentine le 
10 aout 1972. 
42. Le terrorisme international fait peser une 
menace permanente sur la securite interieure 
d'un certain nombre d'Etats qui, a premiere vue, 
sont totalement etrangers aux conflits dont ils 
supportent les consequences. Le probleme, depuis 
Munich, est pose en des termes tels que !'Orga-
nisation des Nations Unies a ete obligee de se 
saisir de la question et de la mettre a !'etude. 
43. L'etat d'avancement des travaux de 
l'O.N.U. ne permet pas de rendre compte des 
conclusions auxquelles elle est susceptible d'ar-
river. 
44. En revanche, les Etats menaces par la sub-
version ont reagi. Cette reaction s'est traduite 
par le renforcement des moyens de repression, 
mais aussi par une modification profonde des 
legislations relatives a la violence. Cette modifi-
cation ne concerne pas uniquement le terrorisme 
international, mais aussi la repression de toutes 
les formes de violence organisee dans les societes 
modernes. En ce sens, le probleme fondamental 
de la conciliation des principes de liberte, base 
des institutions democratiques, avec !'obligation 
de reprimer de nouvelles formes de subversion, 
est aujourd'hui pose aux nations d'Europe occi-
dentale. 
45. C'est sous cet angle que l'on examinera 
dans le second chapitre Fevolution de la legisla-
tion interne d'un certain nombre de pays, en 
particulier ceux membres de l'U.E.O. 
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n. Aspects juridiques de la repression des 
formes nouvelles de violence dans les 
legislations nationales 
46. Avant d'etudier comment les Etats, en par-
ticulier les Etats industriels, ont cherche a conte-
nir sur le plan legislatif le nouvel accroissement 
de la violence, il est necessaire d'examiner les 
donnees du probleme. II sera ensuite possible de 
degager les principes d'une collaboration inter-
nationale en ce domaine. 
A. Les donnees du probleme 
(i) La legislation en vigueur 
47. La plupart des Etats modernes, en parti-
culier les Etats industriels, possedent dans leur 
arsenal legislatif des moyens juridiques consi-
derables pour reprimer la violence. 
48. Cette legislation a ete elaboree, essentielle-
ment au cours du XIX:• siecle, epoque a laquelle 
la criminalite, d'une part, les mouvements reven-
dicatifs sociaux, d'autre part, se sont accompa-
gnes d'une tres grande violence physique et ma-
terielle. Aucun pays n'a ete a l'abri de ces contes-
tations et plusieurs d'entre eux ont meme connu 
des revolutions entrainant un changement d'ins-
titutions. C'est en particulier le cas de la France. 
49. II existe certainement, d'ailleurs, une simi-
litude entre la violence qui s'est developpee au 
milieu du XIX" siecle et celle que nous connais-
sons aujourd 'hui. Cette similitude se situe au ni-
veau des causes, en particulier celles resultant du 
divorce entre le progres technique et la place de 
I 'homme dans la societe. Elle se trouve aussi dans 
les aspects internationaux de la violence et, par 
exemple, dans les reactions en chaine des pheno-
menes revolutionnaires de pays a pays. 
50. L 'extension internationale d 'un certain ter-
rorisme, a I 'heure actuelle, rappelle la serie des 
revolutions qui, de 1848 a 1850, apres la revolu-
tion franc;aise, troubla l'Allemagne, !'Empire au-
trichien et l'Italie. 
51. C'est done tout au long du XIX" siecle 
qu'ont ete elaborees les grandes !ignes des legisla-
tions penales nationales permettant aux Etats de 
reprimer la violence collective. Dans la plupart 
des legislations, cette violence collective est clas-
see en trois categories : les troubles a base Crimi-
nelle, ceux a caractere politique et les actions 
armees ou non armees. 
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52. It might therefore be admitted that penal 
law in most industrialised States provides govern-
ments with effective means of countering any 
renewal of collective violence whether social 
(increased crime) or political (increased rebellion 
against State structures). 
(ii) The shortcomings of older legislation 
53. However, in most countries many legal 
provisions were drawn up a long time ago and 
now seem ill-adapted to the aim pursued. 
54. They have grown old in regard to the very 
concept of the violence to be tackled, as is testified 
above all by the fact that many penalties are out 
of all propartion to the offences committed. 
55. Thus, until its recent revision, the old 
French penal code laid down that the constitution 
of armed gangs which could disturb the State 
by pillage and sharing out public or private 
property or could oppose the police forces incur-
red the death penalty for the leaders and twenty 
years' imprisonment for other participants. The 
penalties were the same when such gangs repre-
sented an insurrection against the established 
authorities. Resisting the police force incurred 
five to twenty years' detention if more than 
twenty persons were involved. 
56. Members of associations or secret societies 
with seditious aims were also subject to heavy 
penalties. This was also true of action resulting 
in damage to private or public property. 
57. Finally, armed or unarmed mobs which 
refused to disperse incurred up to five years' 
imprisonment. 
58. The French example is typical of many 
European countries - Britain, Germany and 
Italy, for instance - whose traditional penal 
regulations are of the same nature. 
59. A characteristic feature of this law, drawn 
up in the troubled periods, is the seriousness of 
the penalties. Repressive measures of the nine-
teenth century were very extensive. 
165 
60. They therefore gradually became. obsolete 
as progress was made in the field of freedom of 
the individual and particularly the collective 
expression of political democracy. In the case of 
a march by unionists or a political demonstra-
tion the former penalties could no longer be 
applied even if those taking part came to grips 
with the police. More flexible penal regulations 
drawn up at the beginning of the twentieth 
century have tended to allow different social 
groups to give free expression to all kinds of 
political aspirations by a variety of means includ-
ing, in particular, demonstrations. There has 
therefore been a gradual tendency for legislation 
to distinguish between legal and normal collective 
demonstrations and unlawful gatherings. In spite 
of the texts, it is very often difficult to make a 
clear distinction and the courts have systemati-
cally tended to apply the lighter penalties. The 
heavier penalties have consequently become 
obsolete. 
61. The emergence of new forms of violence 
has caught the authorities defenceless. The old 
laws of repression had voluntarily or tacitly been 
allowed to lapse and the rules governing freedom 
of the individual left no room for effective 
sanctions. New legislation therefore had to be 
drawn up. 
62. Secondly, penal legislation has progres-
sively laid greater stress on the individual 
responsibility of ring leaders rather than the 
collective responsibility of groups. The principle 
has been affirmed that a man is guilty only in so 
far as it is proved that he has committed a spe-
cific misdeed. On the other hand, participation in 
an act of collective violence does not in itself 
involve presumption of guilt. One consequence of 
this principle, considered fundamental for indi-
vidual freedom, is that repair of damage must 
be charged only to those who are guilty. There 
is no collective reparation, apart from that gua-
ranteed by the State, for damage done to public 
or private property in the event of disturbances. 
63. In the last hundred years, therefore, con-
tradictory tendencies have been at work in the 
elaboration of penal legislation with the result 
that it is now ill-adapted, being either not spe-
cific enough to deal with the facts of the situa-
52. n serait done possible d'admettre que, dans 
la plupart des Etats industriels, la loi penale 
donne aux gouvernements la possibilite efficace 
de Iutter contre un regain d'une certaine violence 
collective, que les origines de cette violence soient 
d'ordre social (un developpement de la crimina-
lite) ou d'ordre politique (le developpement des 
mouvements de rebellion contre les structures de 
l'Etat). 
(ii) Les insuffisances des legislations anciennes 
53. Cependant, dans la plupart des pays, cette 
legislation apparait aujourd'hui desuete et mal 
adaptee a l'objectif poursuivi. 
54. Elle a vieilli, tout d'abord, dans la concep-
tion meme de la violence contre laquelle on lutte. 
Ce vieillissement se marque avant tout par la 
disproportion des peines prevues et des fautes 
commises. 
55. C'est ainsi que l'ancien Code penal fran<;ais 
prevoyait, jusqu'a sa recente reforme, que la 
constitution de bandes armees qui pouvaient trou-
bler l'Etat par le pillage et le partage des pro-
prietes publiques ou privees et qui pouvaient 
combattre la force publique entrainait, pour leurs 
chefs, la peine de mort et, pour les participants, 
vingt ans de detention criminelle. Lorsque ces 
bandes prenaient le caractere d'une insurrection 
contre l'autorite etablie, les peines applicables 
etaient les memes. La resistance a la force publi-
que entrainait !'application de peines criminelles 
de cinq a vingt ans des que le nombre des oppo-
sants depassait vingt. 
56. Les associations de malfaiteurs ou les socie-
tes secretes a but seditieux entrainaient, pour 
leurs membres, egalement de lourdes peines pena-
les. Il en etait enfin de meme pour les actions qui 
avaient provoque une depreciation des proprietes 
privees ou publiques. 
57. Enfin, l'attroupement arme ou non arme 
qtti refusait de se disperser etait sanctionne par 
d~ emprisonnements qui pouvaient atteindre 
ciiq ans. 
5~ L'exemple fran<;ais pourrait etre generalise 
a ~ grand nombre de pays europeens comme 
l'Ahgleterre, l'Allemagne ou l'ltalie, dans les-
quels les regles penales traditionnelles sont du 
meme ordre. 
59. La caracteristique de ce droit reside dans 
la gravite des peines encourues. L'arsenal repres-
sif con<;u au XIX" siecle en periodes troublees 
etait tres important. 
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60. De ce fait, il est tomhe progressivement en 
desuetude, au fur et a mesure des progres realises 
dans le domaine des libertes publiques, en parti-
culier dans celui de !'expression collective de la 
democratic politique. Un defile syndical, une 
manifestation politique, meme s'ils degenerent en 
affrontement avec la force publique, ne pour-
raient plus entrainer les sanctions prevues jadis. 
Des regles penales plus souples, elaborees des le 
debut du XX" siecle, ont tendu a permettre la 
libre expression, queUes que soient leurs tendan-
ces, des diverses aspirations politiques des groupes 
sociaux par les voies les plus diverses et, en par-
ticulier, par celle de la manifestation. Les legis-
lations ont done tendu, petit a petit, a faire une 
difference entre la manifestation collective de 
caractere legal et normal et l'attroupement de 
caractere illicite. Malgre les textes, il est tres 
souvent difficile de faire la difference entre les 
deux et la tendance des tribunaux a ete d'appli-
quer systematiquement les sanctions les plus 
favorables aux personnes poursuivies. Les dispo-
sitions penales les plus lourdes sont en conse-
quence tombees en desuetude. 
61. L'apparition d'une nouvelle violence a laisse 
les autorites desarmees. Le droit ancien de la 
repression etait volontairement ou taeitement 
devenu caduc, les regles organisant les libertes 
publiques ne permettaient pas des sanctions effi-
caces. Une nouvelle legislation devait done etre 
elaboree. 
62. En second lieu, la legislation penale a tendu 
progressivement a insister sur la responsabilite 
penale individuelle des auteurs de troubles, et 
non pas sur la responsabilite collective des grou-
pes. Le principe a ete affirme qu'un homme ne 
peut etre tenu pour coupable que dans la· mesure 
ou il est prouve qu'il a accompli telle ou telle 
action reprehensible. En revanche, sa participa-
tion a une entreprise collective de violence ne 
saurait entrainer, par elle-meme, une presomp-
tion de culpabilite. L'une des consequences de 
ce principe, considere comme fondamental pour 
la liberte individuelle, est que la reparation des 
degats doit etre mise a la charge des seuls cou-
pables. Il n'y a pas de reparation collective, sauf. 
celle assuree par l'Etat, des depredations ap-
portees a des biens publics ou prives en cas de 
troubles. 
63. Des tendances contradictoires ont, de ce 
fait, inspire le droit penal au cours des cent 
dernieres annees, entrainant une inadaptation 
des legislations devenues tantot imprecises par 
rapport a la realite des faits constates, tantot 
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tion or too severe in relation to the gravity of 
the case. 
(iii) The specific content of violence in modern 
States 
64. Compared with nineteenth century violence, 
present-day violence, although similar in some 
respects, differs because of the evolution of 
society. 
65. First, it is more spontaneous than in the 
past. In other words, although initially it starts 
in organised criminal or political groups, it 
expands "'ith the mass adhesion of persons not 
belonging to these groups. It is for this reason 
that violence now flares up so suddenly, as has 
been evident in all countries since 1960, the most 
recent examples being the "hot summers" in the 
United States, the disturbances in France in 
May 1968 and now in Northern Ireland. 
66. Secondly, present-day violence has been 
very strongly influenced by military guerrilla 
techniques developed during the Chinese civil 
war, the second world war and the subsequent 
struggles for freedom by colonised nations. 
67. Whereas in the nineteenth century social 
and political revolt was expressed by large-scale 
manifestations and crowd movements, violence 
today makes use of commando techniques which 
produce an atmosphere of permanent insecurity 
and it is difficult for the representatives of law 
and order to assess the extent of the unrest and 
consequently take appropriate action. 
68. For these two reasons, it is very difficult 
to attribute responsibility for violence and put 
an end to it. Although a revolutionary movement 
or criminal armed gang may launch the action, 
the phenomenon of adhesion allows the leaders 
to withdraw, leaving those who merely joined 
the movement to face the forces of law and 
order. 
69. Finally, as a consequence of the technical 
progress of our consumer civilisation, dis-
turbances cause far more damage now than in 
the past. The cost of damage to be met by the 
State is considerable. 
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70. In view of these elements and the recrudes-
cence of both criminal and political violence by 
new types of action groups a number of States 
have to revise their penal legislation in this con-
nection. So far, mainly France, the United States, 
Britain and the Federal Republic of Germany 
have tried to bring their legislation up to date. 
Italy, too, is seeking a solution. 
B. The aims of new legislation in certain States 
71. The revision of penal law in respect of new 
forms of violence in certain countries has four 
aims: 
- to adapt the definition of acts of 
violence to the new forms of violence ; 
- to determine more accurately respon-
sibility for damage caused ; 
- to lay down new penalties commensurate 
with the importance of the offences 
committed; 
- to speed up procedure for repression. 
( i) Determining new types of offence 
72. In view of the very many forms of violence 
which have emerged in recent years and the fact 
that penal laws are always interpreted in a 
restrictive manner, some forms may constitute 
only very minor offences. The first measures 
decreed were therefore intended to define these 
new forms of violence in penal terms. In most 
cases, they correspond to specific situations aris-
ing in States at a given time. 
73. Thus in the United States in 1968, the 
civil rights bill laid down regulations for curb-
ing the stirring up of riots from one State . to 
another, the manufacture of firearms or 
explosives for use in demonstrations and instruc-
tion on how to use such weapons. The provisions 
adopted were clearly political in their aim. 
74. Also in the United States, a bill was passed 
in 1971 to increase Federal assistance and the 
powers of the police in fighting crime. Follow-
ing a wave of bomb attacks in the United States, 
a bill was also passed on 15th October 1970 
establishing the death penalty for those respon-
trop lourdes dans leurs consequences par rapport 
a la gravite de ces memes faits. 
(iii) La violence dans les Etats modernes pre-
sente un contenu specifique 
64. En effet, la violence moderne presente, par 
rapport a celle du XIXe siecle, malgre certaines 
ressemblances, des differences qui tiennent a 
!'evolution de la societe. 
65. Tout d'abord, cette violence est, encore plus 
que par le passe, spontanee. Cela veut dire que 
si, au depart, elle trouve son origine dans des 
groupes criminels ou politiques structures, elle se 
developpe par !'adhesion d'une foule de person-
nes n'appartenant pas a ces groupes. C'est ce qui 
donne a cette violence ce caractere de flambee 
brutale que l'on a pu constater dans tous les pays 
a partir de 1960 et dont les exemples les plus 
proches sont les « etes chauds » americains, les 
troubles de mai 1968 en France et ceux que 
connait actuellement l'Irlande du Nord. 
66. D'autre part, la violence moderne a ete tres 
profondement influencee par les techniques mili-
taires de guerilla mises au point au cours de la 
guerre civile chinoise, ou pendant le second con-
flit mondial, et, par la suite, au cours des diffe-
rentes luttes de liberation des peuples coloniaux. 
67. .Alors qu'au XIXe siecle, la revolte sociale 
et politique se manifestait par d'amples mani-
festations, par des mouvements de foules, on 
assiste aujourd'hui a des actions de violence s'ins-
pirant des techniques de commandos, instituant 
une insecurite permanente, et dont l'appareil 
repressif peut difficilement estimer !'importance 
et, en consequence, contrecarrer !'action. 
68. Pour ces deux raisons, il est tres difficile 
de decouvrir les veritables responsables des vio-
lences commises et de mettre un terme a leurs 
activites. Si un mouvement revolutionnaire ou 
une bande armee criminelle peut apparaitre 
comme a l'origine d'une violence, le phenomene 
d'adhesion permet aux dirigeants de se retirer 
de l'action et de laisser a des personnes qui n'ont 
fait qu'adherer au mouvement provoque, le soin 
d'affronter les forces de l'ordre et la justice. 
69. Enfin, consequence du progres technique 
sur notre civilisation de consommation, les trou-
bles causent aujourd 'hui beaucoup plus de depre-
dations que par le passe. Les destructions, lorsque 
leur reparation doit etre supportee par l'Etat, 
representent des charges considerables. 
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70. C'est compte tenu de ces elements, et de-
vant la recrudescence d'une violence menee tant 
sur le plan criminel que sur le plan politique 
par de nouveaux types de groupes d'action, qu'un 
certain nombre d'Etats ont ete conduits a reviser 
leur legislation penale sur ce point. .A 1 'heure 
actuelle, ce sont essentiellement la France, les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'.Allemagne 
federale qui ont cherche a moderniser leur legi~ 
lation. L'Italie, elle aussi, est ala recherche d'une 
solution. 
B. Les objecti(s poursuivls par les nouvelles 
legislations d'un certain nombre d'Etats 
71. La reforme du droit penal concernant les 
formes nouvelles de violence, poursuivie par cer-
tains pays, a quatre objectifs : 
- adapter la qualification des faits vio-
lents aux nouvelles formes de violence ; 
- mieux determiner la responsabilite des 
degats causes j 
- instituer de nouvelles sanctions adaptees 
a !'importance des fautes commises j 
- accelerer les procedures de repression. 
(i) Determiner de nouveaux types de de'lits 
72. En raison des tres nombreuses formes de 
violence qui ont vu le jour au cours des dernieres 
annees et compte tenu du fait que les lois penales 
sont toujours interpretees d'une maniere restric-
tive, certaines de ces formes peuvent ne consti-
tuer que des infractions tres limitees. Les pre-
mieres mesures edictees ont done eu pour objet 
de qualifier penalement ces formes nouvelles. 
Dans la plupart des cas, elles repondent a des 
situations determinees qui se sont produites a un 
moment donne dans les Etats. 
73. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, en 1968, la 
loi sur les droits civils a pose les regles de re-
pression concernant !'incitation a l'emeute d'un 
Etat a l'autre, la fabrication des annes a feu 
ou des explosifs destines a etre utilises dans les 
manifestations et l'enseignement de l'emploi de 
ces annes. Les dispositions du texte adopte ont 
un objectif tres nettement politique. 
74. D'autre part, dans le meme pays, nne loi 
de 1971 a accru l'aide accordee par l'Etat federal 
et les pouvoirs de la police en matiere de lutte 
contre la criminalite. En outre, devant la vague 
d'attentats a la bombe qui se developpait aux 
Etats-Unis, une loi du 15 octobre 1970 a institue 
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sible for such attacks when persons were killed, 
and it has recently been decided that the same 
should apply to hijackers. 
75. Apart from penal laws, mention should 
also be made of provisions included in more 
specific laws in the United States such as that 
of 27th October 1970 on drugs or the Federal 
law of 1968 which allows scholarships to be 
withheld from students responsible for dis-
turbances. 
76. United States legislation has therefore 
tackled some very specific aims in this field 
in defining new forms of violence and has 
endeavoured to terminate some aspects of 
violence, as in the universities for instance. 
77. In France, a law of 8th June 1970 intro-
duced additions to the penal code to allow 
measures to be taken against commando activities 
or violence resulting from illegal gatherings. The 
text also covers provocation to commit violence 
and the occupation of public buildings. Finally, 
the same law strengthens measures for the repres-
sion of kidnapping and arbitrary sequestration. 
78. It follows on various provisions to streng-
then State security against seditious movements 
drawn up in the 1960s during the fighting in 
Algeria. 
79. It is quite obvious that such legislation 
seeks to define in penal terms the action of small 
groups during demonstrations, whereas formerly 
French law allowed action to be taken only 
against large-scale gatherings in accordance with 
an extremely cumbersome procedure (compulsory 
orders to disperse, for instance). It was also 
directed towards certain forms of violence which 
had started to be perpetrated in France having 
been virtually unknown in the previous fifty 
years such as kidnappings and sequestrations. 
80. Britain, the third country to try to 
modernise its legislation, adopted the Criminal 
Damage Act on 14th July 1971. The main aim 
of this act is to provide punishment for the 
destruction of property and incitement to 
destructive violence. It brings up to date a 
large number of older texts. This legislation 
seems less revolutionary than that introduced 
in France or the United States, perhaps because 
(apart from Ireland) there has been less trouble 
in Britain than in the other States. 
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81. States tend to take legislative action in 
accordance with the reactions of public opinion 
to certain forms of violence. Fairly calm States 
such as Belgium or Switzerland are content with 
existing texts even though they may be quite 
old ; others, faced with the development of violent 
contestation, have had to act or are in the 
process of introducing new legislation. 
82. Federal Germany may be placed in the 
first category, having adopted during the spring 
parliamentary session three amendments to the 
Constitution and four bills aimed at improving 
the internal security of the State. The content 
of this legislation is the direct result of revolu-
tionary activities in Germany in past years (the 
formation of armed gangs, the installation of 
foreign terrorist organisations, bomb attacks ... ). 
83. Italy may be placed in the second group. 
Where penal repression is concerned, it has all 
the characteristics mentioned above. Its legisla-
tion is ill-adapted to the new forms of political 
violence and often the penalties are so heavy that 
they seem to be out of all proportion to the acts 
committed. The courts therefore tend to avoid 
applying the law. 
84. The various forms of legislation mentioned 
above are designed to define in penal terms the 
new forms of violence and types of offence and 
determine more accurately where responsibility 
may lie. 
( ii) The new content of penal responsibility 
85. The tendency to individualise responsibility 
is now being reversed in favour of re-establishing 
some collective responsibility. 
86. This point has given rise to much con-
troversy between the proponents of the need to 
maintain order and those of the protection of 
the individual against the State. 
87. Britain seems to have escaped from this 
dilemma. Its new laws strengthen the respon-
sibility of the authors of violence and those who 
la peine de mort pour les auteurs de tels attentats 
lorsqu'ils ont cause la mort d'hommes. Il en est 
de meme, depuis une decision recente, en matiere 
de detournement d'avion. 
75. A cote de ces lois a caractere penal, il faut 
aussi signaler aux Etats-Unis les dispositions 
contenues dans des lois plus particulieres comme 
celle du 27 octobre 1970, relative a la drogue, ou 
comme la loi federale de 1968 qui permet de sup-
primer les bourses des etudiants fauteurs de 
desordres. 
76. La legislation americaine a done fait face, 
en ce domaine, a des objectifs tres precis de 
definition de nouveaux modes de violence et tente 
de mettre fin a certains types de celle-ci, telle 
la violence universitaire. 
77. En France, une loi du 8 juin 1970 a com-
plete le Code penal pour permettre de Iutter 
contre les actions de commandos ou les violences 
resultant de rassemblements de personnes decla-
res illicites. Le texte vise egalement la provoca-
tion a la violence et }'occupation des edifices 
publics. Enfin, la meme loi aggrave les mesures 
de repression des enlevements et sequestrations 
arbitraires. 
78. Elle fait suite aux diverses dispositions 
renfor~ant la securite de l'Etat contre les mou-
vements seditieux, elaborees dans les annees 1960 
a !'occasion de laguerre d'Algerie. 
79. Il est bien evident que cette legislation a 
cherche a permettre une qualification penale des 
actions menees par de petits groupes a !'occasion 
de manifestations, alors que jadis le droit fran-
~ais ne permettait d'apprehender que les attrou-
pements massifs et statiques avec une procedure 
extremement lourde (sommations de dispersion 
obligatoire, par exemple). D'autre part, elle a 
vise certaines formes de violence qui sont appa-
rues en France, alors qu'elles etaient presque 
totalement inconnues au cours des cinquante der-
nieres annees, comme les enlevements et seques-
trations. 
80. Troisieme pays a avoir cherche a moderni-
ser sa legislation, la Grande-Bretagne a adopte, 
le 14 juillet 1971, une loi sur la repression du 
vandalisme. Cette loi a pour but essentiellement 
de punir la destruction des biens, d'une part, et 
!'incitation a la violence destructrice, d'autre 
part. Elle consiste surtout dans la modernisation 
de nombreux textes anciens. Cette legislation 
apparait comme moins revolutionnaire que celle 
mise en place en .France ou aux Etats-Unis du 
fait que (l'lrlande mise a part) la Grande-
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Bretagne a connu moins de troubles que les 
autres Etats. 
81. C'est en effet en fonction des reactions de 
!'opinion publique a certaines formes de violence 
que les Etats sont conduits a agir sur le plan 
Iegislatif. Des Etats assez calmes, comme la Bel-
gique ou la Suisse, se contentent des textes exis-
tants, meme s'ils sont anciens ; d'autres, devant 
le developpement de la contestation brutale, ont 
ete conduits a agir ou sont sur le point de· mettre 
en vigueur une nouvelle legislation. 
82. Dans la premiere categorie, on peut classer 
1 'Allemagne federale qui, lors de la session parle-
mentaire du printemps 1972, a adopte trois 
amendements constitutionnels et quatre projets 
de loi destines a ameliorer la securite interieure 
de l'Etat. Le contenu de cette legislation est di-
rectement inspire des actions revolutionnaires 
qui se sont deroulees en Allemagne au cours des 
annees passees (constitution de bandes armees, 
implantation d'organisations terroristes etrange-
res, attentats ala bombe, etc.). 
83. L'ltalie, pour sa part, se situe dans le se-
cond groupe. Elle presente, sur le plan de la 
repression penale, toutes les caracteristiques si-
gnalees plus haut. Sa legislation s'adapte mal 
aux formes nouvelles de violence politique et, 
d'autre part, prevoit trop souvent des peines si 
lourdes qu'elles peuvent apparaitre comme dis-
proportionnees avec les actes commis. Les tribu-
naux ont done tendance A eviter d'appliquer la 
loi. 
84. Les diverses legislations resumees ci-dessus 
ne cherchent pas seulement a qualifier penale-
ment des formes de violence et des types de delits 
nouveaux, mais aussi a determiner d'une maniere 
plus precise les responsabilites de ces delits. 
(ii) Un nouveau contenu de la responsabilite 
penale 
85. La tendance a ete de revenir sur l'evolution 
qui avait conduit a individualiser la responsa-
bilite, pour retablir une certaine responsabilite 
collective. 
86. II convient de souligner que c'est sur ce 
point que se sont elevees les plus grandes contra-
verses entre les tenants de la necessite du main-
tien de l'ordre et ceux de la protection de l'indi-
vidu contre 1 'Etat. 
87. La Grande-Bretagne semble avoir echappe 
a ce dilemme. Sa legislation nouvelle renforce la 
responsabilite des auteurs de violence et de ceux 
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might have encouraged disorder but maintain 
the notion of individual responsibility. 
88. Conversely, French legislation in 1970 
tended to recreate a form of collective respon-
sibility so that action might be taken against all 
who took part in an act of violence or encouraged 
or provoked such an act even if the act itself 
was not directly and personally accomplished by 
them. 
89. These two examples demonstrate the present 
trend to counter collective and spontaneous 
violence with far more global repression ; 
membership of violent movements may be 
punished in the same way as voluntary engage-
ment in such movements, particularly since there 
are new penalties for such responsibility. 
(iii) The fixing of new forms of penalty 
90. Where penalties are concerned, the aim of 
the new legislation is twofold : 
- to widen the range of possible penalties 
so that the punishment meted out by the 
judges may be better suited to the 
gravity of the misdemeanour. This 
avoids the law not being applied 
merely because the only penalties are 
too heavy; 
- to introduce new penalties applicable 
to the new forms of violence in propor-
tion to its gravity. This is the case for 
penalties for those who plant bombs or 
hijack aircraft in the United States, 
those who destroy property in Britain 
and kidnappers in France. 
The most original result of legislation so far 
adopted however, is to introduce economic and 
financial penalties in addition to penal penalties. 
The approach in France is that breakage must 
be paid for. Instead of the taxpayers' money 
being used for the reparation of material damage 
caused during acts of violence, and even if this 
is so in the first instance, those found guilty will 
be sentenced to effect reparation. 
91. These two most important series of 
provisions have been included in both French 
and British law. 
92. Taking the example of France, it can be 
seen that the ultimate intention of the authorities 
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was not only to modernise the means of repres-
sion but, above all, to create the conditions for 
firmly deterring violence. Indeed the association 
of the two aspects - collective responsibility 
(i.e. responsibility which is not confined to the 
author of the act alone but is also extended to 
those who took part in the movement leading to 
the act of violence) and the importance of the 
economic penalties which may be pronounced by 
the courts - should lead to the isolation of 
groups responsible for organised violence and 
the refusal of the masses to join these movements. 
93. Further, the association of economic penal-
ties with responsibility for incitement should also 
induce those responsible for the movements to 
measure the risk of an action degenerating into 
violence. 
94. The French Government set great store by 
this preventive aspect. It is perhaps yet too early 
to say whether it was right or wrong but it may 
be noted that there was a rapid drop in mani-
festations degenerating into violence after the 
law of 1970 was passed. In fact, the law has been 
applied on relatively few occasions. 
(iv) Speeding up procedure 
95. Finally and contrary to former trends in 
law, the introduction of new penalties has been 
accompanied by a revision of the procedure for 
enquiry and prosecution to the detriment of 
individual rights. 
96. In the United States, Britain, France and 
the Federal Republic police investigations and 
trials have been accelerated. 
97. In France, a special court has been set up : 
the Court of State Security with competence in 
matters of revolutionary sedition. In accordance 
with this Court's procedure, the police authorities 
have powers of prolonged preventive detention 
and sentences are passed by a semi-military 
tribunal. 
98. Similar legislation has been adopted in 
Germany, granting the Federal authorities 
certain powers of police normally the respon-
sibility of the Lander and making provision for 
extended preventive detention in the event of 
prosecution when there is repetition of an offence 
and a specific threat. In Northern Ireland, 
Britain has had to reactivate the 1922 Special 
qui pourraient avoir incite au desordre, mais 
maintient la notion de responsabilite individuelle. 
88. En revanche, la legislation fran~aise de 
1970 a tendu a recreer une sorte de responsabilite 
collective en permettant de poursuivre tous ceux 
qui ont participe a un acte de violence ou qui 
ont incite ou provoque cet acte, meme si l'acte 
lui-meme n'a pas ete directement et personnelle-
ment accompli par eux. 
89. Ces deux exemples montrent les tendances 
actuelles qui, au caractere collectif et spontane 
de la violence, tendent a opposer une repression 
beaucoup plus globale. L'adhesion aux mouve-
ments violents risque d'etre punie comme !'enga-
gement volontaire dans ce mouvement. Cette res-
ponsabilite s'accompagne de sanctions nouvelles. 
(iii) La determination de nouvelles formes de 
sanctions 
90. Sur le plan des sanctions, les tendances 
des nouvelles legislations ont ete de deux ordres : 
- elargir la gamme des sanctions possibles, 
afin que les juges puissent mieux les 
proportionner a la gravite des actes. De 
ce fait, on evite que la seule existence 
de sanctions trop lourdes conduise a une 
non-application de la loi ; 
- creer des sanctions nouvelles applicables 
aux formes nouvelles de violence et pro-
portionnees ala gravite de celle-ci. C'est 
le cas des sanctions pour les poseurs de 
bombes ou les detourneurs d'avions aux 
Etats-Unis, pour les destructeurs de 
biens en Grande-Bretagne, pour les au-
teurs d'enlevements en France. 
Le resultat le plus original des legislations adop-
tees a ce jour consiste cependant a adjoindre des 
sanctions economiques et financieres aux sanc-
tions penales. Cette tendance a ete resumee en 
France sons la formule : « Les casseurs seront les 
payeurs ». Au lieu que cela soit la collectivite 
qui prenne en charge la reparation des destruc-
tions materielles operees au cours des actions vio-
lentes, et meme si dans un premier temps elle y 
procede, ce sont les auteurs de violences qui 
seront condamnes a la reparation des dommages. 
91. Ce sont les deux seules dispositions tres 
importantes qui ont ete incluses dans la loi fran-
~aise et dans la loi britannique. 
92. Si l'on considere l'exemple de la France, on 
s'aper~oit que, en fin de compte, !'intention des 
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pouvoirs publics a ete certes de moderniser l'ap-
pareil repressif, mais aussi et surtout de creer 
les conditions d'une dissuasion de la violence 
assez puissante. En effet, !'association des deux 
donnees: la responsabilite collective (c'est-a-dire 
une responsabilite qui atteint non pas l'auteur 
de l'acte seulement, mais aussi celui qui a parti-
cipe au mouvement qui a conduit a l'acte violent) 
et !'importance des sanctions economiques qui 
peuvent etre prononcees par les tribunaux, de-
vrait inciter a un isolement des groupes violents 
organises et a un refus d'adhesion de la masse 
aces mouvements. 
93. D'autre part, !'association de la sanction 
economique avec la responsabilite de !'incitation 
devrait egalement conduire les responsables de 
mouvements a mesurer les risques d'une action 
qui pourrait degenerer en violence. 
94. C'est, en fait, essentiellement sur cet aspect 
preventif que le gouvernement fran~is a compte. 
11 est peut-etre encore trop tOt pour dire s'il a eu 
raison ou tort. On peut cependant remarquer 
qu'au vote de la loi de 1970 a correspondu une 
tres rapide diminution des manifestations dege-
nerant en violence. En fait, la loi a ete relative-
ment peu appliquee. 
(iv) L'acceliration des procedures 
95. Enfin, et egalement en contradiction avec 
les tendances anterieures du droit, l'etablissement 
de nouvelles peines s'est accompagne d'une refor-
me des procedures de recherche et de poursuite 
des delinquants, qui comporte certainement une 
diminution des garanties des droits des individus. 
96. Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en 
France, comme en Republique Federale, la rapi-
dite des investigations policieres et de la proce-
dure de jugement a ete acceleree. 
97. En France, en particulier, a ete creee une 
cour speciale: la Cour de sU.rete de l'Etat, qui 
peut etre competente dans les affaires de sedi-
tions revolutionnaires. La procedure devant cette 
cour permet une detention preventive prolongee 
par les autorites de police, et le jugement est 
rendu par un tribunal a caractere semi-militaire. 
98. Une legislation semblable a ete adoptee en 
AUemagne qui confie a l'autorite federale cer-
tains pouvoirs de police detenus par les Lander 
et qui prevoit la possibilite d'une detention pre-
ventive allongee en cas de poursuite lorsqu'il y a 
recidive et menace precise. Pour sa part, en 
Irlande du Nord, la Grande-Bretagne a du re-
mettre en vigueur l'acte sur les pouvoirs speciaux 
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Powers Act authorising administrative intern-
ment, the application of a curfew, rights of 
defence, speedy trial procedure and the pos-
sibility of censuring the press. 
Conclusions 
99. The need to adapt penal legislation to the 
new forms of criminal or political violence has 
thus been felt by many member States of 
WEU. 
100. In the circumstances, it might be wondered 
whether international co-ordination might not 
be promoted in this field. Moreover, it might be 
extended to world level and in this respect the 
United Nations has already done some extremely 
important work, particularly in the Economic 
and Social Council. 
101. After making an initial analysis of criminal 
violence and its evolution, the latter proposed 
a very comprehensive plan of prevention and 
repression. This plan should be studied at Euro-
pean level and recommendations made to the 
States concerned. It is to be hoped that nine-
power Europe will also deal with this matter as 
recommended at the Rome meeting preparatory 
to the Paris summit conference. 
102. This might stimulate worldwide awareness 
of the dangers for peace of the further develop-
ment of political violence. 
103. At the present time, each State is quite 
free to adopt whatever attitude it wishes. As has 
been seen above, although some have undertaken 
to repress the most odious forms of terrorism, 
others, for political, economic or ideological 
reasons, smooth the path of revolutionary move-
ments. 
104. Although there may be no question of 
measures at world level, the co-ordination of 
action is desirable at European level. 
105. The aim might be twofold : 
- first to harmonise legislation on repres-
sion by exchanging views on experiences 
and taking account of the specific dif-
ficulties each country has to face. 
Without jeopardising the competence of 
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national authorities the solutions 
adopted by each power might be 
profitable to all. Fruitful exchanges of 
views might be held on such matters as 
the adaptation of penalties, the defini-
tion of offences and the restrictions 
imposed on the free exchange of views ; 
- international bodies such as WEU 
however should play another role. In 
view of its independence in regard to 
governments and also, and above all, 
public opinion in each country con-
cerned, WEU might adopt an impartial 
approach to the solution of a difficult 
and painful problem. Whereas for the 
last hundred years all the States of 
Western Europe have continuously 
sought to protect the individual against 
oppression by public or private bodies 
and guarantee the freedom of mankind, 
some of the present forms of violence 
(whatever may be their reasons) might, 
if repression were blind, jeopardise 
many of the acquired rights of civili-
sation. 
106. Thus, for instance, the regulations govern-
ing preventive detention in common law which 
are increasingly including the notion of com-
pulsory provisional freedom, might be placed in 
jeopardy through the requirements of the 
struggle against violence. It has been seen that 
this could be so in Britain, France or Federal 
Germany. 
107. Here the danger is that the cure might be 
more radical than the illness. The role of an inter-
national institution might be to define the limits 
within which the essential struggle against the 
forms of modern violence must be contained and 
thus draw the dividing line between the rights 
of man, as set out in national constitutions or in 
the European declaration of human rights and 
the laws of repression to be established. 
108. Your Rapporteur does not intend to propose 
positive legal recommendations but wishes the 
Committee to keep a continuing watch on legisla-
tion on repression and, if necessary, remind 
governments, as appropriate, of the limits which 
must not be transgressed. In the absence of Euro-
pean political institutions, the co-ordination of 
the means and forces of repression may escape 
any proper democratic European supervision. 
de 1922 qui autorise l'internement administratif, 
Ia mise en vigueur du couvre-feu, la limite des 
droits de la defense, une procedure rapide de 
jugement et la censure possible de la presse. 
Conclusions 
99. L'adaptation de la legislation penale aux 
nouvelles formes de violence, que celles-ci soient 
d'ordre criminel ou d'ordre politique, a done ete 
ressentie comme une necessite par un grand nom-
bre d'Etats membres de l'U.E.O. 
100. Dans ces conditions, on peut se demander 
si une coordination internationale ne pourrait 
pas etre mise au point en ce domaine. Elle pour-
rait d'ailleurs se prolonger au niveau monilial et 
!'Organisation des Nations Unies a,_ en la matiere, 
deja accompli un travail extremement important, 
en particulier au sein de son Conseil Economique 
et Social. 
101. Ce dernier, apres avoir analyse, en premier 
lieu, la violence criminelle et son evolution, a 
propose un plan de prevention et de repression 
tres complet. II serait necessaire qu~ ce plan soit 
etudie a !'echelon europeen et que des recomman-
dations soient presentees aux Etats responsables. 
On pourrait souhaiter que !'Europe des « Neuf » 
s'attache egalement a cette question comme l'avait 
recommande la Conference de Rome preparatoire 
au « sommet » de Paris. 
102. Ceci pourrait entrainer une prise de cons-
cience, au niveau mondial, des dangers pour la 
paix du developpement de la violence politique. 
103. .Actuellement, toute liberte est laissee a cha-
que Etat d'adopter !'attitude qui lui convient. 
Or, si certains, comme nous l'avons vu plus haut, 
se sont engages dans la voie d'une repression des 
formes les plus odieuses de terrorisme, d'autres 
en revanche, favorisent pour des raisons poli-
tiques, economiques ou ideologiques, les mouve-
ments revolutionnaires. 
104. Si des mesures sont inconcevables au plan 
mondial, en revanche, une coordination des ac-
tions entreprises est souhaitable au plan euro-
peen. 
105. Celle-ci pourrait avoir deux objectifs : 
- le premier serait d'harmoniser les legis-
lations repressives par un echange 
d'experiences et compte tenu des diffi. 
cultes specifiques auxquelles chaque 
pays doit faire face. Sans porter atteinte 
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a la competence des autorites nationa-
les, les solutions adoptees par chaque 
puissance pourraient profiter a d'autres. 
En particulier, sur le plan de !'adapta-
tion des peines, de la qualification des 
delits, des limites apportees aux libertes, 
des echanges de vues tres fructueux 
pourraient avoir lieu. 
- les instances internationales comme 
l'U.E.O. devraient neanmoins jouer un 
autre role. Par son independance a 
l'egard des gouvernements, mais aussi 
et surtout a l'egard des opinions publi-
ques de chacun des pays concernes, 
l'U.E.O. pourrait apporter une certaine 
serenite dans la solution d'un probleme 
difficile et douloureux. En effet, alors 
que tous les Etats de !'Europe occiden-
tale, depuis un siecle, ont recherche en 
permanence la protection de l'individu 
contre tout abus prive ou public et la 
garantie de la liberte de l'homme, cer-
taines formes de violence actuelles 
(queUes que soient leurs raisons) risque-
raient, si la repression etait aveugle, de 
remettre en cause tout un acquis de civi-
lisation. 
106. C'est ainsi, par exemple, que les regles du 
droit commun de la detention preventive qui, de 
plus en plus, comportent la notion de liberte pro-
visoire obligatoire, peuvent etre remises en cause 
par les necessites de la lutte contre la violence. 
Nous avons vu que cela pouvait etre le cas de la 
Grande-Bretagne, de la France ou de l'.Allema-
gne federale. 
107. II y a la un danger, car il ne faudrait pas 
que le remede soit plus radical que le mal. Le 
role d'une institution internationale pourrait etre 
de definir les limites a l'interieur desquelles doit 
se placer la lutte indispensable contre les formes 
de violence moderne. Elle dresserait ainsi la 
ligne de demarcation entre les droits de l'homme, 
tels qu'ils figurent dans les constitutions natio-
nales ou dans la declaration europeenne des 
droits, et les legislations repressives a mettre en 
place. 
108. 11 n'est pas dans !'intention du rapporteur 
de proposer des recommandations de droit positif, 
mais il souhaiterait que la commission exerce une 
surveillance permanente de Ia legislation repres-
sive et puisse, dans certains cas, rappeler, a un 
gouvernement ou a un autre, les limites qui ne 
doivent pas etre franchies. En effet, en !'absence 
d'institutions politiques europeennes, la coordina-
tion des moyens et des forces de repression risque 
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109. Everyone is well aware that mankind must 
be protected·against totalitarianism and violence 
and the fundamental values of the principles o~ 
which the civilisation of the countries of freedom 
is based must be upheld. 
110. The Committee is aware that suggestions 
have been made for making greater use of the 
armed forces to counter certain acts of terrorism. 
The Committee emphatically does not endorse 
proposals for any wider provisions for the use 
of the armed forces than already exist in the 
constitutions and legislation of our countries. 
111. The Committee is aware that one of the 
most urgent problems facing governments is the 
suppression of various acts of terrorism asso-
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ciated with air travel. The Hague (1970) and 
M.ontreal <!.971~ conventions, dealing respectively 
with the hiJacking and sabotage of aircraft have 
been negotiated in the ICAO framework, but 
many States have yet to adhere to them. The 
many political obstacles in the way of enforce-
ment and sanctions resulted in these conventions 
providing essentially for national means of 
enforcement, and further negotiations in ICAO 
are in progress on a convention to provide for 
collective sanctions against States harbouring 
persons who have committed acts of violence 
covered by the first two conventions. The Com-
mittee urges that everything should be done to 
promote the universal acceptance of these con-
ventions. 
d'echapper a tout controle europeen reellement 
democratique. 
109. Il convient, tout le monde en est conscient, 
de proteger les hommes contre le totalitarisme et 
la violence, mais aussi de prouver la valeur fon-
damentale des principes sur lesquels repose la 
civilisation des pays de liberte. 
110. La commission n'ignore pas que des sugges-
tions ont ete formulees en vue d'une plus grande 
utilisation des forces armees pour parer a cer-
tains actes de terrorisme. La commission se refuse 
a souscrire aux propositions tendant a etendre les 
dispositions relatives a !'utilisation des forces 
armees au-dela de ce qui est deja prevu dans les 
constitutions et la legislation de nos pays. 
111. La commission est consciente de ce que, 
parmi les problemes les plus pressants que doi-




de la repression de divers actes de terrorisme 
associes aux voyages aeriens. Les Conventions 
de La Haye (1970) et de Montreal (1971) trai-
tant respectivement du detournement et du sabo-
tage des avions, ont ete negociees dans le cadre 
de l'O.A.C.I., mais de nombreux Etats n'y ont 
pas encore adhere. Les nombreux obstacles poli-
tiques qui s'opposent a leur mise en vigueur et a 
!'application de sanctions font que ces conven-
tions prevoient essentiellement des moyens 
d'application nationaux, et de nouvelles negocia-
tions se deroulent actuellement dans le cadre 
de l'O.A.C.I. en vue de !'elaboration d'une con-
vention prevoyant des sanctions collectives contre 
les Etats donnant asile a des individus ayant 
commis des actes de violence prevus par les deux 
premieres conventions. La commission demande 
instamment que tout soit mis en <:euvre pour 
encourager !'adoption universelle de ces conven-
tions. 
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Amendment No. 1 
Violence 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Dame Joan Vickers and Mr. Judd 
In the operative text of the draft recommendation, leave out paragraph I. 
5th December 1972 
Signed: Joan Viclce1'&, J'tUJD, 
1. See lOth Sitting, 6th December 1972 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
LG uiolence 
AMENDEMENT n° 11 
depose par Dame Joan Vickers et M. Judd 
Supprimer le paragraphe 1 de la rooomma.nda.tion proprement dite. 
5 deeemhre 1972 
Signe: Joan Vickers, Judd 
1. Voir 1()8 seance, 6 decembre 1972 (Adoption de l'amendement). 
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Basic Treaty between the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic 
1. Adopted in Committee by 14 votes to 0 with 2 
abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. Kahn-Ackermann 
(Chairman); MM. Nessler, Bettiol (Vice-Chairmen); 
MM. Amrehn, Bemporad, Oravatte, De Clercq (Substitute : 
de Bruyne), Mrs. Diemer-Nicolaus (Substitute : Draeger), 
Lord Gladwyn, MM. Gonella, Gordon Walker (Substitute : 
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Small), GritWe, Judd, Lemaire, Leynm, Mammi, Nederhorst, 
Pecoraro, Peijnenburg (Substitute : GeelkerkBn), Peronnet, 
Portheine, de Pr6aumont, Schulz (Substitute : Leme), 
Scott-Hopkins, Siegkrschmidt, TiB86f'and, Van Hoeylandt 
(Substitute : de Ste:xhe). 
N. B. The names of Representatives who took part i" 
the wt6 are primed i" italics. 
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Draft Recommendation 
on Europe and the evolution of Eat· Weat relatfona 
The Assembly, 
Considering that the present changes in the world balance of forces make it incumbent on Europe 
to adopt a policy of its own ; 
Noting that the Soviet-American agreements on the limitation of strategic arms make it necessary 
for the Western European countries to reassess the basis of their defence policy; 
Emphasising that the improvement in relations between the Federal Republic of Germany and the 
Eastern European countries has opened the way to a new policy of detente in Europe ; 
Recalling, however, that a global agreement between the Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic is essential for the normalisation of relations between the two States, failing 
which there can be no lasting detente in Europe ; 
Considering that a conference on security and co-operation in Europe can bear fruit only if the inter-
dependence of these two aims is recognised ; 
Welcoming the fact that the communique issued after the Paris summit conference calls on the EEC 
member countries to make a concerted and constructive contribution to the conference on security and 
co-operation in Europe ; 
Considering that, whatever the framework in which the WEU member countries examine matters 
concerning the preparation of this conference, the Council must keep the Assembly informed of the results 
of this work, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Invite member States to make an effective contribution to preparatory work on the conference on 
security and co-operation in Europe so that the participation of the EEC countries is concerted and con-
structive in application of the decision of the Heads of State and of Government ; 
2. In no case agree that the treaties on which the security and union of the Western European countries 
are based might be the subject of negotiations with the Eastern European countries ; 
3. Ensure that its members continue to oppose the admission of a German State to the United Nations 
as long as the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic have not reached 
agreement on their relations as a whole ; 
4. Maintain in all events the principle of the interdependence of measures relating to security and co-
operation in Europe; 
5. Seek forms of agreement with the Eastern European countries which guarantee an identical inter-
pretation of the principles agreed to by the parties ; 
6. Keep the Assembly regularly informed of the state of preparations for the conference on seourity 
and co-operation in Europe. 
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Projet de recommandation 
•ur l'Europe deuant l'euolution da relatlou &t·Ouat 
L' Assemblee, 
Considera.nt que les transformations que conna.it actuellement l'equilibre des forces dans le monde 
exigent que l'Europe adopte une politique qui lui soit propre ; 
Constatant que les accords amerioano-sovietiques sur Ia limitation des armaments stra.tegiques 
obligant les pays de l'Europe occidentale 8. reoonsiderer les donnees de leur politique de defense ; 
Soulignant que l'ameliora.tion des rapports entre Ia Republique Federa.le d'Allemagne et les pays de 
l'Europe de l'Est a ouvert Ia voie 8. une nouvelle politique de detente en Europe ; 
Rappelant que, toutefois, un accord global entre Ia Republique Federale d' Allemagne et Ia Re-
publique Democratique Allemande demeure indispensable 8. une normalisation des relations entre ces 
deux Etats et que, faute de cette normalisation, une detente durable en Europe n'est pas possible ; 
Estimant qu'une conference sur la securite et la cooperation en Europe ne peut porter de fruits que 
si elle reoonnait l'interdependance de ses deux objectifs ; 
Se felicitant de ce que la declaration finale publiee 8. l'issue de la conference au sommet de Paris 
appelle les pays membres de la C.E.E. 8. apporter une contribution concertee et constructive ala Conference 
sur la securite et la cooperation en Europe; 
Considera.nt que, quel que soit le cadre dans lequelles pays membres de l'U.E.O. examinant les 
questions touchant 8. la preparation de cette conference, il appartient au Conseil d'informer 1' Assemblee 
des resultats auxquels ces examens ont abouti, 
REooMMANDE Au CoNs:mn.. 
1. D'inviter les Etats membres 8. contribuer effioacement 8. ce qu'une intensification des preparatifs 
cree les conditions d'une participation constructive et concertee des pays de la C.E.E. 8. la Conference sur 
la securite et la cooperation en Europe, en application de la decision des chefs d'Etat et de gouvemement ; 
2. De n'accepter, en aucun cas, que les tra.ites fondant la securite et !'union des pays de !'Europe occi-
dentale puissant faire l'objet de negocia.tions avec les pays de l'Europe de l'Est; 
3. De veiller 8. ce que ses membres maintiennent leur opposition 8. toute admission aux Nations Unies 
d'un Etat allemand tant que la Republique Federale d' Allemagne et la Republique Democratique Alle-
mande ne seront pas parvenues 8. un accord sur !'ensemble de leurs relations; 
4. De maintenir, en tout etat de cause,le principe de l'interdependance des mesures touchant ala securite 
et 8. la cooperation en Europe ; 
5. De reohercher des formulas d'accord avec les pays de !'Europe de l'Est qui garantissent une inter-
pretation identique des principes dont les parties auront pu convenir ; 
6. D'informer regulierement 1' Assemblee de l'etat de preparation de Ia Conference sur Ia securite et la 




(submitted by Mr. Sieglerachmidt, Rapporteur) 
I. Europe and the inter-play of world political 
forces 
1. If due account is to be taken of all essential 
factors, no analysis of the evolution of East-West 
relations in Europe is complete without reference 
to changes in the world balance of forces. Thus, 
decisions on Vietnam are generally taken by the 
powers concerned with an eye to their repercus-
sions on Europe, and measures for limiting arms 
in Europe are adopted only in the framework of 
a global concept of disarmament. The same is 
also true for the international repercussions of 
similar decisions relating to Europe. Again, just 
as the evolution of the Middle East conflict has 
an effect on the balance of forces throughout the 
Mediterranean, no policy of detente in Central 
Europe can be pursued without account being 
taken of the situation in the Mediterranean. 
2. Events in the past two years have made this 
principle, based on experience, particularly topi-
cal. 180 years ago, Goethe commented, while 
watching gunfire at Valmy: "Here, today, the 
history of the world is starting a new era." He 
might have made exactly the same comment had 
he witnessed the meeting of the United Nations 
General Assembly on 25th October 1971 at which 
the People's Republic of China was admitted to 
that organisation. This vote was a consequence 
of the decision taken by the Chinese leaders to 
put an end to what they feared might be a trend 
towards an American-Soviet condominium over 
the rest of the world, by giving China, the third 
world power, an active role in international 
politics, thanks particularly to the normalisation 
of its relations with the United States. 
3. United States acceptance of this policy, 
demonstrated by President Nixon's visit to China 
at the end of February last, brought to an end 
the era of American-Soviet bipolarity with its 
wide-reaching domination of world politics. In 
the light of this development, Japan has dropped 
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its firm support for American policy in the Far 
East and has adopted a more flexible attitude. 
Similarly, the negotiations between North and 
South Korea are surely the result of the new 
course followed by China in world politics. It 
must be agreed that the wish of the two parts of 
Korea to reunify their country sets a good 
example for consideration by the countries con-
cerned by the division of Germany, although the 
two cases are of course not really comparable. 
4. It is also true that the end of American-
Soviet bipolarity in the world has repercussions 
on East-West relations in Europe and it can be 
assumed that account has been taken of these 
factors in shaping Soviet policy in the last few 
years. The new circumstances certainly favour 
the establishment of a really European position 
in world politics, but care must be taken not to 
play China against the Soviet Union in the East-
West confrontation in Europe. Here, the possibi-
lities of political action would probably quickly 
reach the limit. A shot in this direction might 
easily back-fire and, as nearly always happens 
in such cases, hit not only the one who pulled 
the trigger but also all those around. 
5. This opinion is based on the view that the 
West must not consider the Sino-Soviet conflict 
as a constant in its own plans. In his speech to 
the fifteenth Soviet Trades Union Congress in 
Moscow on 20th March 1972, Mr. Brezhnev refer-
red to relations with the People's Republic of 
China as follows : 
"The improvement of relations between the 
Soviet Union and the People's Republic of 
China would meet the vital long-term inte-
rests of both countries, the interests of world 
socialism and the interests of intensifying 
the struggle against imperialism. 1 
1. Extract from the resolution of the twenty-fourth 
Congress of the Soviet Communist Party. 
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Expose des motifs 
(praente par M. Sieglerschmidt, rapporteur) 
I. L'Europe dans lejeu des forces quis'exercent 
en politique mondiale 
1. On ne saurait analyser !'evolution des rela-
tions Est-Ouest en Europe en faisant abstraction 
des modifications survenues dans l'equilibre mon-
dial des forces si l'on ne veut pas laisser echapper 
des facteurs parfois essentiels pour le jugement. 
C'est ainsi, notamment, que les decisions sur le 
Vietnam sont generalement prises par les puis-
sances interessees en tenant compte de leurs 
incidences sur 1 'Europe, ou que des mesures de 
limitation d'armements en Europe ne sont adop-
tees que lorsqu'elles s'inserent dans une concep-
tion globale du desarmement. Cela vaut d'ailleurs 
aussi pour les implications internationales des 
decisions de cet ordre ne concernant que 1 'Eu-
rope. De meme, par exemple, que !'evolution du 
conflit du Proche-Orient influe naturellement sur 
le rapport des forces dans !'ensemble de la 
Mediterranee, de meme la politique de detente en 
Europe centrale ne peut etre poursuivie sans que 
l'on tienne compte de la situation en Mediter-
ranee. 
2. Les evenements de l'an dernier et de cette 
annee ont donne une portee particulierement 
actuelle a ce principe fonde sur !'experience. II y 
a 180 ans, Goethe, observant en spectateur la 
canonnade de Valmy, formulait ce commentaire 
maintes fois cite : « lei et aujourd 'hui commence 
une ere nouvelle de 1 'histoire du monde. » II 
aurait pu faire exactement la meme constatation 
s'il avait participe a la reunion de l'Assemblee 
generale des Nations Unies du 25 octobre 1971 
qui vit !'entree de la Republique populaire de 
Chine dans cette organisation. Ce vote fut la 
consequence de la decision prise par les dirigeants 
de Pekin de mettre ainsi un terme a !'evolution 
vers une sorte de condominium americano-
sovietique sur le reste du monde, ce qu'ils redou-
taient, en donnant a la Chine, troisieme puis-
sance mondiale, un role actif dans la politique 
internationale, essentiellement grace a une nor-
malisation de ses relations avec les Etats-Unis. 
3. L'acceptation de cette politique par les Etats-
Unis, qui s'est traduite par la visite du President 
Nixon en Chine, a la fin de fevrier dernier, a 
mis fin a la periode au cours de laquelle la bipo-
larite americano-sovietique dominait largement 
la politique mondiale. En fonction de cette evo-
u• 
lution, le J apon a cesse de fournir un solide point 
d'appui a la politique americaine en Extreme-
Orient pour adopter une attitude plus souple. 
De meme, on peut assurement considerer que les 
negociations entre la Coree du Nord et la Coree 
du Sud sont le fruit de la nouvelle orientation 
prise par la Chine dans la politique mondiale. 
On ne peut nier une certaine valeur d'exemple 
a la volonte manifestee par les deux parties de la 
Coree de reunifier leur pays en pensant au com-
portement des pays interesses en ce qui concerne 
le terme de la division de l'Allemagne, meme si, 
evidemment, ces processus ne sont pas reellement 
com parables. 
4. II n'est pas douteux que la fin de la bipola-
rite americano-sovietique dans le monde a aussi 
des consequences pour les relations Est-Ouest 
en Europe et l'on peut presumer que la politique 
sovietique avait deja tenu compte de ces facteurs 
lors des decisions qu'elle a prises ces dernieres 
annees. La nouvelle constellation favorise cer-
tainement la formation, par !'Europe, d'une posi-
. tion qui lui soit vraiment propre dans la politique 
mondiale. II faut se garder cependant d'essayer 
de jouer laChine contre !'Union Sovietique dans 
la confrontation Est-Ouest en Europe. lei, les 
possibilites d'action politique atteindraient pro-
bablement vite leurs limites. Un coup tire .dans 
cette direction pourrait facilement se retourner 
contre ses auteurs et, comme il arrive la plupart 
du temps en de tels cas, atteindre non seulement 
les canonniers, mais aussi leurs voisins. 
5. Ce jugement se fonde sur l'idee que !'Occi-
dent ne saurait, dans ses propres plans, consi-
derer le conflit sino-sovietique comme une cons-
tante. Dans le discours qu'il a prononce devant 
le XV• Congres des syndicats sovietiques, le 
20 mars 1972, voici ce qu'a dit notamment M. 
Brejnev des relations avec la Republique popu-
laire de Chine : 
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« L'arnelioration des relations entre l'Union 
Sovietique et la Republique populaire de 
Chine repondrait aux interets fondamentaux, 
a long terrne, des deux pays, aux interets 
du socialisrne mondial, aux interets du ren-
forcement de la lutte contre l'irnperialisrne 1 • 
I. Cette citation est empruntee a Ia resolution du 
XXIV• Congres du parti communiste de l'Union Sovi~tique. 
DOCUMENT 589 
That position of ours fully retains its vali-
dity today. 
Official Chinese representatives tell us that 
relations between the Soviet Union and the 
People's Republic of China should be based 
on the principles of peaceful coexistence. 
Well, if Peking does not find it possible to 
go further in relations with a socialist State, 
we are ready to develop Soviet-Chinese rela-
tions on this basis, too. I can tell you, com-
rades, that we do not merely proclaim our 
readiness, but translate this into the lan-
guage of specific and constructive proposals 
on non-aggression, on the settlement of 
frontier questions and on the improvement 
of relations on a mutually beneficial basis. 
These proposals have long been known to the 
Chinese leaders. It is up to the Chinese side 
now." 
6. In this three-sided relationship, each of the 
three world powers must be or become a partner 
with whom the other two can form a coalition. 
Following the unexpected rapprochement be-
tween the United States and China, we should not 
count on "hereditary hostility" between China 
and the Soviet Union. 
7. There was already a new political climate 
when President Nixon visited Moscow at the end 
of May 1972. This marked the beginning of a 
new era in American-Soviet relations. A major 
instance of this was the signing of the interim 
agreement on 26th May 1972 between the United 
States and the Soviet Union, the first result of 
the lengthy negotiations in this field (SALT). 
This agreement, and to an even greater extent 
the other SALT agreements envisaged, directly 
or indirectly affect the interests of Western 
European defence. In an interesting article 1 on 
the SALT agreements and their repercussions for 
Europe, Andrew J. Pierre observed inter alia 
that: 
"For Europe, the political implications of 
the SALT agreement will be primordial. 
Western European security is still based on 
a guarantee of American participation and 
in particular on the threat of a nuclear 
1. Published in the July issue of The World Today, 
London; Politique EtrangM-e No. 3/1972, Paris; and 
Europa Archiv, Bonn, No. 13, lOth July 1972. 
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response to aggression. Will the Moscow 
agreement undermine still further the 
credibility of the American guarantee ? At 
first sight, it is tempting to reply in the 
affirmative, since the codification of nuclear 
balance by SALT makes it even more un-
likely that a super power will accept the 
risk of a nuclear war ... 
It must however be borne in mind that 
effective strategic balance was achieved not 
in 1972 but some 15 years earlier, when 
mutual deterrence was attained ... The credi-
bility of the American guarantee to defend 
Western Europe... was and will remain 
linked less to the number of missiles and 
warheads than to a series of non-military 
factors. Deterrence is above all a state of 
mind. What is important is the Soviet 
leaders' assessment of the determination of 
the American President, and vice versa ... It 
is therefore hardly probable that the loss of 
'superiority' will lead to a loss of confidence 
in the guarantee of American security given 
to Western Europe, unless there is a con-
secutive erosion of political and social con-
ditions ... " 
Your Rapporteur will not go further into this 
matter, which is worthy of detailed consideration 
in a Defence Committee report. The question 
raised by Pierre with regard to the implications 
of the SALT agreements on the credibility of the 
deterrent, his first answer and his rebuttal 
require detailed analysis. 
8. In the Middle East conflict, too, the political 
fronts, hitherto motionless on the surface, have 
started to move. The tension between Egypt and 
the Soviet Union revealed by the expulsion of 
Soviet instructors on an extraordinarily sudden 
decision by President Sadat, the new direction 
being taken in Egyptian foreign policy and the 
diversion of Soviet interest towards other Arab 
countries are all part of a process which may 
considerably change the situation in the Medi-
terranean. This must therefore be considered as 
an important factor in East-West relations in 
Europe. However, your Rapporteur feels it is 
premature to anticipate the possible outcome of 
this new development in the Middle East and 
what repercussions it may have on the WEU 
member countries. 
Cette position, qui est la notre, garde aujour-
d'hui toute sa valeur. 
Les porte-parole officiels chinois nous disent 
que les relations entre I 'U.R.S.S. et la 
R.P.C. doivent s'etablir sur la base du prin-
cipe de la coexistence pacifique. Eh bien, si 
l'on n'estime pas possible a Pekin d'aller 
plus loin dans les rapports avec un Etat 
socialiste, nous sommes prets a batir actuel-
lement les relations sovieto-chinoises sur cette 
base la. Je puis vous dire, camarades, que, 
non seulement nous proclamons une telle 
volonte, mais que nous la traduisons dans 
le langage de propositions parfaitement con-
cretes et constructives sur la non-agression, 
sur le reglement des questions frontalieres, 
sur !'amelioration des relations sur une base 
mutuellement avantageuse. Ces propositions 
sont, depuis longtemps, connues des diri-
geants chinois. La parole est a la partie 
chinoise. » 
6. Dans ces rapports triangulaires, il appar-
tient a chacune des trois puissances mondiales 
d'etre ou de redevenir, pour les deux autres, des 
partenaires avec lesquels elles puissent former 
une coalition. Apres le rapprochement inattendu 
entre !'Amerique et la Chine, il convient de ne 
pas compter sur une « hostilite hereditaire »entre 
la Chine et !'Union Sovietique. 
7. La visite que le President Nixon a effectuee 
a Moscou, a la fin de mai 1972, s'est deja deroulee 
dans une atmosphere politique renouvelee. Elle 
marque le debut d'une nouvelle etape dans les 
relations americano-sovietiques. Cela ressort sur-
tout de la signature de !'accord interimaire entre 
les Etats-Unis et l'Union Sovietique, le 26 mai 
1972, premier resultat des longues negociations 
menees dans ce domaine (SALT). Cet accord, et 
plus encore les autres accords SALT envisages, 
touchent directement ou indirectement aux inte-
rets de la defense ouest-europeenne. Andrew J. 
Pierre, dans un interessant article intitule : « Les 
accords SALT et leurs incidences pour !'Eu-
rope » \ constate notamment : 
« Pour !'Europe, ce sont les implications 
politiques de !'accord SALT qui seront pri-
mordiales. La securite de !'Europe de !'Ouest 
repose toujours sur la garantie de la partici-
pation americaine et, en particulier, sur la 
1. Publie dans le numero de juillet de The World 
Today, Londres, dans le no 3/1972 de cPolitiqueetra.ngere•, 




menace d'une riposte nucleaire a une attaque. 
L'accord de Moscou minera-t-il davantage la 
credibilite de la garantie americaine Y A pre-
miere vue, on est tente de repondre par 
!'affirmative, puisque la codification de la 
parite nucleaire par les SALT rend encore 
plus invraisemblanle qu'une superpuissance 
accepte le risque d'une guerre nucieaire ... 
II faut toutefois garder a l'esprit le fait que 
la parite strategique effective a ete accom-
plie, non pas en 1972, mais quelque quinze 
annees auparavant, quand une dissuasion 
mutuelle a ete atteinte ... la credibilite de la 
garantie americaine pour defendre l'Europe 
de l'Ouest ... etait et restera liee, moins au 
nombre de missiles et d'ogives, qu'a une 
serie de facteurs non militaires. La dissua-
sion est, avant tout, un etat d'esprit. Ce qui 
importe, c'est la perception des chefs sovieti-
ques en ce qui concerne la determination du 
President americain, et vice versa... II est 
done peu probable que la perte de 'superio-
rite' entraine une perte de confiance dans 
la garantie de securite americaine donnee a 
!'Europe de l'Ouest, a moins qu'on assiste 
a une erosion consecutive des conditions poli-
tiques et sociales ... » 
On ne saurait s'etendre ici sur ce theme qui 
meriterait un examen approfondi dans un rap-
port de la Commission de defense. La question 
que pose Pierre a propos des incidences des 
accords SALT sur la credibilite de la dissuasion, 
la premiere reponse qu'il y apporte et la refuta-
tion qu'il en formule exigent une minutieuse 
analyse. 
8. Dans le conflit du Proche-Orient egalement, 
les fronts politiques qui, jusqu'a present, etaient 
figes au moins en surface, se sont mis en mouve-
ment. Les tensions entre l'Egypte et l'Union 
Sovietique revelees par le renvoi des instructeurs 
sovietiques decide d'une fac;on extraordinaire-
ment brusque par le President Sadate, la nou-
velle orientation de la politique etrangere egyp-
tienne qui se dessine, !'interet sovietique qui se 
porte davantage vers d'autres pays arabes, font 
partie d'un processus qui peut modifier conside-
rablement la situation en Mediterranee. II faut, 
par consequent, le considerer comme un element 
important des relations Est-Ouest en Europe. 
Toutefois, il semble encore premature a votre 
rapporteur d'emettre un pronostic sur les resul-
tats que pourrait avoir cette nouvelle evolution 
du Proche-Orient et sur la fac;on dont il faut les 
juger du point de vue des pays membres de 
l'U.E.O. 
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n. Europe after the entry into force of the 
Moscow and Warsaw Treaties and the Berlin 
agreement 
9. Where East-West relations in Europe are 
concerned, your Rapporteur believes it would 
serve no useful purpose to consider events before 
the entry into force of the Moscow and Warsaw 
Treaties and the Berlin agreement, or even their 
implications. He considers his task is rather to 
consider the consequences of these three inter-
national texts, whether already taking shape or 
merely impending. It can already be said without 
exaggeration that 3rd June 1972, the date on 
which the instruments of ratification of the two 
treaties were deposited and the agreement on 
Berlin was signed, marked the start of a new 
stage in the policy of detente in Europe. 
10. At its ministerial meeting in Bonn three 
days earlier, the North Atlantic Council adopted 
a position on the start of this new stage. The 
communique issued after the meeting states: 
"Ministers noted with satisfaction that the 
treaty of 12th August 1970 between the 
Federal Republic of Germany and the Soviet 
Union and the treaty of 7th December 1970 
between the Federal Republic of Germany 
and the Polish People's Republic are to enter 
into force in the near future. They reaffirm-
ed their opinion that these treaties are 
important, both as contributions towards the 
relaxation of tension in Europe and as ele-
ments of the modus· vivendi which the 
Federal Republic of Germany wishes to 
establish with its eastern neighbours. Min-
isters welcomed the declaration of 17th May 
1972 in which the Federal Republic of 
Germany confirmed its policy to this end 
and reaffirmed its loyalty to the Atlantic 
Alliance as the basis of its security and 
freedom. They noted that it remains the 
policy of the Federal Republic of Germany 
to work for circumstances of peace in Europe 
in which the German people, in free self-
determination, can recover their unity ; and 
that the existing treaties and agreements to 
which the Federal Republic of Germany is 
a party and the rights and responsibilities 
of the four powers relating to Berlin and 
Germany as a whole remain unaffected. 
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Ministers also welcomed the progress made 
since their last meeting in the talks between 
the Federal Republic of Germany and the 
GDR. They regard the conclusion of the 
agreements and arrangements between the 
competent German authorities, which sup-
plement the quadripartite agreement on 
Berlin of 3rd September 1971, as well as 
the signature of a treaty on questions of 
traffic between the Federal Republic of 
Germany and the GDR, as important steps 
in the effort to improve the situation in 
Germany. They thus feel encouraged in the 
hope that, in further negotiations between 
the Federal Republic of Germany and the 
GDR, agreement might be reached on more 
comprehensive arrangements which would 
take into account the special situation in 
Germany. 
Ministers noted with satisfaction that the 
Governments of France, the United King-
dom, the United States and the Soviet Union 
have arranged to sign the final protocol to 
the quadripartite agreement. The entry into 
force of the entire Berlin agreement being 
thus assured, the Ministers hope that a new 
era can begin for Berlin, free of the tension 
that has marked its history for the past 
quarter century. 
In the light of these favourable develop-
ments, Ministers agreed to enter into multi-
lateral conversations concerned with prepa-
rations for a conference on security and 
co-operation in Europe. They accepted with 
gratitude the proposal of the Finnish Gov-
ernment to act as a host for such talks in 
Helsinki at the level of heads of mission 
under the conditions set out in its aide-
memoire of 24th November 1970. Accord-
ingly, they decided to work out with other 
interested governments the necessary 
arrangements for beginning the multilateral 
preparatory talks." 
ll. In connection with the Moscow Treaty, the 
contracting parties issued a joint statement to 
the effect that it was understood that the Moscow 
Treaty and related agreements (or treaties) 
between the Federal Republic of Germany and 
other socialist countries formed an indivisible 
whole. How far relations between European 
DOOUMENT 589 
-----------------------------------------------------
ll. L'Europe apres l'entree en vigueur des . 
Traites de Moscou et de Varsovie et de l'accord 
sur Berlin 
9. En ce qui concerne les relations Est-Ouest en 
Europe, i1 ne parait done pas utile a votre rap-
porteur d'examiner les evenements survenus 
avant l'entree en vigueur des Traites de Moscou 
et de Varsovie et de l'accord sur Berlin, ni meme 
leurs implications. Mais il considere que la tache 
qui lui a ete confiee, c'est essentiellement d'exa-
miner les consequences de ces trois actes de droit 
international, qu'elles soient deja visibles ou 
qu'elles s'esquissent seulement. On peut, d'ores et 
deja, dire sans exageration que, le 3 juin 1972, 
date a laquelle les instruments de ratification 
pour les deux traites ont ete deposes et a laquelle 
!'accord sur Berlin a ete signe, a marque le debut 
d'une nouvelle etape dans la politique de detente 
en Europe. 
10. Trois jours auparavant, la session ministe-
rielle du Conseil de !'Atlantique nord a Bonn 
avait pris position sur ce debut d'etape. Dans le 
communique, publie a l'issue de cette reunion, il 
est dit: 
« Les ministres ont constate avec satisfaction 
que le traite conclu le 12 aout 1970 entre la 
Republique Federale d'Allemagne et l'Union 
Sovietique, ainsi que le traite entre la R.F.A. 
et la Republique populaire de Pologne en 
date du 7 decembre 1970, etaient sur le point 
d'entrer en vigueur. lis ont a nouveau affir-
me !'importance de ces traites, a la fois en 
tant que contributions a la reduction des 
tensions en Europe et en tant qu'elements 
du modus vivendi que la Republique federale 
entend realiser avec ses voisins de l'Est. Les 
ministres ont accueilli favorablement la de-
c!Etration du 17 mai 1972 · dans laquelle la 
Republique federale confirmait sa politique 
en ce sens et reaffirmait sa fidelite a 
!'Alliance atlantique en tant que fondement 
de sa securite et de sa liberte. lis ont pris 
note du fait que le but de la politique de la 
Republique Federale d'Allemagne est tou-
jours de creer en Europe une situation paci-
fique dans laquelle le peuple allemand re-
trouvera son unite grace a l'exercice du droit 
d'autodetermination et que les traites et 
accords auxquels la R.F .A. est partie, ainsi 
que les droits et responsabilites des Quatre 
Puissances en ce qui concerne Berlin et 
l'Allemagne dans son ensemble, ne sont pas 
affectes. 
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Les ministres ont aussi accueilli favorable-
ment les progres qui ont pu etre realises, 
depuis leur derniere rencontre, dans les 
pourparlers entre la Republique Federale 
d'Allemagne et la R.D.A. Ils estiment que la 
conclusion entre les autorites allemandes 
competentes des accords et arrangements 
completant l'Accord Quadripartite sur Ber-
lin du 3 septembre 1971, ainsi que la signa-
ture d'un traite entre la Republique Federale 
d'Allemagne et la R.D.A. sur les questions de 
circulation, constituent des etapes inlpor-
tantes dans la recherche d'une amelioration 
de la situation en Allemagne. De ce fait, ils 
sont fortifies dans leur espoir que la pour-
suite des negociations entre la Republique 
Federale d'Allemagne et la R.D.A. permettra 
de parvenir a des arrangements ayant une 
portee plus large, qui tiendront compte de 
la situation particuliere existant en Allema-
gne. 
Les ministres ont note avec satisfaction que 
les gouvernements de la Republique Fran-
~aise, du Royaume-Uni, des Etats-Unis 
d'Amerique et de l'Union des Republiques 
Socialistes Sovietiques ont pris les disposi-
tions necessaires pour signer le Protocole 
final de !'Accord Quadripartite. L'entree en 
vigueur de !'ensemble de l'Accord de Berlin 
etant ainsi assuree, les ministres esperent 
qu'une ere nouvelle s'ouvrira pour la ville, 
affranchie de la tension qui a marque son 
histoire pendant le dernier quart de siecle. 
Compte tenu de cette evolution favorable, les 
ministres ont decide d'entreprendre des con-
versations multilaterales liees aux prepa-
ratifs d'une conference sur la securite et la 
cooperation en Europe. lis ont accepte avec 
reconnaissance l'offre du gouvernement fin. 
landais de tenir ces pourparlers a Helsinki 
au niveau des chefs de mission selon les 
conditions definies dans l'aide-memoire du 
gouvernement finlandais du 24 novembre 
1970. Ils ont done decide d'arreter avec les 
autres gouvernements interesses les disposi-
tions necessaires a l'ouverture de pourpar-
lers multilateraux preparatoires. » 
11. En liaison avec le Traite de Moscou, les 
parties contractantes avaient fait une declara-
tion commune selon laquelle il etait entendu que 
le Traite de Moscou « et les accords y relatifs (les 
traites) de la Republique Federale d'Allemagne 
avec d'autres pays socialistes ... formaient un tout 
indivisible». La mesure dans' laquelle les rela-
DOCUMENT 589 
countries with communist regimes and the 
Federal Republic develop in the mutually-desired 
direction is therefore of considerable importance 
for the effective application of the Moscow 
Treaty. Obviously before the Moscow and 
Warsaw Treaties come into force the eastern 
parties refrained from doing anything which 
might jeopardise a successful outcome. It was 
therefore almost to be expected that the sub-
sequent nonnalisation of relations with the Soviet 
Union's allies (apart from Rumania) would not 
come about as easily and rapidly as might have 
appeared likely before the treaties were ratified. 
However, pessimists are quite wrong to predict 
that this cannot be done in any event. 
12. Now that the treaties have been in force for 
a few months, it is possible to see what has been 
obtained in this field and the remaining dif-
ficulties. The probable crux of the difficulties 
may be detennined by analysing the meeting 
between leaders of communist and workers' 
parties of the socialist countries held in the 
Crimea on 31st July 1972, whose main aim was 
quite obviously to co-ordinate the Warsaw Pact 
States' European policy. In the communique 
issued by the Central Committee of the Soviet 
Communist Party after the Crimea meeting, it 
was stated inter alia : 
"The political bureau... considers that the 
admission of the GDR and the Federal 
Republic to the United Nations in the very 
near future, and the nonnalisation of rela-
tions between Czechoslovakia and the 
Federal Republic of Gennany, based on the 
principle that the Munich agreements were 
null and void from the outset, are in the 
interests of peace in Europe and throughout 
the world." 
The next paragraph dealt with the preparations 
for the conference on security and co-operation 
in Europe, as follows : 
"The Crimea meeting confinns that, thanks 
to a number of political initiatives by the 
socialist States, the constructive attitude of 
the other countries concerned and the 
activity of progressist public opinion, the 
conditions have been established for an early 
start to finn preparations for an all-
European conference on security and co-
operation. This conference will be an 
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important step along the road to a lasting 
peace in Europe based on collective efforts 
by States." 
13. This series of statements on various foreign 
policy matters which, at least at first sight, are 
not directly connected, is certainly not due to 
chance. On the contrary, it reflects the thinking 
of those attending the meeting. It is well known 
that the Soviet leaders consider the holding of a 
conference on security and co-operation in 
Europe to be of essential importance. Comment-
ing on the Crimea meeting in its issue of 15th 
August 1972, the Soviet trade union journal 
Trud gave a finn explanation of this attitude 
even though your Rapporteur considers unaccept-
able wording which apparently includes the 
Soviet Union but not the United States among 
the nations concerned by the conference: 
"The 600 million Europeans have at present 
no more important task to carry out than 
to hold an all-European conference on 
security and co-operation." 
It is clear that the Soviet Union, in its own 
interest and that of the GDR, must ensure that 
the latter does not attend the conference with the 
lesser status of the only participant whose diplo-
matic relations are confined to its own side, 
whereas the Federal Republic, by effecting a 
speedy nonnalisation before the conference 
opens, would already have diplomatic relations 
with all the States of the eastern bloc, or at least 
could point to the embassies it already has in 
Moscow and Bucharest. Those who attended the 
Crimea meeting therefore had to agree to con-
sider that as far as possible no other State of the 
eastern bloc should establish diplomatic relations 
with the Federal Republic before the latter had 
started the process of de jure recognition of the 
GDR by the States of the Western Alliance. Since 
the Crimea meeting on 31st July 1972, the GDR 
nevertheless improved its position by exchanging 
trade missions of consular rank with Switzerland 
on 14th ,August 1972 and signing an agreement 
establishing diplomatic relations with Finland. 
Mention should also be made of the establishment 
of diplomatic relations with such an important 
non-European country as India by an agreement 
of 8th October 1972. 
tions entre les pays d'Europe a regime commu-
niste et la Republique federale se developperont 
dans la direction souhaitee de part et d'autre 
revet done une importance tres grande pour 
!'application effective du Traite de Moscou. Il 
va de soi qu'avant l'entree en vigueur des Traites 
de Moscou et de Varsovie, on s'est abstenu du 
cote oriental de tout ce qui aurait pu compro-
mettre ce resultat. n fallait done presque s'atten-
dre a ce qu'ensuite la normalisation des rela-
tions avec les allies de I 'Union Sovietique (la Rou-
manie exceptee) ne se fasse pas aussi facilement 
et aussi rapidement qu'il aurait pu paraitre avant 
la ratification des traites. Cependant, c'est bien 
a tort que les pessimistes predisaient qu'elle ne 
pourrait etre realisee en aucun cas. 
12. Quelques mois apres l'entree en vigueur des 
traites, on peut se rendre compte de ce qui a pu 
etre obtenu dans ce domaine et des difficultes qui 
subsistent. Une analyse de la rencontre « entre 
les dirigeants des partis communistes et ouvriers 
des pays socialistes », qui a eu lieu en Crimee le 
31 juillet 1972 et qui, de toute evidence, a servi 
en premier lieu a coordonner la politique euro-
peenne des Etats du Pacte de Varsovie, permet 
de discerner ou se trouve probablement le nooud 
des difficultes. Dans le communique du bureau 
politique du Comite central du parti commu-
niste sovietique sur les resultats de la reunion de 
Crimee, il est dit, entre autres choses : 
« Le bureau politique... estime que !'admis-
sion dans de tres brefs delais de la R.D.A. 
aussi bien que de la R.F.A. aux Nations 
Unies, ainsi que la normalisation des rela-
tions entre la Tchecoslovaquie et la Republi-
que Federale d' Allemagne, fondee sur le 
principe selon lequel les Accords de Munich 
sont nuls et non avenus depuis l'origine, 
correspondent aux interets de la paix, en 
Europe et dans le monde entier. » 
Et le paragraphe qui suit immediatement traite 
des preparatifs de la conference sur la securite et 
la cooperation en Europe en declarant a ce pro-
pos: 
« La rencontre de Crimee confirme que, 
grace aux nombreuses initiatives politiques 
des Etats socialistes, a !'attitude constructive 
des autres pays interesses et a l'activite de 
!'opinion publique progressiste, les condi-
tions permettant de commencer prochaine-
ment les preparatifs concrets d'une confe-
rence paneuropeenne sur les questions de la 
securite et de la cooperation ont ete creees. 
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Cette conference constituera un pas impor-
tant sur la voie qui conduit a un systeme de 
paix durable en Europe reposant sur les 
efforts collectifs des Etats. » 
13. Cette suite de declarations sur diverses ques-
tions de politique etrangere qui, a premiere vue 
du moins, n'ont aucun lien direct entre elles, 
n'est certainement pas due au hasard. Elle reflete, 
au contraire, la pensee des participants a cette 
rencontre. On connait !'importance essentielle 
que les dirigeants sovietiques attachent a la tenue 
d'une conference sur la securite et la cooperation 
en Europe. Dans un commentaire sur la rencontre 
de Crimee en date du 15 aout 1972, le journal 
syndicaliste sovietique Trud explique cette atti-
tude de maniere concrete, meme si votre rappor-
teur estime inacceptable une formulation qui 
semble vouloir inclure les Sovietiques, mais non 
les Americains, parmi les peuples interesses par 
la conference : 
« Les 600 millions d'Europeens n'ont actuel-
lement pas de tache plus importante que la 
tenue d'une conference paneuropeenne sur 
les questions de la securite et de la coopera-
tion.» 
Il est clair que 1 'Union Sovietique, dans son 
propre interet comme dans celui de la R.D.A., 
doit veiller a ce que cette derniere ne participe 
pas a la conference avec le statut amoindri du 
seul participant qui n'entretiendrait de relations 
diplomatiques que dans son propre camp, alors 
que la Republique federale, en operant une nor-
malisation rapide avant le debut de la conference, 
aurait deja noue des relations diplomatiques avec 
tous les Etats du bloc oriental, ou du moins pour-
rait faire etat des ambassades qu'elle a deja a 
Moscou et a Bucarest. Les participants a Ia ren-
contre de Crimee ont done pu se mettre d'accord 
pour considerer qu'autant que possible, aucun 
autre Etat du bloc oriental ne devrait nouer de 
relations diplomatiques avec la Republique fede.. 
rale avant que celle-ci ait ouvert la voie de la 
reconnaissance de jure de la R.D.A. par les 
Etats de !'Alliance occidentale. Apres cette ren-
contre de Crimee du 31 juillet 1972, la R.D.A. 
a pu toutefois ameliorer sa position en echan-
geant avec la Suisse, le 14 aout 1972, des mis-
sions commerciales ayant rang de consulats et 
en signant un accord sur l'etablissement de rela-
tions diplomatiques avec la Finlande. Il convient 
egalement de mentionner ici l'etablissement, par 
un accord du 8 octobre 1972, de relations diplo-
matiques avec un pays non europeen aussi impor-
tant que l'Inde. 
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14. The Federal Government has stated, in 
agreement with its allies, that the prior condition 
for recognition of the GDR by the member States 
of the Alliance, as well as for the GDR and the 
Federal Republic to join the United Nations, was 
the normalisation of relations between the two 
countries by the signature of a "fundamental 
treaty". After preliminary talks, negotiations 
have been taking place on this subject since 16th 
August 1972. The difference between the two 
parties stems mainly from the Federal Govern-
ment's firm contention that the treaty must 
express the continuity of the German nation, the 
responsibility of the four powers for Germany 
as a whole and therefore- account being taken 
of the principles of equal rights and non-
discrimination- the special nature of relations 
between the two States, whereas the represent-
atives of the GDR have so far expressed strong 
opposition. It may be assumed that the Soviet 
leaders fundamentally share the views of the 
political bureau of the East German Communist 
Party (SED). 
15. However, the attitude of the Soviet Govern-
ment in this respect seems to have become more 
flexible recently. This points to the Soviet 
Union's interest in the early accession of the 
GDR to the United Nations and its wish that 
nothing should hold up progress towards the 
conference on security and co-operation in 
Europe. The Soviet Government consequently 
firmly and openly supports the attempts of the 
Federal Government and the Government of the 
GDR to find a procedure, in this delicate matter, 
allowing the GDR to save face but which does 
not conflict with the fundamental Law of the 
Federal Republic whose aim is to re-establish a 
unified Germany. Moreover, the negotiations be-
tween the ambassadors of the four powers with 
responsibility for the whole of Germany might 
also help to smooth the way towards overcoming 
these difficulties. 
16. Your Rapporteur does not wish to be 
repetitive and will therefore refrain from setting 
out the reasons why the Federal Republic cannot 
waive these preconditions to the normalisation 
of its relations with the GDR. He discussed this 
matter at length in paragraphs 49 to 53 of his 
report on East-West policy and the conference 
on European security (Document 525), adopted 
by the Assembly in November 1970. He explained 
that both the GDR and the Federal Republic, in 
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their respective constitutional texts, recognise the 
principle of the unity of the German nation and 
make political reunification an aim. This implies 
that the two German States take the question of 
unity into account in their relations and they are 
thus of a different nature to normal relations 
between two neighbouring countries. The Federal 
Republic appreciates the wholehearted support it 
has received in this matter, particularly from its 
allies. It would be doing the United Nations a 
disservice to bring about the entry of the two 
German States before the Germans find a work-
able modus vivendi for their mutual relations. 
The United Nations has so many major diffi-
culties to overcome that querelles d' Allemands 
should not be added to the list. 
17. It should, however, be possible to overcome 
the abovementioned obstacles and specific diffi-
culties which will be discussed below in connec-
tion with the policy of detente in Europe 
provided the members of the Western Alliance 
steadfastly pursue a realistic policy in this field, 
expecting nothing exorbitant from its eastern 
partners, nor being put off by the other side's 
tactics. In the end, the holding of a conference 
on security and co-operation in Europe, so strong-
ly supported by the Warsaw Pact, depends on 
the participation of the States of the Western 
Alliance. In any event, some progress has been 
made towards normalisation : the agreement on 
traffic between the Federal Republic and the 
GDR has come into force in the meantime, toge-
ther with measures to ease exchanges between 
nationals of the two German States and the trade 
treaty of 5th July 1972 between the Federal 
Republic and the Soviet Union, and the decision 
of 14th September 1972 to establish diplomatic 
relations between the People's Republic of Poland 
and the Federal Republic of Germany. As plan-
ned, ambassadors have now been appointed by 
both parties. 
18. However, according to the Polish Govern-
ment, the establishment of diplomatic relations 
is but the first step towards new stages in rela-
tions between the two countries, as the Prime 
Minister, Mr. J aroszewicz, said at a party con-
ference in Warsaw on 16th June 1972. In this 
speech, he stressed "the complexity of the process 
of normalising relations with the Federal 
14. Or, le gouvernement federal a fait valoir, en 
accord avec ses allies, que la condition prealable 
pour la reconnaissance de la R.D.A. par des 
Etats membres de 1 'Alliance occidentale, comme 
pour une entree de la R.D.A. et de la Republique 
federale aux Nations Unies, etait la normalisa-
tion des relations entre ces deux pays par la 
signature d'un « traite fondamental :.. Apres des 
entretiens preliminaires, des negociations a ce 
sujet se deroulent depuis le 16 aoiit 1972. La 
divergence entre les deux parties reside essen-
tiellement dans le fait que le gouvernement fede-
ral soutient fermement que le traite doit expri-
mer la continuiM de la nation allemande, la res-
ponsabilite des quatre puissances pour l'Allema-
gne dans son ensemble et, de ce fait - compte 
tenu des principes d'egalite des droits et de 
non-discrimination - la qualite particuliere des 
relations entre les deux Etats, tandis que les 
representants de la R.D.A. s'y opposent jusqu'a 
present avec vigueur. On peut supposer que les 
dirigeants sovietiques partagent fondamentale-
ment le point de vue du bureau politique du parti 
communiste est-allemand (S.E.D.). 
15. L'attitude du gouvernement sovietique parait 
cependant s'etre assouplie a ce sujet ces derniers 
temps. On peut en deduire tout !'interet que 
1 'Union Sovietique porte a une entree prochaine 
de la R.D.A. aux Nations Unies, ce qui implique 
qu'aucun retard ne se produise sur la voie con-
duisant a la Conference sur la securite et la 
cooperation en Europe. En consequence, le gou-
vernement sovietique appuie fermement et ou-
vertement les tentatives du gouvernement federal 
et du gouvernement de la R.D.A. visant a parve-
nir, dans cette question delicate, a une formule 
qui, d'une part, permette a la R.D.A. de sauver 
la face et, d'autre part, n'entre pas en conflit 
avec la Loi fondamentale de la Republique fede-
rale qui se donne pour objectif le retablissement 
de l'unite de l'Allemagne. Du reste, les negocia-
tions des ambassadeurs des quatre puissances 
dont la responsabiliM porte sur l'Allemagne tout 
entiere, pourraient aussi servir a aplanir la voie 
permettant de sortir de ces difficultes. 
16. Votre rapporteur voudrait eviter de se repe-
ter et s'abstenir, par consequent, d'exposer les 
raisons pour lesquelles la Republique federale 
ne peut renoncer a ces prealables a une normali-
sation des relations avec la R.D.A. 11 s'est longue-
ment etendu sur la question aux paragraphes 49 
a 53 du rapport sur « La politique Est-Ouest 
et la conference sur la securite europeenne » (Do-
cument 525), adopte par l'Assemblee en novem-
bre 1970. 11 y expliquait que la R.D.A. comme 
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la R.F .A. reconnaissent, dans leurs textes cons-
titutionnels respectifs, le principe de l'unite de la 
nation allemande et se donnent pour objectif sa 
reunification politique. Ceci implique que, dans 
leurs relations, les deux Etats allemands tiennent 
compte de cette unite de fac;on a ce qu'elles 
gardent une autre nature que les relations qui 
existent d 'habitude entre deux pays voisins. La 
Republique federale soit apprecier l'appui total 
qu'elle a rec;u sur ce point, notamment de la part 
de ses allies. En ce qui concerne l'entree des deux 
Etats allemands aux Nations Unies, ce serait ren-
dre un bien mauvais service a cette organisation 
que d'accomplir cette demarche avant que les 
Allemands aient trouve un modus vivendi viable 
pour leurs relations. Les difficultes que les 
Nations Unies ont a surmonter sont si grandes 
et si nombreuses qu'il ne convient pas de les 
augmenter encore avec des « querelles d'Alle-
mands ». 
17. Les obstacles decrits plus haut et quelques 
difficultes particulieres dont il sera question plus 
loin, a propos de la politique de detente en Eu-
rope, ne paraissent pourtant pas insurmontables 
si les membres de !'Alliance occidentale poursui-
vent imperturbablement en ce domaine leur poli-
tique realiste, qui n'exige rien d'exorbitant de 
leurs partenaires de l'Est, mais s'ils ne se laissent 
pas non plus troubler par le jeu de l'autre partie. 
La tenue de la Conference sur la securite et la 
cooperation en Europe, a laquelle aspirent telle-
ment les pays du Pacte de Varsovie, depend fina-
lement de la participation des Etats de !'Alliance 
occidentale. En tout cas, il faut relever quelques 
progres sur la voie de la normalisation : !'accord 
sur la circulation entre la Republique federale 
et la R.D.A., entre en vigueur entre-temps, et 
d'autres allegements apportes aux echanges entre 
les ressortissants des deux Etats allemands, ainsi 
que le traite de commerce entre la Republique 
federale et !'Union Sovietique du 5 juillet 1972, 
et la decision, en date du 14 septembre 1972, 
d'etablir des relations diplomatiques entre la Re-
pliblique populaire de Pologne et la Republique 
Federale d'Allemagne. Comme prevu, des ambas-
sadeurs ont ete nommes depuis lors de part et 
d'autre. 
18. Cependant, l'etablissement de relations diplo-
matiques avec la Republique federale ne repre-
sente, selon le gouvernement polonais, que « la 
premiere phase des nouvelles etapes que vont 
connaitre les relations entre les deux pays», 
comme le Premier ministre, M. J aroszewicz, l'a 
declare devant une conference du parti a Varso-
vie, le 16 juin 1972. Dans ce discours, il a sou-
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Republic of Germany" and announced that the 
Polish Government would endeavour to attain 
the following objectives in this process : 
"1. the fulfilment of all the undertakings 
accepted by the Federal Republic in the 
treaties with the Soviet Union and Poland 
and particularly those connected with 
recognition of the permanence and invio-
lability of all European frontiers, particu-
larly the frontier along the Oder and the 
Neisse and that which follows the Elbe and 
the Werra ; the fulfilment of these commit-
ments should preclude any attempt to inter-
pret the treaties incorrectly ; 
2. complete normalisation of relations be-
tween the Federal Republic of Germany and 
all the socialist countries, including the 
GDR; 
3. the participation of the Federal Republic 
in preparation for the conference on 
security and co-operation in Europe and 
respect by the Federal Republic of decisions 
taken at that conference ; 
4. further reshaping of thinking in West 
Germany towards logical recognition of 
political realities in Europe and, in parti-
cular, the de facto existence of a second 
German State and the need to organise 
relations with Poland so that there is no 
ambiguity about the permanent nature of 
the Oder and Neisse frontiers of Lusatia." 
19. In this connection, Mr. Jaroszewicz referred 
inter alia to the problem of the nationality of 
Germans in Poland and the "Free Europe" 
broadcasts. The Government of the Federal 
Republic must be considered partly responsible 
for the activities "of this diversive transmitter" 
directed against Poland. With regard to the 
nationality of Germans in Poland, it will not be 
easy to find a solution which satisfies both parties 
and conforms with internal law in the Federal 
Republic. It is not just a matter of changing a 
law. The criticism by the Polish Prime Minister 
of the "Free Europe" broadcasts was not aimed 
solely at the Federal Republic and the United 
States. It was far more concerned with the free 
exchange of information between West and East 
claimed unanimously by the member countries 
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of the Atlantic Alliance. In fact, for several years 
now, this station has not been broadcasting cold 
war propaganda, but merely news items. The 
reunification of families to which Poland has 
agreed will give rise to difficulties for . that 
country which must also be understood. But 
there, too, a fair settlement should take account 
of these difficulties and the wishes of those con-
cerned insofar as they are based on human rights. 
20. Nor are there insuperable obstacles to the 
normalisation of relations between the Federal 
Republic and Czechoslovakia. It would be possible 
to reach an understanding on the Munich agree-
ments. It must be noted, however, that in the 
joint declarations of intention made by the con-
tracting parties when the Moscow Treaty was 
signed it was merely said that questions linked 
with the invalidity of the Munich agreements in 
the negotiations between the Federal Republic of 
Germany and the Socialist Republic of Czecho-
slovakia must be settled in a manner acceptable 
to both parties, whereas on page 9 of the declara-
tion of the political bureau of the Soviet Com-
munist Party referring to the results of the 
Crimea meeting, it is expressly stated that the 
Munich agreements must be declared null and 
void from the outset. 
21. The Munich agreements of 30th September 
1938 were signed by four powers: Germany, 
France, Italy and the United Kingdom, and took 
Sudetenland away from Czechoslovakia. The four 
signatories then forced these agreements on the 
Czechoslovak Government which subscribed to 
them. They thus form a treaty committing the 
five signatories. On 15th March 1939, Hitler an-
nulled this treaty by putting an end to the 
Czechoslovak State. 
22. The problem is thus the validity of the 
Munich agreements between 30th September 1938 
and 15th March 1939. The Government of the 
Federal Republic has always contended that 
whatever moral judgment may be passed on the 
substance of the Munich agreements, and the 
way they were imposed on Czechoslovakia, they 
must be considered as valid in the period between 
these two dates. The inhabitants of that region 
were therefore German citizens and can now 
claim the rights enjoyed by German citizens 
expelled from territories which were once part 
of Germany. This is true of the German refugees 
ligne « la complexite du processus de normalisa-
tion des relations avec la Republique Federale 
d'Allemagne » et annonce que le gouvernement 
polonais s'efforcerait, dans ce processus, de reali-
ser les objectifs suivants : 
« 1. L'accomplissement integral des enga-
gements pris par la Republique federale dans 
les traites avec l'U.R.S.S. et la Pologne et, 
avant tout, de ceux qui ont trait a la recon-
naissance du caractere definitif et de l'invio-
labilite de toutes les frontieres en Europe et, 
particulierement de la frontiere qui Ionge 
l'Oder et la Neisse et de celle qui suit l'Elbe 
et la Werra; l'accomplissement de ces obli-
gations devra exclure toute tentative de 
fausse interpretation des traites ; 
2. La realisation d'une complete normali-
sation des relations de la R.F.A. avec tous 
les pays socialistes et, notamment, la R.D.A.; 
3. La participation de la R.F .A. aux prepa-
ratifs de la Conference sur la securite et la 
cooperation en Europe et le respect, de la 
part de la Republique federale, des decisions 
prises a cette conference ; 
4. L'approfondissement du processus de 
reorientation des esprits dans la societe 
ouest-allemande visant a une reconnaissance 
logique des realites politiques de l'Europe et, 
notamment du fait que constitue !'existence 
d'un deuxieme Etat allemand et de la neces-
site d'organiser les relations avec la Pologne, 
de telle sorte que soit eliminee toute ambi-
gllite en ce qui concerne le caractere definitif 
des frontieres de l'Oder et de la Neisse de 
Lusace. » 
19. Dans cet ordre d'idees, Jaroszewicz a evo-
que, entre autres, le probleme de la nationalite 
des Allemands en Pologne et l'activite de l'emet-
teur «Europe libre ». Le gouvernement de la 
Republique federale doit etre tenu pour co-res-
ponsable de l'activite de cet « emetteur de diver-
sion » dirigee contre la Pologne. En ce qui con-
cerne la nationalite des Allemands en Pologne, il 
ne sera pas facile de trouver une solution satis-
faisante pour les deux parties, qui s'harmonise 
avec le droit interne de la Republique federale. 
ll ne s'agit pas ici seulement de la simple modifi-
cation d'une loi. Les critiques du chef du gouver-
nement polonais a l'egard de l'emetteur « Europe 
libre » ne visent du reste pas uniquement la 
Republique federale et les Etats-Unis. Elles con-
cernent bien davantage le libre echange d'infor-
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mations entre l'Ouest et l'Est que les pays mem-
bres de !'Alliance atlantique sont unanimes a 
reclamer. En effet, il y a deja quelques annees 
que cet emetteur ne diffuse plus la propagande 
de la guerre froide, mais seulement des informa-
tions. ll faut aussi avoir de la comprehension 
pour les difficultes qu'entraineront, pour la Polo-
gne, ces reunifications des families auxquelles 
elle a consenti. Mais, la aussi, un reglement equi-
table devrait permettre de tenir compte de ces 
difficultes en meme temps que des souhaits des 
interesses qui reposent sur les droits de l'homme. 
20. A l'encontre de la normalisation entre la 
Republique federale et la Tchecoslovaquie, il 
n'existe pas non plus d'obstacle insurmontable. 
A propos des Accords de Munich, !'entente serait 
en soi possible. n faut noter, cependant, que, 
dans les declarations d'intention faites d'un 
commun accord par les parties contractantes a 
!'occasion du Traite de Moscou, il est dit simple-
ment « que les questions liees a la nullite des 
Accords de Munich dans les negociations entre 
la Republique Federale d'Allemagne et la Repu-
blique socialiste de Tchecoslovaquie doivent etre 
reglees sous une forme acceptable par les deux 
parties», tandis que, dans la declaration du 
bureau politique du parti communiste sovietique 
sur les resultats de la rencontre de Crimee, il est 
exige expressement (ala page 9) que les Accords 
de Munich soient declares nuls et non avenus des 
l'origine. 
21. Les Accords de Munich du 30 septembre 1938 
ont ete conclus entre quatre puissances: l'Allema-
gne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, et ils 
amputaient la Tchecoslovaquie du territoire des 
Sudetes. Ces accords ont, ensuite, ete imposes par 
les quatre signataires au gouvernement tcheco-
slovaque qui y a alors souscrit. lls constituaient 
done un traite engageant !'ensemble de ces cinq 
signataires. Le 15 mars 1939, Hitler, en mettant 
fin a l'Etat tchecoslovaque, annulait ce traite. 
22. Le probleme qui se pose est done celui de la 
valeur de l'Accord de Munich entre le 30 septem-
bre 1938 et le 15 mars 1939. Le gouvernement de 
la Republique federale a toujours soutenu que, 
quelque soit le jugement moral que l'on puisse 
porter sur le contenu de l'Accord de Munich et 
sur la fa~on dont il a ete impose a la Tchecoslo-
vaquie, cet accord doit etre considere comm.e 
valable pendant la periode situee entre ces deux 
dates. De ce fait, les habitants de cette region 
ont ete citoyens allemands et peuvent done reven-
diquer aujourd 'hui les droits dont jouissent les 
citoyens allemands expulses de territoires qui ont 
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from territories now controlled by Poland and 
the Soviet Union. Moreover, the Federal Republic 
has always contended that it represented the 
continuity of the German State after the Third 
Reich and has therefore always considered that 
it owed damages to the victims of the Third 
Reich. 
23. The Czechoslovak Government, on the con-
trary, considers that because they were imposed 
by force by the four signatory powers, the 
Munich agreements are not binding on Czecho-
slovakia and must be considered as never having 
been legal. 
24. This is the basis of a difference which has 
so far prevented agreement between the Federal 
Republic and Czechoslovakia. The question of 
refugees from Sudetenland might be solved by 
legal measures within Germany. But it is dif-
ficult for the Government of the Federal 
Republic to consider that the Munich agreements 
did not have the same value as other acts of the 
Third Reich and the French, Italian and British 
Governments have moreover always considered 
that the Munich agreements were an interna-
tional legal act which bound them during the 
period they were in force. But today this dispute 
is mainly of historical and academic interest and 
it should be possible to find a solution generally 
satisfactory to both the Federal Republic and 
Czechoslovakia. 
25. When he visited East Berlin in September 
1972, Mr. Husak, General Secretary of the 
Czechoslovak Communist Party, for the first time 
insisted on "the liquidation of the Munich 
Diktat" as a condition for normalising his 
country's relations with the Federal Republic 
instead of speaking as before of "recognition that 
the Munich agreements were null from the out-
set". On such a basis, it should be possible for 
an agreement to be concluded between the 
Federal Republic and Czechoslovakia without 
further delay. 
m. The conference on security and 
co-operation in Europe 
26. The NATO member countries have justi-
fiably made their participation in the preliminary 
talks on the conference subject to Soviet accep-
tance of the Berlin agreement, which would 
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demonstrate that the Soviet Union wanted 
detente. It remains to be seen whether this green 
light will open up a long stretch of the road to 
detente or whether it will quickly turn out to 
be a dead-end. In either case, many obstacles of 
both form and substance will have to be over-
come along the way. 
27. East and West are partly in agreement on 
the aims and agenda of the conference, but they 
differ on certain major questions. Even within 
the Western Alliance, however, concepts are still 
far from being sufficiently co-ordinated. To hope 
for a convergence of views with regard to the 
conference to the same degree as the Soviet Union 
is trying to achieve with its allies would run 
counter to the very concept of democracy. But at 
the moment there is a risk of differences, parti-
cularly between France and the other members 
of the Alliance, going beyond the acceptable 
margin of manoeuvre when one has to deal with 
partners who will probably form a bloc. These 
differences are shown inter alia by France's 
constant refusal to subscribe to resolutions of the 
North Atlantic Council dealing with negotiations 
with the East on force reductions or disarma-
ment. Circumstances compel the West to co-
ordinate its views. There is no longer much time 
to lose if this difficult project is to materialise. 
A concerted and constructive contribution by the 
EEC member countries to the· conference on 
security and co-operation in Europe, called for 
by the Heads of Government at the summit 
conference in Paris, requires intensive joint pre-
paration in the various specific fields concerned. 
The consultations which have begun to this end 
should be further intensified. 
28. France is seeking a compromise, as it con-
siders that security matters, where it differs with 
the other partners of the Alliance, should take 
second place to co-operation in Europe. But in 
this connection it must be recalled that the ma:in 
reason for United States and Canadian participa-
tion in the conference is that security questions 
will be discussed. If not on the agenda of the 
conference, or only in a very marginal position, 
it would be far easier for the SoViet Union to 
repeat the objections it had withdrawn regarding 
the presence of the United States and Canada. 
autrefois fait partie de l'Allemagne. Ainsi en 
est-il des refugies allemands des territoires con-
troles aujourd'hui par la Pologne et par l'Union 
Sovietique. De plus, la Republique federale a 
toujours soutenu qu'elle se situait dans la con-
tinuite de l'Etat allemand a la suite du nre 
Reich, et de ce fait, a toujours considere qu'elle 
devait reparation aux victimes du rne Reich. 
23. Le gouvernement tchecoslovaque, au con-
traire, considere que, parce qu'ils ont ete imposes 
par la force par les quatre puissances signataires, 
les Accords de Munich n'engagent pas la Tche-
coslovaquie et qu'il faudrait considerer qu'ils 
n'ont jamais eu valeur de droit. 
24. C'est la le fond d'une querelle qui a, jusqu'a 
present, empeche une entente entre la Republique 
federale et la Tchecoslovaquie. La question des 
refugies du territoire des Sudetes en Allemagne 
pourrait trouver une solution par une mesure 
de droit interne allemand. Mais il est difficile au 
gouvernement de la Republique federale de consi-
derer que les Accords de Munich n'auraient pas 
une valeur identique a celle des autres actes du 
III" Reich et, par ailleurs, les gouvernements de 
la France, de l'Italie et du Royaume-Uni ont tou-
jours considere que les Accords de Munich cons-
tituaient un acte de droit internationalles enga-
geant pendant la periode ou ces accords ont ete 
en vigueur. Mais, aujourd'hui, ce conflit presente 
surtout un caractere historique et academique et 
il devrait etre possible de trouver, entre la Repu-
blique federale et la Tchecoslovaquie, un regle-
ment donnant satisfaction pour l'essentiel aux 
deux parties. 
25. Lors d'une visite a Berlin-Est, en septembre 
1972, M. Husak, Secretaire general du parti com-
muniste tchecoslovaque, a, pour la premiere fois, 
exige « la liquidation du Diktat de Munich » 
comme condition de la normalisation des rapports 
de son pays avec la Republique federale, au lieu 
de parler, comme il le faisait precedemment, de 
« la reconnaissance de la nullite des Accords de 
Munich depuis leur origine ». Sur une telle base, 
l'accord entre la Republique federale et la Tche-
coslovaquie devrait pouvoir etre rapidement 
realise. 
m. La Conference sur la secarite et la coope-
ration en Europe 
26. Les pays membres de l'O.T.A.N. ont fait de-
pendre a bon droit leur participation aux entre-
tiens preliminaires de la conference de !'adhesion 
de l'Union Sovietique a !'accord sur Berlin. 
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Cela etait acceptable pour elle, cela serait signe 
d'une volonte de detente. Reste a voir si l'ouver-
ture de ce signal a degage le parcours sur une 
importante section de la voie menant a la detente, 
ou bien si l'on va se retrouver d'ici peu dans une 
impasse. Dans les deux cas, il faudra surmonter 
beaucoup d'obstacles pour poursuivre la route et 
cela, en ce qui concerne aussi bien le fond que 
la forme. 
27. A propos de la fixation des objectifs et de 
l'ordre du jour de la conference, il existe entre 
l'Est et l'Ouest un certain accord, mais aussi 
des divergences sur des questions importantes. 
Cependant, meme au sein de l' Alliance occiden-
tale, les conceptions sont loin jusqu'a present 
d'etre suffisamment coordonnees. Aspirer a une 
similarite d'options, a l'egard de la conference, 
aussi poussee que celle que l'Union Sovietique 
cherche en somme a realiser en ce qui concerne 
ses allies, irait a l'encontre de l'idee que se font 
d'eux-memes les pays democratiques. Mais, actuel-
lement, on risque que les divergences, notamment 
entre la France et les autres membres de l'Al-
lience, depassent la marge dans laquelle il faut 
se maintenir quand on traite avec des partenaires 
qui formeront probablement bloc. Ces diver-
gences se manifestent notamment par le cons-
tant refus de la France d'adherer aux resolutions 
du Conseil de l'O.T.A.N. ayant trait a des nego-
ciations avec 1 'Est sur la diminution des forces 
ou le desarmement. La situation oblige ici a une 
coordination des points de vue du cote occidental. 
Il n'y a plus beaucoup de temps a perdre si l'on 
veut que ce projet difficile aboutisse. Une con-
tribution concertee et constructive des pays mem-
bres de la C.E.E. a la Conference sur la securite 
et la cooperation en Europe, a laquelle les chefs 
de gouvernement reunis a Paris en une confe-
rence au sommet ont appele, exige que les diffe-
rents domaines particuliers en cause soient l'objet 
d'une preparation intensive faite en commun. Il 
apparait souhaitable que les consultations com-
mencees a cette fin s'intensifient encore. 
28. La France recherche ce compromis, conside-
rant que des divergences existent entre elle et les 
autres partenaires de l'Alliance en ce qui con-
cerne la securite, alors qu'a son avis, ce genre de 
question devrait passer a l'arriere-plan par rap-
port a celle de la cooperation en Europe. Mais il 
faut songer ici que la participation des Etats-
Unis et du Canada a la conference a, notam-
ment, pour motif essentiel, que les questions de 
securite seront evoquees. Si celles-ci ne figurent 
pas a l'ordre du jour de la conference, ou si 
elles n'y sont mises que tout a fait en marge, cela 
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This is true even though the two aspects are 
largely interdependent : without increased secu-
rity there can be no lasting co-operation ; if the 
two parts of Europe whose social orders conflict 
are not linked by the ties of co-operation in many 
fields, there can be no lasting security. Because 
there can be no real co-operation unless every-
one's security is guaranteed, the western powers 
have alway considered that the presence of the 
United States and Canada, without which there 
would be neither balance of forces nor real 
security in Europe, is essential if the conference 
is to be successful. 
29. Those present at the negotiations held during 
President Nixon's visit to Moscow and those who 
attended the ministerial meeting of the North 
Atlantic Council in Bonn were unanimous in 
thinking that agreements on reducing military 
potential were an important factor in strengthen-
ing security in Europe. However, the differences 
between the two communiques are not merely a 
question of form. According to the communique 
of 29th May 1972 on President Nixon's visit to 
Moscow: 
"Both sides believe that the goal of ensuring 
stability and security in Europe would be 
served by a reciprocal reduction of armed 
forces and armaments, first of all in Central 
Europe. Any agreement on this question 
should not diminish the security of any of 
the sides. Appropriate agreement should be 
reached as soon as practicable between the 
States concerned on the procedures for 
negotiations on this subject in a special 
forum." 
The communique issued on 31st May 1972 after 
the ministerial meeting of the North Atlantic 
Council in Bonn read as follows. 
"Ministers representing countries which 
participate in NATO's integrated defence 
programme recalled the offers to discuss 
mutual and balanced force reductions which 
they had made at Reykjavik in 1968, at 
Rome in 1970, and subsequently reaffirmed. 
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These Ministers continue to aim at negotia-
tions on mutual and .balanced force reduc-
tions and related measures. They believe that 
these negotiations should be conducted on a 
multilateral basis and be preceded by suit-
able explorations. They regretted that the 
So·viet Government has failed to respond to 
the allied offer of October 1971 to enter into 
exploratory talks. They therefore now pro-
pose that multilateral explorations on mutual 
and balanced force reductions be undertaken 
as soon as practicable, either before or in 
parallel with multilateral preparatory talks 
on a conference on security and co-operation 
in Europe." 
While the Soviet Union considers desirable a 
reduction of armed forces and arms by both 
parties, the members of NATO (excluding 
France) aim only at force reductions by both 
parties. There is no question of reducing arms. 
While the Soviet criterion for the reduction in 
question is the formula which emerged for the 
first time at Oreanda in autumn 1971 in the talks 
between the General Secretary, Mr. Brezhnev, 
and the Federal Chancellor, Mr. Brandt ("agree-
ment on this matter must not diminish the 
security of either party"), the NATO Ministers 
abide by the criterion of ".balance". 
30. Moreover, when it is considered, as can be 
gathered from statements by both East and West, 
that the idea of security includes factors other 
than military and, above all, the definition of 
principles of international relations, including 
renunciation of force, it is quite clear that Euro-
pean security must be a major topic at the con-
ference. From the military point of view, the 
conference might just as well be confined to 
working out principles and criteria for reducing 
forces and armaments. In view of the complexity 
of the matter, detailed consideration of all these 
questions and the drafting of relevant agree-
ments should already be entrusted to an appro-
priate group. Anyone who finds it impossible to 
subscribe to a policy with such fine shades of 
meaning in this field must realise that a refusal 
by Europeans to take part would probably result 
in bilateral agreements being signed between the 
Soviet Union and the United States on the reduc-
tion of forces and arms limitation in Europe, 
rendra beaucoup plus facile a l'Union Sovietique 
d'elever a nouveau les objections qu'elle avait 
retirees a propos de la participation des Etats-
Unis et du Canada. Cela est valable meme s'il 
existe une grande interdependance des deux 
domaines : sans une securite accrue, il n'y aura 
pas de cooperation durable ; sans ferme arrimage 
des deux moities de l'Europe antagonistes, de 
par leur ordre social, grace a !'organisation d'une 
cooperation dans de multiples domaines, il ne 
saurait y avoir de securite durable. C'est parce 
qu'il ne saurait y avoir de veritable cooperation 
sans que chacun trouve sa securite garantie que 
les puissances occidentales ont toujours consi-
dere que la presence des Etats-Unis et du Ca-
nada, sans lesquels il n'y aurait ni equilibre des 
forces, ni securite veritable en Europe, est indis-
pensable au succes de la conference. 
29. Les participants aux negociations qui ont eu 
lieu a !'occasion de la visite du President Nixon, 
aussi bien que les participants a la session minis-
terielle du Conseil de !'Atlantique nord, a Bonn, 
ont ete unanimes a penser que des accords sur 
une reduction des potentiels militaires consti-
tuaient un element important du renforcement 
de la securite en Europe. Cependant, les diffe-
rences entre les deux communiques ne tiennent 
pas uniquement a la forme. Dans le communique 
du 29 mai 1972 sur la visite de Nixon a Moscou, 
il est dit a ce propos : 
« Les deux parties considerent que la realisa-
tion de l'objectif de la stabilite et de la secu-
rite en Europe serait facilitee par une re-
duction reciproque des forces armees et des 
armements, avant tout en Europe centrale. 
Un accord sur cette question ne devrait pas 
amoindrir la securite d'aucune des parties. 
Un accord approprie devrait etre realise 
dans une conference speciale, aussitOt que 
possible entre les Etats interesses, sur les 
procedures concernant les negociations sur 
ce sujet. » 
Et voici les termes du communique publie le 
31 mai 1972, a l'issue de la session du Conseil de 
!'Atlantique nord, a Bonn: 
« Les ministres representant les pays qui 
participent au Programme de defense inte-
gree de l'O.T.A.N. ont rappele qu'a Reyk-
javik en 1968 et a Rome en 1970, ils ont 
propose de discuter de reductions de forces 
mutuelles et equilibrees et qu'ils ont reaf-
firme ces propositions par la suite. 
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Ces ministres poursuivent leurs efforts en 
vue de parvenir a des negociations sur des 
reductions de forces mutuelles et equilibrees 
et les mesures appropriees. Ils pensent que 
ces negociations doivent se poursuivre sur 
une base multilaterale et etre precedees de 
conversations exploratoires appropriees. Ils 
regrettent que le gouvernement sovietique 
n'ait pas repondu a l'offre d'entamer des 
conversations exploratoires faites par les 
allies en octobre 1971. Ils proposent done 
maintenant que des entretiens exploratoires 
multilateraux sur des reductions de forces 
mutuelles et equilibrees puissent commencer 
le plus tot possible, avant ou parallelement 
a l'ouverture de conversations multilaterales 
preparatoires concernant une conference sur 
la securite et la cooperation en Europe.» 
Tandis qu'a Moscou, on tient pour souhaitable 
une reduction des forces armees et des arme-
ments de part et d'autre, les membres de 
l'O.T.A.N. (sans la France) ne visent que des 
reduction de forces de part et d'autre. II n'est 
nullement question d'une reduction des arme-
ments. Tandis qu'a Moscou, on pose comme cri-
tere de la reduction envisagee la formule apparue 
pour la premiere fois a Oreanda, en automne 
1971, dans les entretiens entre le Secretaire 
general, M. Brejnev, et le Chancelier federal, 
M. Brandt ( «ll conviendrait qu'un accord sur 
cette question n'amoindrisse pas la securite d'au-
cune des deux parties »), les ministres de 
l'O.T.A.N. ne demordent pas du critere de 
« l'equilibre ». 
30. Si l'on considere, par ailleurs, comme il res-
sort des declarations emanant aussi bien du cote 
oriental que du cote occidental, que la notion 
de securite, outre ses aspects militaires, com-
prend d'autres elements et, avant tout, une defi-
nition de principes de relations internationales, 
y compris la renonciation a la force, on voit bien 
que la securite en Europe doit rester un theme 
important de la conference. Du point de vue 
militaire, la conference pourrait tout aussi bien 
n'avoir pour tache que d'elaborer les principes et 
les criteres d'une reduction des forces et des 
armements. L'examen minutieux de cet ensem-
ble de questions et la redaction d'accords eorres-
pondants devraient deja etre confies - etant 
donne la complexite du sujet - a un groupe 
approprie. Celui qui pense ne pouvoir pas meme 
souscrire a une politique aussi nuancee dans 
cette direction doit bien comprendre que, si les 
Europeens s'obstinent a n'y pas prendre part, 
il en resultera probablement la signature d'ac-
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which would probably give world considerations 
precedence over European interests. The United 
States could not then be blamed for having 
reached agreement without taking account of 
European views. 
31. It has already been said that both East and 
West consider that one of the conference's major 
tasks is to define principles governing interna-
tional relations. Here, dilatory compromises over 
formulae must be avoided and as far as possible 
an identical interpretation found for concepts on 
which agreement is reached. Intangible principles 
include: 
- equal sovjilreign rights ; 
- political independence ; 
- respect for territorial integrity ; 
- non-interference in the internal affairs 
of States, whatever their political or 
social systems ; 
- the right of peoples to self-determination, 
free from any external constraint. 
32. In the West, special importance is attached 
to the fact that the progressive liberalisation of 
exchanges of persons, ideas and information will 
also be considered at the conference. The power-
ful argument put forward in this connection is 
that the development of any form of collaboration 
would be extremely limited in the absence of 
greater freedom of movement. Understandably, 
the question has hardly been considered in the 
East. However this may be, in the communiques 
issued on 30th October 1971 when Mr. Brezhnev 
visited Paris and on 5th December 1971 when 
Mr. Kosygin visited Denmark, the Soviet Union 
stated for the first time that the conference 
should also encourage human contacts. Enormous 
difficulties must however be expected in this 
respect. 
33. The main sectors of collaboration are as fol-
lows: 
- economic matters including transport 
and energy; 
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- scientific and technical relations; 
- cultural relations ; 
- protection of the environment. 
34. In the debate on economic co-operation, the 
role to be played by the Council for Mutual Eco-
nomic Assistance, on the one hand, and the Euro-
pean Economic Community, on the other, will be 
of considerable importance. In his speech to the 
Fifteenth Soviet Trades Union Congress on 20th 
March 1972, Mr. Brezhnev said: 
"The Soviet Union is far from ignoring the 
situation that actually exists in Western 
Europe, including the existence of such an 
economic grouping of capitalist countries as 
the Common Market. We closely follow the 
activities of the Common Market and its 
evolution. Our relations with those taking 
part in that grouping, naturally, will depend 
on the extent to which they for their part 
recognise the realities existing in the socia-
list parts of Europe, and in particular the 
interests of the member countries of the 
Council for Mutual Economic Assistance. 
We are for equality in economic relations 
and we are against discrimination." 
Subsequent Soviet statements about the EEC 
give reason to think that the application of Mr. 
Brezhnev's views expressed in general terms, 
which could certainly be subscribed to in that 
form, will call for further complicated negotia-
tions. It should be pointed out to the COMECON 
member countries that a deeper and wider EEC 
can offer more and better forms of co-operation 
than each individual member. As has already 
been seen, they do not have sufficient potential 
to allow them to carry out certain major projects 
alone in the COMECON area. 
35. In the meantime, Mr. Ceausescu, Rumanian 
Head of State and General Secretary of the 
Rumanian Communist Party, stated a few weeks 
ago in an interview published in La Libre Bel-
gique that the Common Market as an organisa-
tion was a reality. He added : 
"In addressing ourselves to the Common 
Market, we started from facts, the fact that 
the Common Market exists, that certain 
problems of economic collaboration - such 
cords bilateraux entre l'Union Sovietique et les 
Etats-Unis d'Amerique sur des reductions de 
forces et des limitations d'armements en Europe 
qui feraient alors vraisemblablement passer les 
considerations mondiales avant les interets euro-
peens. On ne pourrait alors reprocher aux Etats-
Unis de s'etre mis d'accord sans tenir compte 
de l'Europe. 
31. II a deja ete dit que, du cote oriental aussi 
bien que du cote occidental, on considerait 
qu'une tache importante de la conference etait de 
definir des principes de relations internationales. 
II s'agira precisement ici d'eviter les compromis 
dilatoires sur des formules et d'assurer, dans 
toute la mesure du possible, une interpretation 
identique du contenu des notions sur lesquelles 
on se sera mis d'accord. Au nombre des principes 
intangibles figurent dans cet ordre d'idees: 
- l'egalite des droits de souverainete ; 
- l'independance politique ; 
- le respect de l'integrite territoriale ; 
- la non-ingerence dans les affaires inte-
terieures d'un Etat, quel que soit son 
systeme politique ou social ; 
- le droit des peuples a disposer librement 
de leur destin a l'abri de toute contrainte 
exterieure. 
32. Du cote occidental, on attache une impor-
tance particuliere au fait qu'il sera egalement 
question a cette conference de la liberalisation 
progressive des echanges de personnes, d'idees et 
d'informations. Le puissant argument avance a 
cet egard est qu'en !'absence d'une plus grande 
liberte de deplacement, le developpement de tou-
tes formes de collaboration serait fortement limite. 
Du cote oriental, la question n'a guere ete sou-
levee jusqu'a present ; c'est comprehensible. Tou-
jours est-il que, dans les communiques publies a 
!'occasion de la visite de Brejnev a Paris, le 
30 octobre 1971, et de la visite de Kossyguine au 
Danemark, le 5 decembre 1971, on a affirme 
pour la premiere fois, du cote sovietique, que 
la conference devrait aussi favoriser les « con-
tacts entre les hommes ». Toutefois, il faut certai-
nement s'attendre a d'enormes difficultes a ce 
sujet. 
33. Dans le domaine de la collaboration, il 
s'agit, en premier lieu, des secteurs suivants: 
- economique, y compris les transports ct 
le secteur de l'energie ; 
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- relations scientifiques et techniques ; 
- autres relations culturelles ; 
- protection de l'environnement. 
34. Dans le debat sur la cooperation economique, 
le role que doivent jouer le Conseil d'assistance 
economique mutuelle, d'une part, et la Commu-
naute Economique Europeenne, d'autre part, 
sera d'une importance considerable. Dans son 
discours devant le xve Congres des syndicats 
sovietiques, le 20 mars 1972, Brejnev s'est ex-
prime en ces termes : 
« L'Union Sovietique n'ignore nullement la 
situation reelle qui s'est creee en Europe 
occidentale, ni, en particulier, !'existence 
d'un groupement economique des pays capi-
talistes comme le Marche commun. N ous 
suivons attentivement les activites du Mar-
eM commun et son evolution. Nos relations 
avec les participants a ce groupement depen-
dront, naturellement, de la mesure dans 
laquelle ils reconnaitront, pour leur part, 
les realites qui se sont etablies dans la par-
tie socialiste de !'Europe, et notamment les 
interets des pays membres du Conseil d'en-
traide economique. Nous sommes pour !'ega-
lite dans les echanges economiques et contre 
la discrimination. » 
Des declarations sovietiques ulterieures sur la 
C.E.E. laissent supposer que la mise en pratique 
des declarations exprimees en termes generaux 
par Brejnev et auxquelles on peut certainement 
souscrire sous la forme dans laquelle elles ont ete 
exprimees, necessitera encore des negociations 
compliquees. II faudra faire observer aux pays 
membres du COMECON qu'une C.E.E. appro-
fondie et elargie peut offrir des formes de 
cooperation meilleures et plus nombreuses que 
ses membres pris separement. De surcroit, leurs 
potentiels - cela s'est deja vu - ne sont pas 
suffisants pour leur permettre d'executer tout 
seuls certains grands projets dans le territoire 
du COMECON. 
35. Entre-temps, M. Ceausescu, Chef de 1 'Etat 
et du parti roumains, a declare, il y a quelques 
semaines dans une interview au journal La Libre 
Belgique, que le Marche commun constituait « en 
tant qu'organisme » une realite. II a ajoute: 
« En nous adressant au Marche commun, 
nous sommes partis des realites, du fait que 
le Marche commun existe, que certains pro-
blemes de la collaboration economique - tels 
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as the granting of generalised customs pre-
ferences - must be solved with those who 
play a role in this connection. 
We shall take account of this fact and work 
to develop relations with the Common Mar-
ket countries, which we consider will be in 
the interests of all countries." 
36. Mr. Ceausescu announced that Rumania had 
already asked to benefit from the EEC's system 
of generalised customs preferences. 
37. Co-operation in the transport sector is of 
particular interest in overcoming the division of 
Europe. Above all, there must be co-ordination 
of main road networks, the establishment of 
waterway networks (a North Sea-Black Sea link, 
for instance) and energy transport by high-ten-
sion cable and oil and natural gas pipelines. 
38. The co-ordination of measures where the 
protection of the environment is concerned will 
assume increasing importance. It is clearly in 
the interest of the eastern and western industri-
alised countries to establish a wide degree of 
co-operation without delay, one of the aims being 
to agree on joint standards regarding air and 
water pollution. In scientific and technical 
co-operation, it will have to be ensured that the 
Soviet Union and its allies are not alone in tak-
ing advantage of it to fill gaps in their techno-
logical knowledge without giving anything in 
exchange - outside a few specific sectors in 
which they have specialised. 
39. Now as in the past, preparation for the con-
ference must be co-ordinated in the West through 
NATO and the EEC. NATO would be mainly 
responsible for security and fundamental matters 
and the EEC for all-European co-operation. Not 
the least of the fundamental questions is proce-
dure for the conference. The French three-stage 
plan is worthy of special attention. According to 
this plan, a meeting of Ministers for Foreign 
Affairs should first be organised to work out 
declarations of principle and set up committees 
to deal with specific sectors. The next stage 
would be entirely devoted to intensive committee 
work. A further meeting of Foreign Ministers 
should then give its opinion on the committee's 
proposals and, above all, take decisions on how 
the work of the conference should be pursued, 
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including the possible creation of permanent 
bodies as proposed by the East. 
40. Great care must be taken here to ensure that 
overlapping, rife in existing European organisa-
tions, does not spread to the all-European sector. 
Bodies must not therefore be set up to deal with 
matters which are the responsibility of others or 
which could be handled more rationally else-
where. Nor should it be forgotten in this con-
nection that once such all-European bodies have 
been set up an underlying thought in the East 
might be to challenge more strongly than ever 
the need for existing European institutions such 
as the EEC, or at least to accuse them of disturb-
ing the newly-created all-European order by 
"secessionary" tendencies. 
41. If the member countries of the Western 
Alliance and the neutral European States agree 
to hold a conference on security and co-operation 
in Europe in the abovementioned conditions and 
concur on the results to be obtained, they must 
also remember that the Warsaw Pact member 
States for their part also have well-defined aims 
which may be summed up as follows : 
- juridical and political consolidation of 
the status quo by rendering permanent 
the results of the second world war ; 
- reduction of the United States' role in 
Europe; 
- slowing down the development of the 
European Community ; 
- the wish to play a greater part in west-
ern economic and technological activities ; 
- disengagement in Europe because of the 
trend of the situation in Asia. 
It is clearly quite impossible to subscribe to the 
first three of these aims ; the fourth would have 
que le probleme de !'octroi des preferences 
douanieres generalisees - doivent etre reso-
lus avec ceux qui jouent un role dans cette 
direction. 
Nous tiendrons compte de cette realite et 
agirons pour le developpement des relations 
avec les pays du Marche commun, ce qui 
servira - a notre avis - les interets de 
tous les pays. » 
36. Ceausescu a annonce que la Roumanie avait 
deja demande son adhesion au systeme des pre-
ferences douanieres generalisees de la C.E.E. 
37. La cooperation dans le secteur des trans-
ports est particulierement importante pour sur-
monter la division de !'Europe. Il s'agit la, avant 
tout, d'une coordination des traces des grands 
axes routiers, de l'etablissement de reseaux de 
voies navigables (comme, par exemple, la liaison 
Mer du Nord-Mer Noire) et du transport de 
l'energie par les lignes a haute tension, les oleo-
dues et les gazoducs. 
38. La coordination des mesures dans le domaine 
de la protection de l'environnement prendra une 
importance croissante. L'interet bien compris des 
pays industriels de l'Est et l'Ouest devrait ici 
aboutir au plus tOt a une cooperation appro-
fondie qui devrait viser, en particulier, l'etablis-
sement de normes communes concernant la pol-
lution de l'air et de l'eau. A propos de la coope-
ration scientifique et technique, i1 faudra veiller 
a ce que ce ne soient pas seulement l'Union 
Sovietique et ses allies qui l'utilisent sans contre-
partie essentiellement pour combler les lacunes 
technologiques qu'ils connaissent, abstraction 
faite des quelques secteurs bien connus ou ils 
font porter leurs efforts. 
39. Aujourd'hui comme hier, il convient que la 
preparation de la conference soit coordonnee, 
du cote occidental, aussi bien par l'intermediaire 
de l'O.T.A.N. que par celui de la C.E.E. lei, 
l'O.T.A.N. aurait essentiellement la responsa-
bilite des questions de securite et des questions 
fondamentales et la C.E.E. celle de la coope-
ration paneuropeenne. Parmi les questions fon-
damentales, les considerations sur la faQon dont 
devrait se derouler la conference ne sont pas 
les moindres. Le plan en trois phases, mis au 
point du COte franQaiS, merite ici une attention 
particuliere. Selon ce plan, il convient d'abord 
d'organiser une reunion des ministres des affai-
res etrangeres ou seraient elaborees les declara-
tions de principe et ou seraient instituees les 
commissions devant traiter de secteurs particu-
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liers. La phase suivante serait entierement consa-
cree a un intense travail de commission. Une 
seconde reunion des ministres des affaires etran-
geres devrait alors donner son opinion sur les 
projets presentes par les commissions et, surtout, 
prendre des decisions sur la poursuite des tra-
vaux de la conference, y compris la creation 
eventuelle d'organes permanents tels qu'ils sont 
proposes du cote oriental. 
40. lei, il faudra veiller soigneusement a ce que 
la maladie du « double emploi :., qui sevit dans 
les institutions europeennes existantes, ne se 
communique pas egalement au secteur paneuro-
peen. On ne devrait done pas creer d'organisme 
dote de competences qui soient assumees par 
d'autres ou qui puissent l'etre plus rationnelle-
ment. A cet egard, il ne faudra pas non plus 
oublier que l'Est pourrait bien avoir l'arriere-
pensee de pouvoir, apres la creation de tels orga-
nes paneuropeens, contester de faQon plus con-
vaincante que jusqu'a present la raison d'etre 
des institutions europeennes existantes, telle par 
exemple la C.E.E., ou tout au moins leur repro-
cher de troubler, par des tendances « separa-
tistes », l'ordre paneuropeen nouvellement cree. 
41. Si les pays membres de !'Alliance occiden-
tale, de meme que les Etats neutres d'Europe, 
conviennent de tenir une conference sur la secu-
rite et la cooperation en Europe dans les condi-
tions qui viennent d'etre exposees et s'entendent 
sur les resultats qu'il faut en obtenir, ils n'igno-
rent naturellement pas que les Etats membres 
du Pacte de Varsovie ont eux aussi, de leur 
cote, des objectifs bien definis a cet egard et qui 
peuvent se resumer comme suit : 
- consolidation juridique et politique du 
statu quo en donnant un caractere defi-
nitif aux « resultats de la Seconde guerre 
mondiale » ; 
- amoindrissement du role des Americains 
en Europe; 
- freinage du developpement de la Com-
munaute europeenne ; 
- desir de prendre une part plus grande 
a l'activite economique et a la techno-
logie occidentales ; 
- degagement en Europe, en raison de 
!'evolution de la situation dans le con-
tinent asiatique. 
Il est clair que l'on ne saurait souscrire, en 
aucune faQon, aux trois premiers de ces objectifs, 
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to be subject to certain conditions ; there is no 
need to consider the fifth here since it would 
not be a result of the conference but perhaps one 
of its consequences. 
42. There is nothing to indicate that the Soviet 
Union and its allies consider the full attainment 
of these aims to be a sine qua non. Like the policy 
of detente as a whole, the conference on security 
and co-operation in Europe, whatever the out-
come, is a challenge for democratic Europe to 
achieve a real Community so as to help to create 
security and lasting peace in Europe and ward 
off all attempts at hegemony which might try to 
leave an imprint on this European order. 
43. One particular aspect of this problem arose 
at the meeting of the EEC Council of Ministers 
on 26th and 27th June 1972 when the request to 
grant generalised preferences to Spain, Israel 
and Rumania was discussed. The Council finally 
decided not to grant such preferences, which are 
reserved for underdeveloped countries, to any 
of the countries which had applied for them. 
44. J n the case of Rumania, this decision is 
open to discussion because of the assessment of 
the economic situation in Rumania which, despite 
a remarkable growth rate, is not yet really an 
industrialised country and, further, because of 
the political repercussions. 
45. As Mr. Franco Maria Malfatti, former Pre-
sident of the Commission of the European Com-
munities, recently wrote : 
"When, for instance, Rumania asks the Com-
munity to grant it Community preferences, 
the prior problem to be solved is not a mat-
ter of investigating Rumania's economic 
situation but of assessing the political signi-
ficance of the fact that an eastern country 
is for the first time seeking direct contact 
with the Community and consequently 
recognising the legitimacy of formal bila-
teral relations between a sovereign State and 
the Community itself." 
46. When the problem is viewed from this angle, 
it may be wondered whether the Community, only 
0.3 % of whose imports now come from Rumania, 
was reasonable in acting as it did in refusing 
Rumania what it had granted to Argentina, 
Mexico and Brazil, where the per capita income 
is comparable to that of Rumania. Rumania was 
in fact the first COMECON country to take 
steps to establish relations with the European 
Community as a whole, thus opening the way to 
better co-operation between the two economic 
groups which divide Europe. The precedent 
created would not moreover have been very 
dangerous since the inhabitants of most of the 
people's democracies have a per capita income 
far higher than Rumania, but since the applica-
tion was refused COMECON as a whole might 
be discouraged from seeking to establish relations 
with the EEC and Rumania itself from making 
use of its relations with the West to speed up its 
economic development still further. 
IV. Summary and conclusions 
47. The end of American-Soviet bipolarity in 
the world will help Europe to adopt its own posi-
tion in world politics. A realistic assessment of 
the possibilities thus offered must be made how-
ever. 
48. Because of their inevitable effects on Euro-
pean defence interests, the American-Soviet 
SALT agreements, whether already concluded or 
still under consideration, call for active co-opera-
tion between the European partners of the West-
ern Alliance. 
49. The gratifying progress in normalising links 
between the Federal Republic and the GDR 
' will help to settle the problem of relations between 
' the two States. The settlement should take 
account of the special situation of Germany and 
in particular the responsibility of the four 
powers for Germany as a whole and Berlin. It 
would not serve detente in Europe for the two 
German States to join the United Nations before 
regularisation of the situation. 
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50. The holding of a conference on security and 
co-operation in Europe will be meaningful only 
if all the countries concerned pur'Sue a policy 
of detente from now until the conference starts 
and demonstrate their wish to reach agreement 
by not trying to impose a unilateral solution for 
the points at issue. 
51. The West must increase its efforts to 
advance the necessary co-ordination of prepara-
tory work for the conference so that it may be 
que l'on ne pourrait le faire que sous certaines 
conditions pour le quatrieme, tandis qu'il n'est 
pas necessaire d'examiner ici le dernier puisqu'il 
ne serait pas un resultat de la conference mais, 
peut-etre, l'une de ses consequences. 
42. Aucun indice ne permet de penser que, pour 
!'Union Sovietique et ses allies, la realisation 
complete de tous ces objectifs soit une condition 
sine qua non. Comme !'ensemble de la politique 
de detente, la Conference sur la securite et la 
cooperation en Europe, quels que puissent etre 
ses effets, met !'Europe democratique au defi de 
realiser une Communaute veritable de fac;on a 
contribuer a creer pour l'Europe un ordre de 
securite et de paix durable et a prevenir toute 
tentative d'hegemonie qui tenterait de marquer 
cet ordre european de son sceau. 
43. Un aspect particulier de ce problema s'est 
presente au Conseil des Ministres de la C.E.E., 
les 26 et 27 juin derniers, lors de la discussion 
de la demande d'octroi de « preferences gene-
ralisees » a l'Espagne, a Israel eta la Roumanie. 
Le Conseil a finalement decide de n'accorder de 
telles preferences, reservees aux pays sous-
developpes, a aucun des trois candidats. 
44. Dans le cas de la Roumanie, cette decision 
prete a discussion, a la fois pour son apprecia-
tion de la situation economique de la Roumanie 
qui, malgre un taux de croissance remarq:uable, 
n'est pas encore un pays veritablement mdus-
trialise et, plus encore, pour ses repercussions 
dans le domaine politique. 
45. Comme l'a recemment ecrit !'ancien Presi-
dent de la Commission europeenne, M. Franco 
Maria Malfatti : 
« Quand la Roumanie demande, par exem-
ple a la Communaute qu'on lui applique 
les 'preferences communautaires, le probleme 
prealable a resoudre n'est pas celui de s'as-
surer des conditions economiques de la Rou-
manie, mais d'evaluer la signification poli-
tique du fait qu'un pays de l'Est recherche, 
pour la premiere fois, un contact direct avec 
la Communaute et reconnait, par conse-
quent, la Iegitimite d'une r.elation. formelle 
bilaterale entre un Etat souveram et la 
Communaute elle-meme. » 
46. Si l'on envisage le probleme sous cet angle, il 
est permis de se demander si la Communaute, 
qui ne fait venir actuellement que 0,3 % de ses 
importations de Roumanie, a agi de fac;on raison-
nabla en refusant a la Roumanie ce qu'elle a 
accorde a !'Argentine, au Mexique et au Bresil, 
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pays ou le revenu moyen par tete est comparable 
a celui de la Roumanie. En effet, la Roumanie 
etait le premier pays du COMECON a entre-
prendre une demarche en vue d 'etablir des rela-
tions avec la Communaute europeenne dans son 
ensemble, ouvrant ainsi la voie d'une meilleure 
cooperation entre les deux ensembles economi-
ques qui divisent !'Europe. Le precedent cree 
n'eut d'ailleurs pas ete bien dangereux, puisque 
la plupart des democraties populaires offrent a 
leurs habitants un revenu national par tete bien 
plus eleve que la Roumanie, mais son rejet 
risque de decourager a la fois !'ensemble du 
COMECON de rechercher des relations avec la 
C.E.E. et la Roumanie elle-meme de tenter de 
trouver dans ses relations avec l'Ouest le moyen 
d'accelerer encore son developpement economi-
que. 
IV. Resume et conclusion 
47. La fin de la bipolarite americano-sovietique 
dans le monde aidera l'Europe a adopter une 
position qui lui soit propre dans la politique 
mondiale. II convient cependant d'apprccier de 
fac;on realiste les possibilites ainsi offertes. 
48. Les accords americano-sovietiques SAJ.JT, 
qu'ils soient deja conclus ou seulement envisages, 
reclament, en raison de leurs effets inevitables 
sur les interets de la defense europeenne, une 
active cooperation des partenaires europeans de 
!'Alliance occidentale en ce domaine. 
49. La normalisation des rapports entre la 
Republique federale et la R.D.A., qui a fait des 
progres dont il convient de se feliciter, vise a 
regler les relations de ces deux Etats. Ce regle-
ment devra tenir compte de la situation parti-
culiere que connait l'Allemagne, et notamment 
de la responsabilite des quatre puissances pour 
!'ensemble de l'Allemagne et Berlin. L'entree des 
deux Etats allemands aux Nations Unies, avant 
une telle regularisation, n'est pas utile a la 
detente en Europe. 
50. La tenue d'une conference sur la securite 
et la cooperation en Europe n'a de sens que si 
tous les pays interesses poursuivent la politique 
de detente jusqu'au debut de la conference, 
avec une v~lonte d'accord, c'est-a-dire en ne ten-
tant pas d'imposer une solution unilaterale pour 
les questions litigieuses. 
51. Du cote occidental, il faut redoubler d'ef-
forts pour faire progresser la coordination neces-
saire des preparatifs de la conference afin que 
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successful. All the participants must pay due 
attention to the appeal made at the European 
summit conference in this connection. 
52. In preparing the two main themes of the 
conference - security and co-operation - the 
principle of interdependence of progress in these 
two fields must be taken as a starting point. That 
is why the bases of security will also have to be 
a most important subject of discussion at the 
conference. 
53. The other main task at the conference should 
be to define the principles of co-operation 
between States so that in so far as possible ideas 
on which agreement has been reached will be 
interpreted in an identical manner. 
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54. The progressive liberalisation of exchanges 
of persons, ideas and information should be ano-
ther major item for discussion. The link between 
closer co-operation and greater freedom of move-
ment will therefore have to be underlined. 
55. The conference must not lead to the forma-
tion of any permanent bodies with responsibili-
ties which are or might be efficiently carried out 
by existing institutions. 
56. For democratic Europe, the conference on 
security and co-operation provides encourage-
ment to pool forces to bring about peace and last-
ing security and avert any attempt at hegemony. 
celle-ci reussisse. 11 faudrait que tous les 
participants accordent !'attention qu'il merite a 
l'appel adresse a ce propos par la conference 
europeenne au sommet. 
52. Dans la preparation des deux themes prin-
cipaux de la conference - securite et coopera-
tion - il faut partir du principe de !'inter-
dependance des progres dans ces deux domaines. 
C'est pourquoi les fondements de la securite 
devront constituer aussi un important sujet de 
deliberation a la conference. 
53. La conference devrait avoir pour autre tache 
essentielle de definir les principes de la coope-
ration entre les Etats de fa.;on a assurer, dans 
toute la mesure du possible, une interpretation 




54. La liberalisation progressive des echanges 
de personnes, d'idees et d'informations devrait 
etre un autre point important de deliberation. 
II faut mettre aussi en relief le lien qui existe 
entre une cooperation plus etroite et une plus 
grande liberte de deplacement. 
55. II conviendrait que la conference ne cree 
aucun organisme permanent dont les compe-
tences seraient, ou bien pourraient etre, deja 
assumees efficacement par des institutions exis-
tantes. 
56. La Conference sur la securite et la coope-
ration en Europe constitue pour !'Europe demo-
cratique un stimulant qui !'incite a mettre ses 
forces en commun pour creer un ordre de paix 
et de securite durable et pour prevenir toute 
tentative d'hegemonie. 
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Basic Treaty between the Federal Republic of Germany 
and the German Democratic Republic 
Bth Nouember 1912 
The High Contracting Parties, 
Conscious of their responsibility for the 
preservation of peace ; 
Anxious to render a contribution to detente 
and security in Europe ; 
Aware that the inviolability of frontiers and 
respect for the territorial integrity and sover-
eignty of all States in Europe within their 
present frontiers are a basic condition for peace ; 
Recognising that therefore the two German 
States have to refrain from the threat or use 
of force in their relations ; 
Proceeding from the historical facts and 
without prejudice to the different views of the 
Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic on fundamental questions, 
including the national question ; 
Desirous to create the conditions for co-
operation between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic 
for the benefit of the people in the two German 
States, 
Have agreed as follows: 
Article 1 
The Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic shall develop nor-
mal, good-neighbourly relations with each other 
on the basis of equal rights. 
Article 2 
The Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic will be guided by 
the aims and principles laid down in the United 
Nations Charter, especially those of the sovereign 
equality of all States, respect for their indepen-
dence, autonomy and territ<1rial integrity, the 
right of self-determination, the protection of 
human rights, and non-discrimination. 
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Article 3 
In conformity with the United Nations 
Charter, the Federal Republic of Germany and 
the German Democratic Republic shall settle 
any disputes between them exclusively by peace-
ful means and refrain from the threat or use of 
force. 
They reaffirm the inviolability now and in 
the future of the frontier existing between them 
and undertake fully to respect each other's terri-
torial integrity. 
Article 4 
The Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic proceed on the 
assumption that neither of the two States can 
represent the other in the international sphere 
or act on its behalf. 
Article 5 
The Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic shall promote 
peaceful relations between the European States 
and contribute to security and co-operation in 
Europe. 
They shall support efforts to reduce forces 
and arms in Europe without allowing disad-
vantages to arise for the security of those con·· 
cerned. 
The Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic shall support, 
with the aim of general and complete disarma-
ment under effective international control, 
efforts serving international security to achieve 
armaments limitation and disarmament, especi-
ally with regard to nuclear weapons and other 
weapons of mass destruction. 
Article 6 
The Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic proceed on the 
principle that the sovereign jurisdiction of each 
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ANNEXE 
Traite sur les bases des relations 
entre la Republique Federale d'Allemagne 
et la Republique Democratique Allemande 
8 novembre 1912 
Les Hautes Parties Contractantes, 
Conscientes de leur responsabilite pour la 
sauvegarde de la paix ; 
Soucieuses d'apporter une contribution a la 
detente et a la securite en Europe ; 
Constatant que l'inviolabilite des frontieres 
et le respect de l'integrite territoriale et de la 
souverainete de tous les Etats en Europe, dans 
leurs frontieres actuelles, sont une condition fon-
dam.entale pour la paix ; 
Reconnaissant que les deux Etats allemands 
ont done a s'abstenir, dans leurs relations, de 
recourir a la menace ou a l'emploi de la force ; 
Partant des donnees historiques et nonobs-
tant les divergences de vues entre la Republique 
Federale d'Allemagne et la Republique Demo-
cratique Allemande sur des questions fonda-
mentales, dont la question nationale ; 
Desireuses de creer, pour le bien-etre des 
populations dans les deux Etats allemands, les 
conditions permettant la cooperation entre la 
Republique Federale d'Allemagne et la Republi-
que Democratique Allemande, 
Sont convenues de ce qui suit : 
Article 1"' 
La Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande develop-
peront entre elles des relations normales de bon 
voisinage sur la base de l'egalite des droits. 
Article 2 
La Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande se laisse-
ront guider par les objectifs et les principes 
qui sont fixes dans la Charte des Nations Unies, 
notamment l'egalite souveraine de tous les Etats, 
le respect de l'independance, de l'autonomie et 
de l'integrite territoriale, le droit a l'autodeter-
mination, la sauvegarde des droits de 1 'homme 
et la non-discrimination. 
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Article 3 
Conformement a la Charte des Nations 
Unies, la Republique Federale d'Allemagne et 
la Republique Democratique Allemande resou-
dront leurs litiges exclusivement par des moyens 
pacifiques et s'abstiendront de recourir a la me-
nace ou a l'emploi de Ia force. 
Elles reaffirment l'inviolabilite, pour le pre-
sent et l'avenir, de la frontiere existant entre 
elles et s'engagent a respecter sans restrictions 
leur integrite territoriale. 
Article 4 
La Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande partent du 
principe qu'aucun des deux Etats ne peut repr&. 
senter l'autre sur le plan international ou agir 
en son nom. 
Article 5 
La Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande encoura-
geront des relations pacifiques entre les Etats 
europeens et contribueront a la securite et a la 
cooperation en Europe. 
Elles appuieront les efforts visant a reduire 
les forces et les armements en Europe sans que, 
de ce fait, des prejudices puissent en resulter 
pour la securite des interesse&. 
La Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande appuie-
ront, dans le but d'un desarmement general et 
complet sous controle international efficace, les 
efforts servant a la securite internationale et 
visant a la limitation des armements et au desar-
mement notamment dans le domaine des armes 
' . nucleaires et autres armes de destructiOn mas-
sive. 
Article 6 
La Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande partent du 
principe que la souverainete de chacun des deux 
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of the two States is confined to its own territory. 
They respect each other's independence and 
autonomy in their national and external affairs. 
Article 7 
The Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic declare their 
readiness to regulate practical and humanitarian 
questions in the process of the normalisation of 
their relations. They shall conclude agreements 
with a view to developing and promoting on 
the basis of the present treaty and for their 
mutual benefit co-operation in the fields of 
economics, science and technology, transport, 
judicial relations, posts and telecommunications, 
health, culture, sport, environmental protection, 
and in other fields. The details have been agreed 
in the supplementary protocol. 
Article 8 
The Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic shall exchange 
Permanent Missions. They shall be established 
at the respective government's seat. 
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Practical questions relating to the establish-
ment of the Missions shall be dealt with sepa-
rately. 
Article 9 
The Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic agree that the 
present treaty shall not affect the bilateral and 
multilateral international treaties and agree-
ments already concluded by them or relating 
to them. 
Article 10 
The present treaty shall be subject to rati-
fication and shall enter into force on the day 
after the exchange of notes to that effect. 
lN WITNESS WHEREOF the plenipotentiaries 
of the High Contracting Parties have signed this 
treaty. 
DoNE at ... on ... 1972, in duplicate in the 
German language. 
For the Federal Republic For the German 
of Germany Democratic Republic 
Source : Bulletin of the Press and Information Office 
of the Federal Government, No. 38, 14th November 1972 
ANNEXE 
Etats se limite a son territoire. Elles respectent 
l'independance et l'autonomie de chacun des 
deux Etats dans ses affaires interieures et exte-
rieures. 
.Article 7 
La Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande se decla 
rent pretes a regler des questions pratiques et 
humanitaires au fur et a mesure de Ia normali-
sation de leurs relations. Elles concluront des 
accords pour developper et promouvoir, sur la 
base du present traite et au benefice mutuel, la 
cooperation dans le domaine de l'economie, de 
la science et de la technique, des transports, 
des relations judiciaires, des postes et telecom-
munications, de la sante publique, de la culture, 
du sport, de la protection de l'environnement et 
dans d'autres domaines. Les details sont regles 
dans le Protocole additionnel. 
.Article 8 
La Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande echange-
ront des representations permanentes. Elles se-
ront etablies au siege du gouvernement respectif. 
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Les questions pratiques afferentes a l'eta-
blissement des representations feront l'objet d'un 
reglement supplementaire. 
.Article 9 
La Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande estiment, 
d'un commun accord, que le present traite n'af-
fecte pas les traites et accords internationau.'C 
bilateraux et multilateraux conclus auparavant 
par elles ou les concernant. 
.Article 10 
Le present traite sera soumis 8. ratification 
et entrera en vigueur le jour suivant la date 
de l'echange des notes correspondantes. 
En foi de quoi les plenipotentiaires des 
Hautes Parties Contractantes ont signe le pre-
sent traite. 
Fait a ...... , le ...... 1972, en double exem-
plaire, en langue allemande. 
Pour la Republique Pour la Republique 
Federale d'Allemagne Democratique Allemande 
Source : Bulletin de l'Oftice de presse et d'information 
du gouvernement federal, no 40, 15 novembre 1972. 
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Amendment No. 1 
Europe and the evolution of East-West relations 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Sieglerschmic:lt 
5th Deeeuaber 1972 
1. Delete the fourth paragraph of the preamble to the draft recommendation and insert : 
"Welcoming the faot that, by their finn and realistic attitude towards the German question, the 
member States have made a major contribution to allowing a. decisive step to be taken towards the 
normalisa.tion of relations between the two GerD1a.n States, thanks to the basic treaty, without which 
lasting detente in Europe would not have been possible;" 
2. Delete paragraph 3 of the operative text of the draft recommendation and insert : 
"Ensure that the policies of member countries: towards the German Democratic Republic continue 
to be closely co-ordinated;" 
1. See lOth Sitting, 6th December 1972 (Amendment withdrawn). 
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Docoment 589 
Amendement no 1 
5 d.eeemhre 1972 
L'Earope deoont l'euolution des relations Est-Ouest 
AMENDEMENT n° 11 
depose par M. Sieglerseltmidt 
1. Remplaoer le quatrieme ooMiderant du projet de reoommandation par le texte suivant : 
« Se felioitant de oe que les Etats membres aient largement oontribue, par leur attitude aussi ferme 
que realiste dans la question allemande, & rendre possible un pas deoisif vers la normalisation des 
relatioM entre les deux Etats de 1' Allemagne, gri.oe au traite fonda.menta.l saM lequel une detente 
durable en Europe n'eilt pas ete possible ; ». 
2. Remplaoer le paragraphe 3 de Ia reoomma.nda.tion proprement dite par le texte suiv~nt : 
«De veiller & oe que les politiques des pays membres & l'ega.rd de la Republique Demooratique 
Allemande demeurent etroitement ooordonnees ; ». 
8igne : 8ieglerschmidt 
1. Voir 1oe a6anoe, 8 decembre 1972 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
Europe and the euolution of East-West relations 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled /Jy Dame Joan Vickers and others 
Sth Deeemher 1972 
In the preamble to the draft recommendation, leave out the fourth paragraph and insert : 
"Welcoming the fact that by their firm and realistic attitude the German political parties have made 
a major contribution in allowing a decisive step to be taken towards the normalisation of relations 
between the two German States with a treaty which it is hoped a detente in Europe will make 
possible;" 
Signed: Joan VickerB, JameJJ Scott-Hopkim, John RodgerB 
1. See lOth Sitting, 6th December 1972 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 2 
L'Europe devant l'evolution des relations Est-Ouest 
AMENDEMENT n° 2 1 
depose par Dame Joan Vickers et plusieurs de ses collegues 
5 decembre 1972 
Remplacer le quatrieme considerant du projet de recommandation par le texte suivant : 
« Se felicitant de l'importante contribution des partis politiques allemands qui, par leur attitude 
ferme et realiste, ont permis d'accomplir un pas decisif vers Ia normalisation des relations entre les 
deux Etats allemands gri.ce B. un tra.ite qui, il convient de l'esperer, rendra possible une detente 
en Europe ; ». 
Signe: Joan Vickera, Scott-Hopkina, John Rodgera 
1. Voir 10• seance, 6 deoembre 1972 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 3 
Europe and the evolution of East-West relations 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by MM. Sieglerschmidt and Leynen 
This amendment replaceB Amendment No. 1 
6th December 1972 
1. Delete the fourth paragraph of the preamble to the draft recommendation and insert: 
"Noting that, by their firm and realistic attitude towards the German question, the member States 
have made a major contribution to allowing an important step to be taken towards the normalisation 
of relations between the two German States, thanks to various treaties, normalisation being an 
essential condition for lasting detente in Europe ;" 
2. Delete paragraph 3 of the operative text of the draft recommendation and insert: 
"Ensure that the policies of member countries towards the German Democratic Republic continue 
to be closely co-ordinated ;" 
Signed : SieglerschmirU, Leynen 
1. See lOth Sitting, 6th December 1972 (Amendment adopted). 
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Amendement no 3 
L'Europe devant l'evolution des relations Est-Ouest 
AMENDEMENT n° 3 1 
depose par MM. Sieglerschmidt et Leynen 
Le present amendement annule l' amendement no 1 
6 decemhre 1972 
1. Remplacer le quatrieme considerant du projet de recommandation par le texte suivant : 
« Constatant que les Etats membres ont largement contribue, par leur attitude aussi ferme que 
realiste dans la question allemande, & rendre possible un pas important vers la normalisation des 
relations entre les deux Etats de I' .Allemagne, grA.ce & differents traites, cette normalisation consti-
tuant une condition essentielle d'une detente durable en Europe ; ». 
2. Remplacer le para.graphe 3 de la reoommandation proprement dite par le texte suivant : 
« De veiller a ce que les politiques des pays membres & l'egard de la Republique Democratique 
Allemande demeurent etroitement coordonnees ; )), 
Signe: Sieglersckmidt, Leynen 
1. Voir Ioe sea.noe, 6 deoembre 1972 (Adoption de l'amendement). 
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Document 590 9th November 1972 
WEU and the implications of the European summit conference 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Cravatte, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on WEU and the implications of the European summit conference 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Cravatte, Rapporteur 
I. Nine-power political consultations 
II. The summit conference and WEU 
III. Conclusions 
APPENDIX 
Declaration by the Presidential Committee of the WEU Assembly adopted 
in Strasbourg on 16th October 1972 
1. Adopted in Committee by 15 votes to 0 with 1 
abstention. 
2. Members of the Committee: Mr. Kahn-Ackennann 
(Chairman) ; MM. Nessler, Bettiol (Vice-Chairmen) ; 
MM. Amrehn, Bemporad, Oravatte, De Clercq (Substitute : 
de Bruyne), Mrs. Diemer-Nicolaus (Substitute : Draeger), 
Lord Gladwyn, MM. Gonella, Gordon Walker (Substitute: 
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Small), Grie'IJ6, Judd, Lemaire, Leynen, Ma.mmi, Nederhorst, 
Pecoraro, Peijnenburg (Substitute: Geelkerken), Peronnet, 
Portheine, de Preaumont, Schulz (Substitute: Lenze), 
Scott-Hopkins, Siegleraclvmidt, Tiaserand, Van Hoeylandt. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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L'U.E.O. et les implications de la conference europeenne au sommet 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 8 
par M. Cravatte, rapporteur 
TABLE DES M.ATIERES 
PROJET DE RECOMIIIANDATION 
sur l'U.E.O. et les implications de la conference europeenne au sommet 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Cravatte, rapporteur 
I. Lea consultations politiques a neuf 
II. La conference au sommet et l'U.E.O. 
III. Conclusions 
ANNEXE 
Declaration du Comite des Presidents de l'Assembiee de l'U.E.O. adoptee 
a Strasbourg le 16 octobre 1972 
1. Adopte par Ia commission par 15 voix contre 0 et 
1 abstention. 
2. Membrea de la commi8aion: M. Kahn·Ackermann 
(president); MM. N688ler, Bettiol (vice-presidents); 
MM. Amrehn, Bemporad, Oravatte, De Clercq (suppleant : 
de Bruyne), Mme Diemer-Nicolaus (suppleant : Draeger), 
Lord Gladwyn, MM. Gonella, Gordon Walker (suppleant: 
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Small), Grieve, Jtuld, Lemaire, Leynen., Mammi, Nederhorst, 
Pecoraro, Peijnenburg (suppleant: Geelkerken), Peronnet, 
Portheine, de Preaumont, Schulz (suppleant : Leme), 
Scott-Hopkins, Sieglersohmidt, Ti8serand, Van Hoeylandt. 
N. B. Les noms des Reprhentants ayant pri8 part au 
vote sont imprimh en italique. 
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Draft Recommendation 
on WEU and the implication~ of the European summit conference 
The Assembly, 
Confirming the declaration adopted by the Presidential Committee on 16th October 1972 and sent 
to the governments of the WEU member GOuntries ; 
Welcoming the fact that at their meeting in Paris on 19th and 20th October 1972 the Heads of State 
or of Government solemnly proclaimed their will to achieve real political union in 1980 ; 
Hoping that, although falling far short of this aim, the decisions taken will be implemented without 
delay, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Inform the Assembly of its position on the views expressed in the declara.tion of 16th October 1972 ; 
2. Ensure that whatever the circumstances the Assembly of WEU remains in a position to supervise 
the application of all the provisions of the modified Brussels Treaty ; 
3. Report to the Assembly in an appropriate manner on the results of consultations on foreign policy 
matters between the members of the enlarged EEC. 
19! 
L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
aur I'V.B.O. et I• frnplicatlo• de la con(8rerace 
europeenne au aommet 
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Con:firma.nt la declaration adoptee par son Comite des Presidents le 16 octobre 1972 et adressee aux 
gouvemements des pays membres de l'U.E.O. ; 
Se felicita.nt de ce que les chefs d'Etat ou de gouvemement, reunis a Paris les 19 et 20 octobre 1972, 
a.ient solennellement proclame leur volonte d'aboutir en 1980 a une veritable union europeenne ; 
Espera.nt que les decisions prises, quoiqu'en retrait par rapport a cet objectif, seront rapidement 
suivies d'effet, 
RECOMMANDE AU CONSEn. 
1. De lui faire connaitre sa position sur les vues exprimees dans Ia declaration du 16 octobre 1972; 
2. De faire en sorte qu'en toutes circonsta.nces, 1' Assemblee de l'U.E.O. reste en mesure de veiller a I' appli-
cation du Traite de Bruxelles modifie, dans tous les domaines ; 
3. De lui rendre compte, BOUB une forme appropriee, des resultats obtenus a !'occasion des consultations 




(auiJmitted by Mr. Cravatte, Rapporteur) 
1. The conference of Heads of State and of 
Government held in Paris on 19th and 20th Octo-
ber brought together the representations of the 
six member countries of the European Economic 
Community and the three acceding countries. 
2. It was not therefore possible to discuss an 
organisation such as WEU which does not con-
cern all of these States and consequently the 
summit conference does not have direct impli-
cations for WEU. However, insofar as political 
consultations between the nine member coun-
tries were considered, it is quite obvious that 
decisions taken at the conference are of interest 
to an organisation for which a main task has been 
to organise consultations on foreign policy 
between seven of the countries represented at the 
conference. 
3. Of all the questions raised at the summit 
conference, your Rapporteur will therefore con-
sider only the question of political consultations 
and then the possible implications for Western 
European Union. 
I. Nine-power political consultations 
4. It is normal - essential even - for the 
Western European countries to try to co-ordinate 
their foreign polici~. This is a condition for 
their being able to play a part on the interna-
tional scene which corresponds to Europe's tra-
ditions and economic strength. Moreover, the 
economic potential of our countries can be effect-
ively pooled only insofar as they jointly pursue 
common aims vis-a-vis the outside world. In addi-
tion to these general considerations, there are 
now a few more specific reasons which give new 
urgency to the establishment of a political union. 
First, there is the preparation of the conference 
on European security and co-operation which 
should allow increased detente, more widespread 
trade with the Eastern European countries, 
agreement on financial facilities to be granted 
to these countries and the elaboration of techno-
logical co-operation. 
5. It is also evident that relations between 
Europe and the United States will have to be 
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reconsidered in order to facilitate trade between 
the two sides of the Atlantic and redress the 
international monetary order, which will cer-
tainly mean Europe encouraging and assisting 
the United States to correct its balance of 
payments. 
6. The evolution of United States foreign 
policy, marked by the will to reach agreement 
with the Soviet Union on limiting strategic arms, 
the wish not to maintain large numbers of armed 
forces on the mainland of Europe and more 
generally to limit its commitments abroad, faces 
Europe with the need to assume greater and 
direct responsibility for its own defence. There 
will have to be negotiations between the Atlantic 
Alliance partners in order to redefine individual 
commitments. But such negotiations will be truly 
valid only if Western Europe has reached agree-
ment on a number of specific aims relating to the 
most pressing requirements of its defence and 
foreign policy. In a world which can no longer 
be viewed as a mere confrontation between two 
blocs, it is essential for Europe, if it wishes to 
exist, to give itself an identity in the political 
and defence fields and overcome the difficulties 
stemming from its membership of NATO in 
recent years. 
7. Europe will be able to safeguard its inde-
pendence and speak with one voice only insofar 
as prior agreement has been reached on the 
substance of a common policy. One of the aims 
of the conference of Heads of State and of Gov-
ernment was obviously to reach agreement on how 
to tackle a number of immediate problems, 
although at that juncture it was obviously impos-
sible to go into details of application and all pos-
sible developments. 
8. This fact was recognised in paragraph 10 of 
the communique of the summit conference : 
"10. The Heads of State or of Government 
affirm that their efforts to construct their 
Community attain their full meaning only 
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Expose des motifs 
(presente par M. Cravatte, rapporteur) 
1. La conference des chefs d'Etat et de gouver-
nement, qui s'est tenue a Paris les 19 et 20 oc-
tobre 1972, a reuni les representants des six pays 
membres de la Communaute Economique Euro-
peenne et des trois pays qui venaient d'y adherer. 
2. Ces deliberations ne pouvaient done avoir 
trait a une organisation comme l'U.E.O. qui ne 
concerne pas la totalite de ces pays et les impli-
cations que la conference au sommet a pu avoir 
pour l'U.E.O. ne sont pas des implications direc-
tes. Toutefois, dans la mesure ou la conference 
« au sommet » a aborde des questions touchant 
aux consultations politiques entre les neuf pays 
membres, il est bien evident que les decisions 
qu'elle a pu prendre interessent une organisation 
dont une des activites essentielles etait precise-
ment les consultations en matiere de politique 
etrangere entre sept des pays participants. 
3. Votre rapporteur n'examinera done, dans 
!'ensemble de l'amvre de la conference au sommet, 
que la question des consultations politiques, 
avant d'aborder l'etude des implications qu'elles 
pourront avoir pour I 'Union de l'Europe Occiden-
tale. 
I. Les consultations politiques d neuf 
4. II est normal - et il est meme indispen-
sable - que les pays de l'Europe occidentale 
essayent de coordonner leur politique exterieure. 
C'est la condition pour qu'ils puissent exercer, 
dans la vie internationale, un role qui reponde 
aux traditions et a la puissance economique dont 
dispose l'Europe. De plus, la mise en commun du 
potentiel economique de nos pays ne peut fonc-
tionner que dans la mesure ou, a l'egard de 
l'exterieur, ces pays defendent des objectifs com-
muns et qu'ils les defendent en commun. A ces 
motifs d'ordre general s'en ajoutent aujourd'hui 
quelques autres de caractere plus particulier, 
mais qui donnent une urgence nouvelle a !'ela-
boration d'une union politique. II s'agit, tout 
d'abord, de la preparation de la Conference 
europeenne de securite et de cooperation qui doit 
permettre le developpement de la detente, !'inten-
sification des echanges avec les pays de !'Europe 
de l'Est, l'accord de facilites financieres a ces 
pays, !'elaboration d'une cooperation techno-
logique. 
5. D'autre part, il est evident que les relations 
entre !'Europe et les Etats-Unis devront faire 
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l'objet d'un nouvel examen destine d'abord a 
faciliter les echanges commerciaux entre les deux 
rives de !'Atlantique, en second lieu, a permettre 
un redressement de l'ordre monetaire internatio-
nal qui exigera certainement que l'Europe en-
courage et aide les Etats-Unis a assainir serieuse-
ment leur balance des paiements. 
6. L'evolution de la politique etrangere ameri-
caine, marquee a la fois par une volonte de par-
venir a des accords avec l'Union Sovietique sur 
la limitation des armes strategiques, un desir de 
ne pas maintenir de forces armees importantes 
sur le territoire de !'Europe continentale et le 
souci de limiter, d'une fa~on plus generale, ses 
engagements exterieurs, place !'Europe devant 
la necessite d'assurer directement une part ac-
crue dans les responsabilites de sa propre de-
fense. Une negociation entre les partenaires de 
!'Alliance atlantique s'imposera pour redefinir 
les engagements de chacun. Or, une telle nego-
ciation ne peut etre menee valablement que par 
une Europe occidentale qui aurait realise un 
accord sur un certain nombre d'objectifs precis, 
correspondant aux exigences les plus aigues a 
la fois de sa defense et de sa politique exterieure. 
Dans un monde qui a cesse de plus en plus de 
se presenter comme une simple confrontation de 
deux blocs, il est essentiel que !'Europe, si elle 
veut exister, parvienne a se definir elle-meme, 
tant dans le domaine politique que dans celui 
de sa defense, et a depasser les difficultes qu'a 
rencontrees sa participation a l'O.T.A.N. au cours 
des dernieres annees. 
7. L'Europe ne pourra sauvegarder son inde-
pendance et parler d'une voix commune que dans 
la mesure ou un accord prealable aura fixe le 
contenu d'une politique commune. L'un des buts 
de la conference des chefs d'Etat et de gouver-
nement etait evidemment de parvenir a un accord 
sur la fa~on de repondre a un certain nombre de 
problemes qui se posenf dans l'immediat, bien 
qu'il reste evident qu'un accord descendant aux 
details d'execution eta l'examen de tousles deve-
loppements possibles demeurait, dans les circons-
tances actuelles, impossible. 
8. Le communique de la conference au sommet 
reconnait ce fait dans son paragraphe 10: 
« 10. Les chefs d'Etat ou de gouvernement 
affirment que leurs efforts en vue de cons-
truire leur Communaute n'ont tout leur sens 
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in so far as member States succeed in acting 
together to cope with the growing world 
responsibilities incumbent on Europe." 
9. The Nine specified three fields in which they 
intended to achieve this as soon as possible : 
(a) a global development policy towards 
the third world ; 
(b) the progressive liberalisation of trade 
with the industrialised countries, parti-
cularly the United States and Japan ; 
(c) co-operation with the Eastern European 
countries, particularly in the framework 
of the conference on security and co-
operation in Europe. 
10. It must be recognised that mere intergovern-
mental co-operation cannot lead to a single 
policy, but on the other hand European govern-
ments are definitely not prepared once and for 
all to transfer overall powers in the field of for-
eign policy to common institutions in the near 
future. 
11. The first outline of a solution, at least provi-
sional, was found in September 1970 by the 
Davignon committee, which drew up the broad 
lines of a plan for political co-operation making 
it incumbent on the Six to hold half-yearly meet-
ings of Ministers for Foreign Affairs prepared by 
a political committee consisting of the directors 
for political affairs of the six ministries. This 
procedure has since been enlarged in the shape of 
the future Community. This body has never tried 
to draw up an overall foreign policy for Europe 
but has sought systematically to lead up to joint 
action in respect of a limited number of questions. 
Thus, it allowed States to retain their sover-
eignty in the foreign policy field while allowing 
Europe to speak with one voice in respect of 
certain particularly important problems. How-
ever, participating countries have been only 
partially satisfied with the way the political 
committee functioned since its work lacked con-
tinuity. At a meeting in Rome on 5th November 
1971, Mr. Roberto Ducci, outgoing Chairman of 
the Political Committee, recalled when submitting 
his report that the Political Committee could 
function satisfactorily only if it had a permanent 
secretariat, however small, and a Community 
group to analyse the international situation and 
thus allow it to prepare its exchanges of views 
in greater detail. 
194 
12. On the same occasion, Mr. Scheel, Federal 
German Minister for Foreign Affairs, proposed 
setting up a permanent secretariat and when 
Chancellor Brandt met President Pompidou in 
Paris on lOth and 11th February 1972 the two 
statesmen agreed that there should be a perma-
nent secretariat responsible for preparing poli-
tical co-operation. Since then, however, France 
has stated on several occasions that this secre-
tariat should be flexible and light-weight. Presi-
dent Pompidou even likened its work to that of a 
"switchboard" and France has also said that the 
secretariat should be located in Paris. In the end, 
the idea of creating a political secretariat in the 
immediate future was not retained at the summit 
conference. 
13. Nor, moreover, does the European Com-
munity have a wide enough juridical basis to be 
able to draw up a common defence policy and, 
in the immediate future, it is therefore logical 
for it not to deal with all the foreign policy 
problems connected with defence. So far, WEU 
has been alone in exercising such responsibilities 
in the European framework and it seems unlikely, 
in view of the differences of views between 
France and its partners over defence matters, 
that much progress may be made forthwith. 
14. However, at its meeting in Rome on 11th 
September, the WEU Council deliberately 
refrained from considering the foreign policy 
matters which called for real concertation so 
that they might be discussed at the meeting of 
the Ten which was to follow that of the Seven. 
Such a decision might be justified when consider-
ing the prospect of an enlarged Community, at 
least where economic matters are concerned. It 
seems far more debatable if the future of a nine-
power economic Community is considered. Ire-
land cannot contribute much to a common Euro-
pean policy since it is not a member of the 
Atlantic Alliance and on essential items it can-
not consider aligning its policy on that pursued 
by the members of the Atlantic Pact. Conse-
quently, to refuse discussion in the framework 
of WEU in favour of a framework that is much 
wider but not bound by treaty and without a 
que dans la mesure ou les Etats membres 
parviennent a agir ensemble pour faire face 
aux responsabilit~s croissantes qui incombent 
a 1 'Europe dans le monde. » 
9. Les Neuf ont prec~ trois domaines dans 
lesquels ils entendaient parvenir rapidement a 
un tel resultat: 
(a) une politique globale de d~veloppement 
en faveur du tiers monde ; 
(b) la liberation progressive des oohanges 
avec les pays industriali~, et surtout 
avec les Etats-Unis et le Japon; 
(c) la coop~ration avec les pays de !'Europe 
de l'Est dans le cadre notamment de la 
Conference sur la securit~ et la coope-
ration en Europe. 
10. II faut bien reconnaitre que la simple coope-
ration intergouvernementale ne permet pas de 
parvenir a !'elaboration d'une politique unique, 
mais il est certain, d'autre part, que les gouverne-
ments europeens ne sont nullement prets a deci-
der, dans de brefs d~lais, un transfert de compe-
tences gen~ral et irrevocable en matiere de poli-
tique etrangere a des institutions communes. 
11. Une ebauche de solution, au moins provi-
soire, a ce probleme a e~ trouv~ lorsqu'en sep-
tembre 1970, le Comit~ Davignon avait elabore 
les grandes !ignes d'un projet de cooperation 
politique qui engageait les Six a tenir des 
reunions semestrielles des ministres des affaires 
etrangeres preparees par un comite politique 
forme des directeurs des affaires politiques dans 
les six ministeres. Depuis lors, ce mecanisme a 
eM elargi a !'image de la future Communaut~. Cet 
organe n'a jamais pretendu elaborer !'ensemble 
d 'une politique etrangere de 1 'Europe, mais a 
cherche systematiquement a debaucher sur une 
action commune a propos d'un nombre limite de 
questions. II permettait done aux Etats de con-
server leur souverainete en matiere de politique 
etrangere, tout en permettant a 1 'Europe de 
s'exprimer d'une voix commune a propos de quel-
ques problemes particulierement importants. 
Toutefois, le fonctionnement du Comite politique 
n'a donne qu'une satisfaction partielle aux pays 
qui y participerent dans la mesure ou la conti-
nuite dans la conduite des travaux lui a manqu~ 
et, lors de la reunion de Rome, le 5 novembre 
1971, M. Roberto Ducci, Pr~ident sortant du 
Comite politique, a rappele, en presentant son 
rapport, que le Comite politique ne pourrait 
fonctionner de fa~on satisfaisante que s'il ~tait 
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dote d'un secretariat permanent, meme restreint, 
ainsi que d'un groupe communautaire d'analyse 
de la situation internationale qui lui permettrait 
de preparer de maniere plus approfondie ses 
echanges de vues. 
12. De son cote, M. Scheel, Ministre des affaires 
etrangeres de la Republique FM~rale d' Alle-
magne, proposait, a cette occasion, la creation 
d'un secretariat permanent et, lors de la ren-
contre du Chancelier Brandt avec M. Pompidou, 
les 10 et 11 fevrier 1972 a Paris, les deux hom-
mes d'Etat se mirent d'accord en faveur d'un 
secr~tariat permanent charge de preparer la 
cooperation politique. Toutefois, du cote fran~ais, 
il a ete precise, a plusieurs reprises depuis lors, 
que l'on desirait que ce secretariat demeure une 
structure souple et Iegere. Le President Pompi-
dou evoqua meme a ce propos l'image d'un 
« standard telephonique » et, en meme temps, la 
France demandait que cet organisme soit fix~ a 
Paris. Finalement, la conference au sommet n'a 
pas retenu l'idee de creer, dans l'immMiat, un 
secretariat politique. 
13. Par ailleurs, la Communaute europ~nne ne 
dispose pas actuellement d'une base juridique 
suffisante pour l'etablissement d'une politique 
de defense commune et il est, par consequent, 
logique qu'elle ne pretende pas, dans l'immediat, 
aborder !'ensemble des problemes de politique 
etrangere qui touchent ala d~fense. Jusqu'a pr~­
sent, ces comp~tences appartiennent, dans le do-
maine europeen, ala seule U.E.O. et il semble peu 
probable, ~tant donne en particulier les divergen-
ces de vues entre la France et ses partenaires 
sur les problemes de defense, que de grands 
progres puissent etre reali~ rapidement. 
14. Toutefois, lors de sa reunion de Rome du 
11 septembre, le Conseil de l'U.E.O. a deliMre-
ment ecarte de ses deliberations toutes les ques-
tions de politique exterieure impliquant une veri-
table concertation, pour les soumettre a la reunion 
des Dix qui devait suivre celle des Sept. Une 
telle decision pouvait se justifier en envisageant 
le cadre d'une Communaute elargie, au moins 
pour ce qui concernait les affaires touchant es-
sentiellement le domaine economique. Cela parait 
bien plus contestable si l'on considere l'avenir 
d'une Communaute economique a Neuf. L'apport 
de l'Irlande a une politique commune de I 'Europe 
ne peut que rester mince puisque ce pays - qui 
n'est pas membre de !'Alliance atlantique - ne 
peut envisager de s'aligner, sur les points essen-
tiels, sur une politique conduite par des membres 
du Pacte atlantique. Alors, refuser de deliMrer 
dans le cadre de l'U.E.O. pour le faire dans un 
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parliamentary counterpart is tantamount to mak-
ing political Europe an empty shell and is con-
trary to the spirit if not the letter of the modified 
Brussels Treaty. 
15. The fact that Norway has decided not to 
join the Community but that Denmark will do so 
might not facilitate the elaboration of a joint 
foreign policy in the framework of the Nine since 
Denmark will perhaps hesitate to follow a course 
which might separate it still further from its 
Scandinavian partners. 
16. Finally, the Nine did not decide to go very 
far in this field at the summit conference in 
Paris, the relevant decisions being confined to 
paragraph 14 of the communique: 
"14. The Heads of State or of Government 
agreed that political co-operation between 
the member States of the Community on 
foreign policy matters had begun well and 
should be still further improved. 
They agreed that consultations should be 
intensified at all levels and that the foreign 
ministers should in future meet four times 
a year instead of twice for this purpose. 
They considered that the aim of their co-
operation was to deal with problems of cur-
rent interest and, where possible, to for-
mulate common medium and long-term posi-
tions, keeping in mind, inter alia, the inter-
national political implications for, and the 
effects of, Community policies under con. 
struction. On matters which have a direct 
bearing on Community activities, close con-
tact will be maintained with the institutions 
of the Community. 
They agreed that the foreign ministers 
should produce, not later than 30th June 
1973, a second report on methods of improv-
ing political co-operation in accordance with 
the Luxembourg report." 
17. In other words, the Ministers for Foreign 
Affairs will meet more often to consider foreign 
policy matters but the Nine did not manage to 
agree on any measures committing them to reach 
real decisions. The Ministers of the Seven already 
met in this way in the framework of the WEU 
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Council and if they prefer to continue these 
meetings in another forum it is probably because 
they found WEU too binding already, parti-
cularly after the crisis in January 1969 which 
raised the question of unanimity decisions on the 
agenda itself. In addition, in WEU they have to 
report on their work to a parliamentary assem-
bly. Probably, as in Rome in September 1972, 
the Ministers will prefer to hold discussions in 
the framework of the Nine, which commit them 
to nothing, rather than that of the Seven, where 
they have a little less freedom of action. The 
question of co-ordinating the work of the Seven 
and the Nine therefore arises at least where the 
two series of ministerial meetings are concerned. 
U. The summit conference and WEU 
18. No new institutions for political co-opera-
tion were set up at the summit conference and 
everything indicates that the question of the 
application of the modified Brussels Treaty and 
the work of WEU were not discussed. 
19. In recent years, however, there has definitely 
been some conjecture as to what this institution's 
role might be, should the institutions of an 
enlarged European Community deal with for-
eign policy matters. 
20. Your Rapporteur considers that several 
fields must be distinguished here : 
(a) The Brussela Treaty 
21. The modified Brussels Treaty is the only 
treaty between European powers which commits 
the signatories to afford automatic assistance if 
they are the object of an armed attack and also 
urges them to consult each other on matters 
affecting their foreign policy. It is quite obvious 
that if such consultations are held outside WEU 
it is not desirable for the bodies set up by the 
Brussels Treaty to duplicate the work done in 
other institutions. In this case, however, such 
other institutions must not forget that, in addi-
tion to their responsibilities under their own 
charters, they also have the task of applying the 
modified Brussels Treaty. 
22. Hence, the WEU Assembly, an organ of the 
treaty itself, will in any event retain its duty 
cadre plus large, mais depourvu des contraintes 
d'un traite et de tout interlocuteur parlemen-
taire, n'est-ce pas vider, a priori, !'Europe poli-
tique de tout contenu et violer la lettre, peut-
etre, mais en tout cas l'esprit, du Traite de 
Bruxelles modifie? 
15. Le fait que la Norvege ait refuse d'adherer 
a la Communaute, mais que le Danemark l'ait 
accepte, pourrait ne pas faciliter !'elaboration 
d'une politique etrangere commune dans le cadre 
des Neuf puisque le Danemark hesitera peut-etre 
a s'engager sur une voie qui l'eloigne davantage 
de ses partenaires scandinaves. 
16. Finalement, les Neuf n'ont pas voulu aller 
bien loin dans ce domaine, lors du « sommet » 
de Paris, puisque leurs decisions se limitent ici 
a !'article 14 du communique: 
« 14. Les chefs d'Etat ou de gouvernement 
ont estime que la cooperation politique entre 
les Etats membres dans le domaine de la 
politique etrangere avait debute de fac;on 
satisfaisante et devrait etre encore ame-
lioree. 
lis sont convenus que les consultations se-
raient intensifiees a tous les niveaux et que, 
en particulier, les ministres des affaires 
etrangeres se reuniraient desormais quatre 
fois au lieu de deux fois par an a cet effet. 
lis ont considere que l'objectif de cette coope-
ration etait de traiter des questions d'actua-
lite et, dans la mesure du possible, de definir 
des positions communes a moyen et a long 
terme, en ayant a l'esprit, entre autres, les 
implications et les effets, dans le domaine de 
la politique internationale, des politiques 
communautaires en voie d'elaboration. Pour 
les matieres qui ont une incidence sur les 
activites communautaires, un contact etroit 
sera maintenu avec les institutions de la 
Communaute. 
lis sont convenus que les ministres des af-
faires etrangeres elaboreraient, d'ici au 
30 juin 1973, un second rapport sur les 
methodes permettant d'ameliorer la coope-
ration politique, ainsi qu'il avait ete prevu 
dans le rapport de Luxembourg. » 
17. C'est dire que les ministres des affaires 
etrangeres se reuniront plus souvent pour exami-
ner les problemes de politique etrangere, mais 
les Neuf n'ont pu se mettre d'accord sur aucune 
mesure les contraignant a parvenir a des deci-
sions veritables. Ceux des Sept se reunissaient 
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deja de la meme fac;on dans le cadre du Conseil 
de l'U.E.O. et, s'ils ont prefere poursuivre ces 
reunions dans un autre cadre, c'est probablement 
parce qu'iis trouvaient l'U.E.O. trop contrai-
gnante deja, surtout depuis la crise de janvier 
1969 qui avait pose la question de la decision a 
l'unanimite sur l'ordre du jour lui-meme. De 
plus, l'U.E.O. les oblige a rendre un certain 
compte de leurs travaux a une assemblee parle-
mentaire. II est vraisemblable que, comme a 
Rome en septembre 1972, les ministres continue-
rant a preferer des discussions dans le cadre des 
Neuf, qui ne leur impose rien, plutot que dans 
celui des Sept qui leur laisse un peu moins de 
liberte d'action. De ce fait, se pose la question 
de la coordination des travaux des Sept et des 
Neuf, au moins dans le cas des deux reunions 
ministerielles. 
D. La conference au sommet et l'U.E.O. 
18. La conference au sommet n'a pas cree d'ins-
titutions nouvelles pour la cooperation politique 
et tout donne a penser que l'on n'y a pas abordl' 
la question de !'application du Traite de Bruxe}. 
les modifie et du fonctionnement de l'U.E.O. 
19. Neanmoins, il est certain que l'on s'est de-
mande, au cours des dernieres annees, ce que 
pourrait etre le role de cette institution a partir 
du moment oil les organes d'une Communaute 
europeenne elargie traiteraient des questions de 
politique etrangere. 
20. De l'avis de votre rapporteur, il faudrait ici 
distinguer plusieurs domaines : 
(a) Le TraiU de Brwcelles 
21. Le Traite de Bruxelles modifie est le seul 
traite entre puissances europeennes qui, d'une 
part, engage ses signataires a une assistance auto-
matique s'ils font l'objet d'une agression et qui, 
d'autre part, les incite a se consulter sur les 
questions touchant a leur politique etrangere. II 
est bien evident que, si ces consultations ont 
lieu dans un autre cadre que l'U.E.O., il n'est 
pas souhaitable que les activites des organes pro-
pres au Traite de Bruxelles fassent double em-
ploi avec celles d'autres institutions. Cependant, 
il est essentiel que ces autres institutions ne per-
dent pas de vue, dans ce cas, qu'elles n'ont pas 
seulement la charge qui est definie par leur 
propre charte, mais qu'elles ont aussi la mission 
d'appliquer le Traite de Bruxelles modifie. 
22. De ce fait, l'Assemblee de l'U.E.O., creee par 
le traite lui-meme, conservera, en tout etat de 
DOCUMENT 590 
of supervising the application of the treaty as 
long as there is no amendment of the treaty 
which remains in force until1998. 
23. But WEU has already had to curb its activi-
ties twice, in 1959 when the exercise of its 
cultural and social responsibilities was trans-
ferred to the Council of Europe and in 1950 
when certain defence activities were transferred 
to NATO. In 1956, the Assembly asked an inter-
national legal expert, Mr. Charles Rousseau, to 
specify to what extent the 1950 decision still 
applied to the modified Brussels Treaty. The 
legal opinion then given indicated inter alia that : 
"Under the categorical terms of Article VIII 
of the revised Brussels Treaty, introduced 
in 1954 - i.e. 5 ¥2 years after the conclu-
sion of the North Atlantic Treaty - that, 
if it is possible to envisage transferring 
functions, or apportioning the exercise of 
the specifically military competences between 
the directing or consultative bodies of WEU 
and of NATO, it would quite clearly run 
counter to the provisions of the revised Brus-
sels Treaty to envisage the complete suppres-
sion (by dissolution or merger) of a body 
essential to the operation of this Treaty, 
such as the Council of WEU created under 
the amended Article VIII. 
It does not, however, follow that the con-
clusion of the North Atlantic Treaty, 
although modifying beyond any doubt the 
individual conditions under which compe-
tence in defence matters was exercised by 
member States of the Brussels Treaty Organ-
isation, at the same time paralysed the 
competences of the organs of the particular 
international community set up in 1948, or 
affect their relations inter se. As a result, 
for example, the Council of WEU cannot 
now, any more than in the past, be con-
sidered free of the obligation to submit to 
the Assembly of WEU the explanations on 
defence matters which it is required to give 
(see Article IX of the revised Brussels 
Treaty) and from which no subsequent deci-
sion of the organisation has absolved it." 
24. The fact that France is no longer party to 
the NATO integrated military structure there-
fore raises the problem of how far NATO can 
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still claim to carry out the duties entrusted to 
WEU in the modified Brussels Treaty. 
(b) The Council 
25. The fact that the nine Ministers for Foreign 
Affairs are now to meet four times a year to 
concert their foreign policies gives ground for 
believing that the WEU Council will restrict 
its activities and perhaps hold less frequent 
meetings than previously. 
26. But, although it may be possible for the 
Council to hand over some of its duties concern-
ing consultations on foreign policy to other 
organisations, it has other duties which cannot 
be passed on at the present juncture, for 
instance: 
(i) its commitment towards the Assembly, 
to which it has to submit an annual 
report, the Assembly being its normal 
counterpart in accordance with the 
treaty. 
Should political consultations be deve-
loped in another forum, consideration 
will therefore have to be given to 
the Council reporting on them to 
the Assembly. There is a precedent in 
the case of defence questions since the 
WEU Council has always reported to 
the Assembly on work done in the frame-
work of NATO. It might seem 
logical for the Ministers to report to 
the European Parliament on discus-
sions held in the framework of the 
enlarged Community, but so far the 
European Parliament has no powers 
in this field ; 
(ii) the work of the Agency for the Con-
trol of Armaments ; 
(iii) the work of the Standing Armaments 
Committee; 
(iv) consideration of matters concerning the 
the force levels of member States and 
the maintenance of certain British 
forces on the mainland of Europe ; 
(v) finally, it should be recalled that 
Article VIII, paragraph 3, of the modi-
fied Brussels Treaty makes it incum-
bent on the WEU Council, at the 
request of any of its members, to meet 
cause, tant que le traite n'aura pas ete modifie, 
la fonction de controler !'application de ce traite 
qui reste en vigueur jusqu'en 1998. 
23. Mais, a deux reprises deja, l'U.E.O. a ete 
amenee a limiter ses activites, d'une part en 1959 
a propos des questions culturelles et sociales par 
transfert de l'exercice de ses competences au 
Conseil de !'Europe, d'autre part, en 1950, a 
propos de la defense, au profit de l'O.T.A.N. 
L'Assemblee a, en 1956, demande a un expert de 
droit international, M. Charles Rousseau, de pre-
ciser dans quelle mesure la decision de 1950 valait 
encore pour le Traite de Bruxelles revise. L'avis 
juridique alors formule precisait notamment : 
« ... En presence des termes imperatifs de 
!'article VIII du Traite de Bruxelles revise 
introduits en 1954 - soit 5 ans 1/2 apres la 
conclusion du Traite de !'Atlantique Nord-
s'il est concevable d'admettre des transferts 
d'attributions ou des amenagements dans 
l'exercice des competences specifiquement 
militaires entre les organes directeurs ou 
consultatifs de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N., il 
serait manifestement contraire aux disposi-
tions du Traite de Bruxelles revise d'envi-
sager la disparition complete (sous forme de 
dissolution ou de fusion) d'un organe essen-
tiel au fonctionnement dudit traite, tel que 
le Conseil de l'U.E.O. etabli par !'article 
VIII amende. 
11 ne s'ensuit pas, cependant, que la conclu-
sion du Traite de !'Atlantique Nord, si elle 
a indiscutablement modifie les conditions 
individuelles d'exercice de la competence de 
defense par les Etats membres de !'Organi-
sation du Traite de Bruxelles, ait en meme 
temps paralyse les competences appartenant 
aux organes de la communaute internatio-
nale particuliere instituee en 1948 ou affecte 
leurs rapports inter se. 11 en resulte, par 
exemple, que, pas plus aujourd'hui qu'hier, 
le Conseil de l'U.E.O. ne doit etre regarde 
comme affranchi de !'obligation de fournir 
a l'Assemblee de l'U.E.O. en matiere de 
defense les eclaircissements auxquels il est 
tenu (voir article IX du Traite de Bruxel-
les amende) et dont aucune decision ulte-
rieure de !'organisation ne l'a dispense.» 
24. 11 convient de considerer que le fait que la 
France ne participe plus a !'organisation mili-
taire integree de l'O.T.A.N. pose le probleme de 
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savoir dans queUe mesure cette organisation peut 
encore pretendre exercer des attributions confiees 
a l'U.E.O. par le Traite de Bruxelles modifie. 
(b) Le Conseil 
25. Le fait que les ministres des affaires etran-
geres des Neuf vont desormais se reunir quatre 
fois par an pour proceder a une concertation de 
leur politique etrangere donne a penser que le 
Conseil de l'U.E.O. restreindra son activite et, 
peut-etre, que ses reunions seront desormais moins 
frequentes que par le passe. 
26. Mais, si le Conseil peut se decharger au 
profit d'autres organisations de certaines de ses 
activites qui touchent la consultation dans le 
domaine de la politique etrangere, il en est d'au-
tres dont il ne peut, dans l'etat actuel des choses, 
se debarrasser, notamment: 
(i) De servir d'interlocuteur a l'Assemblee 
a laquelle i1 est astreint de presenter 
son rapport annuel et dont il est, de 
par le traite, l'interlocuteur normal. 
Force est done d'envisager, au cas ou 
les consultations politiques se develop-
peraient dans un autre cadre, que le 
Conseil rende compte a l'Assemblee de 
ces deliberations. Il existe un precedent 
a propos des questions de defense ou 
le Conseil de l'U.E.O. a constamment 
rendu compte a l'Assemblee de travaux 
accomplis dans le cadre de l'O.T.A.N. 
11 pourrait naturellement paraitre lo-
gique que les ministres rendent compte 
au Parlement europeen des delibera-
tions qui ont lieu dans le cadre de la 
Communaute elargie. Mais, jusqu'a 
present, le Parlement europeen n'est 
dote d'aucun pouvoir en la matiere. 
(ii) Du fonctionnement de l'Agence pour le 
Controle des Armaments. 
(iii) De l'activite du Comite Permanent des 
Armements. 
( iv) De l'examen des questions touchant au 
niveau des forces des Etats membres 
et au maintien de certaines forces bri-
tanniques sur le continent. 
( v) Enfin, i1 convient de rappeler que 
!'article VIII, paragraphe 3, du Traite 
de Bruxelles modifie, donne au Conseil 
de l'U.E.O. !'obligation de se reunir 
immediatement, ala demande d'un seul 
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immediately for consultations "with 
regard to any situation which may 
constitute a threat to peace, in what-
ever area this threat should arise, or 
a danger to economic stability". Not 
even the Rome Treaty contains a pro-
vision so binding on the EEC Council 
in the event of the international eco-
nomic order being endangered. A for-
tiori, neither the EEC Council nor any 
other European intergovernmental 
body has such obligations in the event 
of a threat to peace. The WEU Coun-
cil cannot therefore rely on others to 
meet the stipulation contained in 
Article VIII. 
27. Whereas the communique of The Hague 
conference called the Communities the "original 
nucleus from which European unity has been 
developed", which was historically incorrect but 
could have implications for the future, the com-
munique of the Paris conference considered the 
Communities merely as "the driving force of 
European construction" which should lead to a 
"European union" embracing all relations 
between the EEC member States. 
28. This new wording no longer implies that all 
relations must be of a Community nature and 
consequently many courses are left open for 
achieving this union. 
29. It is quite possible to envisage institutions 
other than the EEC having a place in the union, 
every branch not necessarily being restricted to 
the EEC member countries alone. A link between 
WEU and the EEC, which only a short time ago 
seemed to be an aim of the Seven, now no longer 
seems to be a definite prospect among the Nine 
who, far from considering WEU as an organisa-
tion with a "provisional" role, no longer take 
a definite stand on the nature of the European 
institutions in the next few years. 
30. It may appear desirable for foreign policy 
consultations between European countries to be 
held mainly among the nine EEC member coun-
tries, quite simply because there can be no ques-
tion of a European union developing fully out-
side the Communities. 
31. It must, however, be noted that such consul-
tations do not entirely fulfil the duties entrusted 
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to the WEU Council by the Brussels Treaty 
since : 
(i) there is no binding commitment, parti-
cularly in the event of a threat to inter-
national peace ; 
(ii) there is no obligation to define the lines 
of a minimum agreement between par-
ticipants; 
(iii) there is no question of reporting to a 
parliamentary assembly ; 
( iv) all the participating countries are not 
necessarily committed ; 
( v) they do not cover the application of 
the clauses of the Brussels Treaty con-
cerning armaments or armed forces. 
32. For this reason, too, the WEU Assembly 
cannot be content with a mere de facto transfer 
of intergovernmental concertation from one 
institution to another. As long as the modified 
Brussels Treaty remains in force, WEU will 
retain its full responsibilities even if the exer-
cise of some of them is entrusted to other institu-
tions on a revocable basis. 
33. The question therefore arises as to whether 
real political consultations will continue to be 
held in the WEU framework. This does not seem 
to be the case at present. Thus, the problem of 
the nature of European union in the political 
field therefore arises. Is it merely to be a matter 
of co-operation between diplomats from various 
countries Y Is an attempt to be made to define a 
real European policy under the supervision of 
public opinion and a parliamentary assembly Y 
The former is certainly not to be precluded since 
it seems effective, but it is to be wondered whe-
ther the latter should not, to all intents and pur-
poses, be continued or re-established. 
34. On the other hand, it is clear that wholly 
informal consultations between the Nine have 
many advantages from the government point of 
view compared with any that might be held in 
the framework of WEU. Such consultations have 
certainly started and will probably continue. 
35. There are, however, still many uncertainties 
as to the nature and scope of nine-power political 
consultations. 
de ses membres, en vue d'une concer-
tation « sur toute situation pouvant 
constituer une menace contre la paix, 
en quelque endroit qu'elle se produise, 
ou mettant en danger la stabilite eco-
nomique ». Meme le Traite de Rome ne 
prevoit pas de mesure aussi contrai-
gnante pour le Conseil de la C.E.E., 
dans le cas de danger pour l'ordre 
economique international. A fortiori, 
ni le Conseil de la C.E.E., ni aucun 
organe intergouvernemental europeen, 
n'ont a faire face a de telles obliga-
tions en cas de meu1.ces contre la paix. 
Le Conseil de l'U.E.O. ne peut done 
s'en remettre a d'autres pour repondre 
a cette stipulation de !'article VIII. 
27. Alors que le communique de la Conference 
de La Haye precisait que les Communautes cons-
tituaient le « noyau originel de la construction 
europeenne », ce qui etait historiquement faux, 
mais qui pouvait avoir des implications pour 
l'avenir, le communique sur la Conference de 
Paris ne considere plus les Communautes que 
comme un « element moteur de la construction 
europeenne ». Celle-ci devrait s'achever en une 
« union europeenne » embrassant !'ensemble des 
relations entre les Etats membres de la C.E.E. 
28. Cette nouvelle formulation n'implique plus 
que !'ensemble de ces relations doive avoir un 
caractere communautaire et, par consequent, elle 
laisse ouverte un grand nombre de possibilites 
pour la realisation de cette union. 
29. L'on pourrait parfaitement concevoir que 
d'autres institutions que la C.E.E. trouvent leur 
place dans une union qui ne comprendrait pas 
necessairement, dans chacune de ses branches, 
les seuls pays membres de la C.E.E. Un lien 
entre l'U.E.O. et la C.E.E., qui paraissait na-
guere encore etre l'objectif des Sept, semble 
disparaitre de la perspective des Neuf qui, loin 
de considerer l'U.E.O. comme une organisation a 
vocation « provisoire », ne prennent plus nette-
ment position sur la nature des institutions euro-
peennes au cours des prochaines annees. 
30. Il peut paraitre souhaitable que les consul-
tations entre pays europeens en matiere de poli-
tique exterieure aient surtout lieu entre les neuf 
pays membres de la C.E.E., tout simplement 
parce que l'on ne saurait concevoir de veritable 
developpement d'une union europeenne en dehors 
des Communautes. 
31. Cependant, il faut bien voir que de telles 
consultations ne remplissent pas entierement les 
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missions confiees par le Traite de Bruxelles au 
Conseil de l'U.E.O. En effet : 
( i) elles n'ont aucun caractere obligatoire, 
notamment en cas de menace contre la 
paix internationale ; 
(ii) elles ne contraignent pas a definir les 
lignes d'un accord minimum entre les 
participants ; 
(iii) elles n'ont de compte a rendre a au-
cune assemblee parlementaire; 
( iv) elles n'engagent pas necessairement 
!'ensemble des pays qui y participent ; 
( v) elles ne concernent pas !'application 
des clauses du Traite de Bruxelles en 
matiere d'armements ni de forces 
armees. 
32. De ce fait, egalement, l'Assemblee de 
l'U.E.O. ne peut se satisfaire d'un simple trans-
fert de fait de la concertation intergouvernemen-
tale d'une institution a une autre. Tant que le 
Traite de Bruxelles modifie restera en vigueur, 
l'U.E.O. conservera la totalite de ses competen-
ces, meme si l'exercice de certaines d'entre elles 
etait confie a d'autres institutions, a titre re-
vocable. 
33. La question se pose done de savoir si les 
consultations politiques veritables continueront 
a avoir lieu dans le cadre de l'U.E.O. Il semble 
que ce ne soit plus le cas actuellement. Nean-
moins, de ce fait, se trouve pose le probleme de 
la nature de l'union de l'Europe dans le domaine 
politique. Doit-il s'agir d'une simple cooperation 
entre les diplomates des differents pays Y S'agit-
il de tenter de definir une veritable politique 
europeenne sous le controle de !'opinion et d'une 
assemblee parlementaire Y Il est certain que l'on 
ne peut ecarter la premiere formule qui semble 
efficace, mais l'on peut se demander si la seconde 
ne devrait pas, en tout etat de cause, etre main-
tenue, voire retablie. 
34. D'autre part, il n'est pas douteux que les 
consultations, depourvues de tout caractere for-
mel, entre les Neuf presentent beaucoup d'avan-
tages aux yeux des gouvernements par rapport a 
celles qui pourraient avoir lieu dans le cadre de 
l'U.E.O. Il n'est pas douteux que ces consulta-
tions se sont developpees et continueront sans 
doute a le faire. 
35. En effet, bien des obscurites demeurent sur 
la nature et la portee des consultations politiques 
entre les Neuf. 
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36. (i) Meeting four times a year, the Ministers 
for Foreign Affairs will probably either have to 
hold their WEU ministerial meetings concur-
rently with the nine-power meetings, as in Rome 
last September, or reduce the number of WEU 
ministerial meetings, holding two a year, for 
instance, as opposed to four nine-power meetings. 
It would then be necessary to decide as to how 
to share out the questions to be discussed between 
the two bodies. 
37. (ii) At the Rome meeting, all matters requir-
ing any sort of decision were set aside for the 
Ten to discuss, while the WEU Council merely 
listened to accounts by one or other of its mem-
bers regarding bilateral exchanges with other 
powers. 
38. There is no reason to think that this will 
always be the case. For instance, perhaps Ireland 
and Denmark may not wish to deal with certain 
aspects of their relations with the eastern coun-
tries in a purely western framework, in which 
event WEU would still be the only possible 
forum in which Europeans could discuss such 
matters. 
39. The WEU Council, however, will be able to 
carry out its duties effectively only insofar as 
the governments wish it to do so and provide the 
members of the Permanent Council with the 
necessary information and instructions for this 
purpose, in both the foreign policy and the 
defence fields. In any event, even i:f, for a time, 
the WEU Council is not used as a framework for 
major political consultations, WEU will remain 
in reserve as a means of expression for Europe 
in the security and diplomatic fields whenever 
the need arises. 
(c) The Secretariat 
40. The question of setting up a political secre-
tariat for the enlarged Community seems to have 
been excluded from the agenda of the summit 
conference and it is not therefore likely to be 
set up in the next few months or even years. But 
although the creation of a political secretariat 
raises problems which the European States are 
not ready to solve, the existence of the WEU 
secretariat should not be forgotten. I:f the gov-
ernments were willing, there would be nothing 
to prevent this secretariat being equipped to 
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provide all the services which might be expected 
of it in the event of political consultations being 
developed in the framework of the Seven. 
(d) The Assembly 
41. Neither the responsibilities nor the Charter 
of the WEU Assembly have ever been questioned 
and in presenting the foreign affairs budget the 
Netherlands Government adopted a position 
which cannot be far removed from that of most 
other European governments : 
"The government is aware that following 
the intensification of political co-operation 
between the EEC member countries on the 
basis of the Luxembourg report of October 
1970, political concertation in WEU will lose 
some of its importance. It is nevertheless 
convinced that WEU still has a role to play 
in the framework of western co-operation, 
particularly in view of the WEU countries' 
very strict obligation to afford mutual 
assistance, as defined in Article V of the 
modified Brussels Treaty. The government 
also wishes to emphasise how much impor-
tance it attaches to the constructive activi-
ties of the WEU Assembly and in particular 
to the detailed reports and studies which it 
prepares on political and military matters. 
It is inevitable, however, that the present 
changes in the position of WEU will also 
have repercussions on the future of the 
WEU Assembly. 
A definite solution of the problems arising 
cannot be envisaged for the moment. During 
the forthcoming discussions on the subse-
quent development of co-operation in the 
framework of Europe, the question of 
WEU's place in this co-operation will cer-
tainly be on the agenda. The government 
will closely examine any suggestions and 
ideas which the WEU Assembly may put 
forward in this connection. In any event, 
it attaches the highest importance to the 
the process of European integration being 
accompanied to the full by corresponding 
parliamentary activities." 
36. (i) Le fait que les ministres des affaires 
etrangeres se reunissent quatre fois par an ame-
nera probablement, soit a juxtaposer, comme ce 
fut le cas a Rome en septembre dernier, les 
reunions ministerielles de l'U.E.O. et celles des 
Neuf, soit a reduire le nombre des reunions mi-
nisterielles du Conseil de l'U.E.O., par exemple 
en en fixant le nombre a deux par an, contre 
quatre pour les reunions a Neuf. La question se 
posera done de savoir comment la matiere sera 
repartie entre ces deux organes. 
37. (ii) Lors de la reunion de Rome, toutes les 
questions impliquant une decision quelconque ont 
ete reservees aux deliberations des Dix, tandis 
que le Conseil de l'U.E.O. n'a fait qu'ecouter les 
relations de tel ou tel de ses membres sur ses 
echanges bilateraux avec les puissances exte-
rieures. 
38. Rien ne permet de dire qu'il en sera de 
meme par la suite et il pourrait paraitre vrai-
semblable que l'Irlande ou le Danemark ne veuille 
pas aborder, dans un cadre purement occidental, 
certains aspects de leurs relations avec les pays 
de l'Est et que, par consequent, le seul forum 
possible pour une discussion entre Europeans a 
ce propos demeure l'U.E.O. 
31. Toutefois, le Conseil de l'U.E.O. ne peut 
remplir effectivement sa mission que dans la 
mesure ou les gouvernements le voudront et don-
neront effectivement aux membres du Conseil 
permanent les informations et les instructions 
necessaires a son fonctionnement, tant dans le 
domaine de la politique etrangere que dans celui 
de la defense. En tout etat de cause, meme si le 
0onseil de l'U.E.O. ne sert plus, pendant une 
certaine periode, de cadre a des consultations 
politiques majeures, l'U.E.O. demeurera en re-
serve comme moyen d'exprimer la personnalite 
europeenne dans les domaines de la securite et 
de la diplomatie, des que la necessite s'en fera 
sentir. 
(c) Le Secretariat 
40. La question de la creation d'un secretariat 
politique de la Communaute elargie semble avoir 
ete ecartea de l'ordre du jour de la conference 
au sommet, et il faut done considerer qu'il ne 
sera pas cree au cours des prochains mois, sinon 
des prochaines anneas. Mais, si la creation d'un 
secretariat politique pose des problemes que les 
Etats europeans ne sont pas prets a resoudre, il 
convient de rappeler !'existence du Secretariat 
de l'U.E.O. Rien n'empecherait, si les gouverne-
ments le voulaient, d'etoffer suffisamment ce 
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secretariat pour qu'il rende !'ensemble des ser-
vices que l'on pourrait attendre de lui si la con-
sultation politique se developpait dans le cadre 
des Sept. 
· (d) L' .Aasemblee 
41. Niles competences, ni la Charte de l'Assem-
blee de l'U.E.O. n'ont jamais ete mises en ques-
tion et le gouvernement neerlandais a encore 
exprime, a !'occasion de la presentation du bud-
get des affaires etrangeres devant les Chambres, 
une position qui doit etre assez proche de celle 
de la plupart des autres gouvernements euro-
peens: 
« Le gouvernement est conscient de ce qu'a 
la suite de !'intensification de la cooperation 
politique entre les pays membres de la 
C.E.E. sur la base du rapport de Luxem-
bourg d'octobre 1970, la concertation poli-
tique au sein de l'U.E.O. doit perdre de son 
importance. Neanmoins, il est convaincu que 
l'U.E.O. a toujours un role a remplir dans 
le cadre de la cooperation occidentale, no-
tamment en pensant ala tres stricte obliga-
tion d'assistance mutuelle des membres de 
l'U.E.O., telle qu'elle est definie par !'article 
V du Traite de Bruxelles modifie. Ensuite, 
le gouvernement tient a nouveau a exprimer 
avec force la grande importance qu'il attri-
bue aux activites constructives de l'Assem-
blee de l'U.E.O. et, notamment, aux rapports 
approfondis et aux etudes de l'Assemblee 
sur les sujets politiques aussi bien que mili-
taires. II va de soi, neanmoins, que les trans-
formations qui sont en train de se realiser 
en ce qui concerne la position de l'U.E.O. 
auront aussi des consequences pour l'avenir 
de l'Assemblee de l'U.E.O. 
Une solution concrete des problemes qui se 
posent ne peut encore etre envisagee actuel-
lement. A !'occasion de la concertation qui 
aura lieu au cours de la prochaine periode 
sur le developpement ulterieur de la coope-
ration dans le cadre de !'Europe, la question 
de laplace de l'U.E.O. dans cette cooperation 
sera certainement mise a l'ordre du jour. 
Les suggestions et les idees qui pourraient 
etre presentees a ce propos par l'Assemblee 
de l'U.E.O. seront l'objet d'un serieux 
examen de la part du gouvernement. En tout 
cas, il attache la plus grande importance a ce 
que le processus d'integration europeenne 
soit integralement accompagne par les acti-
vites parlementaires correspondantes. :. 
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42. Whatever happens, since the Assembly is 
responsible for supervising the application of 
the Brussels Treaty by the member countries, it 
cannot agree to discussions obviously connected 
with the security of Europe being held by gov-
ernments in a framework over which it has no 
control. It can therefore either: 
(i) call for a number of matters to be trans-
ferred back to the WEU Council (rela-
tions with the United States in the 
defence field, preparation of the confer-
ence on European security and, above 
all, negotiations on disarmament, the 
Middle East, etc.) ; 
(ii) or invite the Council to report to it on 
discussions in a wider forum, in the 
same way as the Council has to report 
on decisions concerning Europe taken in 
the framework of the North Atlantic 
Council. 
43. In any event, the WEU Assembly is still 
the only European parliamentary assembly with 
responsibilities in the fields of foreign policy 
and defence and it must deal with all the elements 
of European intergovernmental co-operation in 
these fields. 
m. Conclusions 
44. With reference, inter alia, to the declaration 
adopted by the Presidential Committee of the 
Assembly on 16th October 1972 (See Appendix), 
your Rapporteur feels he can draw the following 
conclusions from the communique of the confer-
ence and the fact that it makes no mention of 
any measures concerning the defence of Europe 
or relevant aspects of European foreign policy : 
(1) In the defence field it does not seem pos-
sible to make any decisive progress in the near 
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future. Consequently, these matters and related 
foreign policy matters will remain the respon-
sibility of WEU until such time as the Com-
munity institutions are in a position to take them 
over. 
(2) In any event, the Brussels Treaty is the 
juridical basis for any European defence under-
taking. It cannot therefore be called in question 
in any negotiations within Europe or between 
Europe and other powers. 
(3) At the European summit conference, no 
decision was taken on questions affecting the 
responsibilities and organisation of WEU. Con-
sequently, the tasks of this institution were in 
no way changed on that occasion. 
( 4) Only by treaty, when, for instance, the Euro-
pean union has reached political maturity, will it 
be possible to make a change in responsibilities 
with a view to rationalising institutions for the 
promotion of Europe. 
( 5) If the Ministers of the Seven prefer to con-
sider in a wider framework a number of matters 
previously studied in the framework of WEU, 
it is essential for the WEU Assembly to retain its 
full powers. 
( 6) This means that the Council must pay the 
greatest attention to keeping the Assembly 
informed and increasing opportunities for a dia-
logue with it on all matters affecting the appli-
cation of the Brussels Treaty, whatever institu-
tional framework the governments may choose 
for discussing these matters. 
(7) But everything indicates that for some time 
yet it will be impossible to deal effectively with 
many foreign policy matters .in any framework 
other than that of WEU. 
42. Dans tous les cas, l'Assemblee ayant pour 
mission de controler !'application du Traite de 
Bruxelles par les pays membres ne peut accepter 
que des deliberations concernant de fa~on evi-
dente la securite de l'Europe soient realisees par 
les gouvernements dans un cadre qui echapperait 
a son controle. Sa position peut done etre : 
( i) soit de reclamer le retour au Conseil 
de l'U.E.O. d'un certain nombre de ques-
tions (relations avec les Etats-Unis dans 
le domaine de la defense, preparation 
de la conference sur la securite euro-
peenne et surtout des negociations con-
cernant le desarmement, Moyen-Orient, 
etc.) ; 
( ii) soit d'inviter le Conseil a lui rendre 
compte des deliberations qui auraient 
lieu dans un cadre plus large, de meme 
que le Conseil se doit de lui rendre 
compte des decisions interessant !'Eu-
rope prises dans le cadre du Conseil de 
l'O.T.A.N. 
43. En tout etat de cause, l'Assemblee de 
l'U.E.O. demeure la seule assemblee parlemen-
taire europeenne competente en matiere de poli-
tique exterieure et de defense et elle doit etre 
saisie de !'ensemble des elements de cooperation 
intergouvernementale europeenne en ces do-
maines. 
m. Conclusions 
44. Du communique de la conference, et notam-
ment du fait qu'il n'evoque aucune mesure 
concernant la defense de !'Europe ni les aspects 
de la politique exterieure europeenne qui y 
touchent, votre rapporteur croit pouvoir tirer les 
conclusions suivantes en s'appuyant notamment 
sur la declaration adoptee par le Comite des 
Presidents de l'Assemblee, le 16 octobre 1972 
(voir annexe). 
(1) Dans le domaine de la defense, il ne semble 
pas que des progres decisifs puissent etre realises 
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dans un proche avenir. En consequence, ces ques-
tions et celles, connexes, touchant a une politique 
exterieure concernant les problemes de defense 
demeurent dans le domaine de l'U.E.O., tant que 
des institutions communautaires ne seront pas en 
mesure d'en assumer la charge. 
(2) En tout etat de cause, le Traite de Bruxelles 
constitue la base juridique de toute entreprise 
europeenne en matiere de defense. En conse-
quence, il ne saurait etre mis en question dans 
aucune negociation entre Etats europeens ou 
entre des Etats europeens et des puissances exte-
rieures. 
(3) La conference europeenne au sommet n'a 
pris aucune decision concernant les questions ton-
chant aux competences et a !'organisation de 
l'U.E.O. Par consequent, les attributions de cette 
institution n'ont nullement ete modifiees a cette 
occasion. 
(4) C'est seulement par voie de traite, lorsque 
par exemple l'union europeenne sera parvenue a 
sa maturite politique, que pourrait intervenir 
une modification des competences en vue d'une 
rationalisation des institutions dans laquelle s'ex-
primerait la personnalite europeenne. 
(5) 11 est essentiel, si les ministres des Sept 
preferent examiner dans des cadres plus larges 
un certain nombre des questions etudiees prece-
demment dans celui de l'U.E.O., que l'Assemblee 
de l'U.E.O. conserve integralement ses prero-
gatives. 
(6) Ceci implique que le Conseil consacre le plus 
grand soin a informer l'Assemblee eta multiplier 
les occasions de dialoguer avec elle sur toutes les 
questions concernant !'application du Traite . de 
Bruxelles, quel que soit le cadre institutionnel 
dans lequel les gouvernements en traitent. 
(7) Mais tout indique qu'un grand nombre de 
questions de politique etrangere ne pourront, 
longtemps encore, etre traitees valablement dans 
un autre cadre que celui de l'U.E.O. 
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Declaration by the Presidential Committee of the WEU Assembly 
adopted in Strasbourg on 16th October 1912 
The Presidential Committee of the Assembly 
of WEU, 
Hoping that the nine countries which will 
take part in the European summit conference 
will achieve substantial results in the economic 
and monetary fields and in regard to institu-
tional matters ; 
Hoping that they will be able to agree on a 
European policy in respect of the conference on 
security and co-operation in Europe and their 
relations with Eastern Europe, the organisation 
of the international monetary system, trade prob-
bms and assistance to the third world ; 
Recalling that the modified Brussels Treaty 
is the juridical basis of any European under-
taking in the field of defence and, consequently, 
of disarmament and security in Europe and that 
the delegation of some of WEU's responsibilities 
to NATO is merely a temporary measure that 
may always be repealed, 
URGES THE HEADS oF STATE AND oF GoVERN-
MENT AND THE FOREIGN MINISTERS OF MEMBER 
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coUNTRms OF WESTERN EURoPEAN UNioN 
WHO WILL TAKE PART IN THE EUROPEAN SUMMIT 
CONFERENCE 
1. To ensure that the modified Brussels Treaty 
is not called in question in negotiations within 
Europe or between WEU member countries and 
third countries; 
2. To ensure that at all events the treaty will 
continue to be applied in full ; 
3. To ensure that WEU retains its full respon-
sibilities so long as they have not been assigned 
by treaty to other European organisations ; 
4. To pay the greatest attention to keeping the 
Assembly informed and increasing opportunities 
for a dialogue with it on all matters affecting 
the application of the modified Brussels Treaty, 
the WEU Assembly remaining in all cases the 
real forum for parliamentary consideration of 
defence questions and relevant foreign policy 
matters as long as there has been no transfer of 
responsibilities as mentioned in paragraph 3. 
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ANNEXE 
Declaration da Comite des Presidents de l'Assemblee de l'U.E.O. 
adoptee ci Strubourg le 16 octobre 1912 
Le Comite des Presidents de 1' Assembl6e de 
l'U.E.O., 
Esperant que les neuf pays qui prendront 
part a la Conference europeenne au sommet par-
viendront a realiser des progres substantiels, 
tant dans le domaine economique et monetaire 
que dans celui des institutions ; 
Esperant qu'ils seront en mesure de degager 
une politique europeenne a propos de la confe-
rence sur la securite et la cooperation en Europe, 
de leurs rapports avec !'Europe de l'Est, de !'or-
ganisation d'un systeme monetaire international, 
des problemes commerciaux et de l'aide au tiers 
monde; 
Rappelant que le Traite de Bruxelles modifie 
constitue la base juridique de toute entreprise 
europeenne en matiere de defense et, par conse-
quent, de desarmement et de securite en Europe 
et que la delegation a l'O.T.A.N. de certaines 
competences de l'U.E.O. ne constitue qu'une me-
sure de circonstance, toujours revocable, 
PRm INSTAMMENT LE3 CHEFS D'ETAT ET DE 
GOUVERNEMENT ET LES MINISTRES DES AFFAIR.ES 
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ETRANGERoEs DES PAYS MEMBRES DE L'U.E.O. 
QUI PARTICIPERONT A LA CONFE.R.ENCE AU 
SOMMET 
1. De veiller a ce que le Traite de Bruxelles 
modifie ne soit mis en cause dans aucune n6go-
ciation entre pays europeens ou entre les mem-
bres de l'U.E.O. et de tierces puissances; 
2. De veiller a ce que le traite continue a etre, 
en tout etat de cause, integralement applique; 
3. De veiller a ce que l'U.E.O. conserve toutes 
ses competences tant qu'elles n'auront pas ete 
attribuees, par voie de traite, a d'autres organi-
sations europeennes ; 
4. D'apporter le plus grand soin a informer 
l'Ass.:mblee et de multiplier les occasions de 
dialoguer avec elle sur toutes les questions concer-
nant !'application du Traite de Bruxelles modifie, 
l'Assemblee de l'U.E.O. demeurant, en tout etat 
de cause, le veritable centre de deliberation par-
lementaire sur les questions de defense et les 
questions de politique etrangere qui y touchent, 
tant que le transfert evoque au paragraphe 3 n'a 
pas ete realise. 
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Amendment No. 1 
5th December 1972 
WEU and the implications of the European summit conference 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Cravatte 
I. Between the first and second paragraphs of the preamble to the draft recommendation, insert the 
following paragraph: 
"Noting the Council's reply to this declaration ;" 
2. Delete paragraph 1 of the operative text and renumber paragraphs two and three accordingly. 
Signed : Oravatte 
1. See 9th Sitting, 6th December 1972 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
5 deeembre 1972 
L'U.E.O. et les implications de la conference europeenne au sommet 
AMENDEMENT no 1 1 
depose par M. Cravatte 
1. Inserer, entre le premier et le deuxieme considerants du projet de recomma.ndation, le considera.nt 
suivant: 
« Prenant note de la reponse du Conseil a. cette declaration ; ». 
2. Supprimer le paragraphe 1 du dispositif du projet de recommandation. 
Signe : Oravatte 
1. Voir 9• seance, 6 d00embre 1972 (Adoption de l'amendement). 
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on Europe and present-day economic 
and political problems 
Welcoming the decision of the Heads of State and of Govemment of the nine EEC member countries 
to set up a full European union before 1980; 
Considering the need for common measures for containing inflation; 
Considering that it is essential to formulate a common European policy before the conference on 
security and co-operation in Europe and before the coming settlement of the international monetary and 
trade problems ; 
Considering that the co-ordination of foreign policy decisions in Western Europe is making progress; 
Considering the importance of simplifying and strengthening the structure of Western Europe, par 
ticularly in the parliamentary and institutional fields ; 
Considering that international political developments will give Western Europe greater responsibility 
for its own defence ; 
Considering that the WEU Standing Armaments Committee must continue and extend its work, 
particularly in the fields of rationalisation and standardisation of armaments and procurement, 
REcoMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Invite the member States and other States concerned to concert efforts to provide the EEC Council 
of Ministers and the Committee of Governors of Central Banks with the means for setting up the economic 
and monetary union ; 
2. Continue to consult with the other appropriate States in order to produce a coherent common Western 
European foreign policy and the necessary institutions to support it ; 
3. Examine how best to organise the defence of Western Europe within the Atlantic Alliance using 
WEU as the nucleus of such an organisation in the context of the European union foreseen for 1980 in 
the communique of 22nd October 1972; 
4. Promote the elaboration of common European policies for the forthcoming negotiations on security 
and disarmament ; 
5. Encourage the member States to develop further the standardisation of armaments and joint pro-
curement, which will necessitate increased meaningful activity by the Standing Armaments Committee 
and pave the way towards a coherent European defence effort; 
6. Consult with the other Western European States in order to formulate a policy agreed by all States 




Projet de recommandation 
sur l'Europe devant les problemes politiques 
et economiques actuels 
DOOUMENT 591 
Se felicitant de Ia decision prise par les chefs d'Etat et de gouvemement des neuf pays membres 
de Ia C.E.E. d'achever !'union europeenne avant 1980; 
Considerant la necessite de mesures communes pour contenir !'inflation ; 
Considerant qu'il est essential de formuler une politique europeenne commune avant l'ouverture 
de Ia Conference sur la securite et la cooperation en Europe et avant le prochain reglement des problemas 
monetaires et commerciaux internationaux ; 
Considerant que Ia coordination des decisions en matiere de politique etrangere en Europe occidentale 
est en progres ; 
Considerant !'importance que revetiraient la simplification et le renforcement des structures de 
!'Europe occidentale, notamment dans les domaines parlementaire et institutionnel ; 
Considera.nt que !'evolution de Ia politique internationale imposera 8. !'Europe occidentale des res-
ponsa.bilites accrues en ce qui conceme sa propre defense ; 
Considerant que le Comite Permanent des Armaments de l'U.E.O. doit poursuivre et etendre ses 
activites, notamment dans les domaines de la rationalisation, de la standardisation et de !'acquisition des 
armaments, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
I. D'inviter les Etats membres et les autres Etats concemes 8. se concerter en vue d'assurer au Conseil 
des Ministres de la C.E.E. et au Comite des gouvemeurs des Banques centrales les moyens de mettre en oouvre 
!'union economique et monetaire ; 
2. De poursuivre ses consultations avec les autres Etats concemes en vue d'elaborer une politique 
etrangere ouest-europeenne commune et coherente et de creer les institutions necessaires 8. sa mise en oouvre ; 
3. D'etudier les meilleurs moyens d'organiser, au sein de I' .Alliance atlantique, la defense de !'Europe 
occidentale en utilisant l'U.E.O. comme noyau d'une telle organisation, dans le contexte de !'union euro-
peenne prevue pour 1980 par le communique du 22 octobre 1972; 
4. De favoriser !'elaboration de politiques europeennes communes en vue des prochaines negociations 
sur Ia securite et le desarmement ; 
5. D'encourager les Etats membres 8. accroitre Ia standardisation et !'acquisition en commun des arma-
ments, ce qui necessitera l'accroissement et Ia valorisation des activites du Comite Permanent des Arma-
ments et ouvrira la voie 8. un effort de defense european coherent ; 
6. De se concerter avec les autres Etats de !'Europe occidentale en vue de formuler une politique re-
cevant !'agrement de tousles pays concemes &l'egard des problemas que posent le nouveau systeme mone-




(submitted by Mr. Scott-Hopkins, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Everything indicates that now the Paris 
summit conference is over Europe will have to 
reach a position on two major external problems 
which will probably dominate international 
relations in the next few years. 
2. (a) The evolution of East-West relations 
and the conference on security and co-operation 
in Europe, together with negotiations on the 
limitation of forces or armaments in Europe, 
will be a major preoccupation. The preliminary 
negotiations for a conference on security and 
co-operation in Europe are to start on 22nd 
November 1972. 
3. Your Rapporteur does not intend to go into 
this subject in detail, as it is being dealt with in 
the report by Mr. Sieglerschmidt. Nevertheless, 
while questions of co-operation are mainly 
economic matters and consequently come within 
the framework of the European Community and 
political consultations in the Davignon Commit-
tee, questions relating to security have so far 
been dealt with in the framework of NATO. 
However, positions adopted in this framework 
are worked out jointly by a number of European 
countries and the United States and Canada who 
are in fact to take part in the conference. But 
in point of fact, any talks on limiting forces and 
armaments can be carried out directly by the 
United States and the Soviet Union. The former 
L.as its European partners in the North Atlantic 
Council and needs their support if such negotia-
tions are to succeed. However, by its very nature, 
NATO seems hardly likely to adopt a truly 
European point of view, whereas WEU is the 
only really suitable framework for joint consider-
ation of matters affecting European security. 
But it must be borne in mind that WEU still 
does not include Denmark, Ireland and other 
Western European countries closely concerned, 
like Norway. It would therefore seem logical for 
the members of WEU to discuss the preparation 
of a joint European approach to the conference 
on European security in the framework of WEU, 
together with Denmark, Ireland and Norway. 
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4. (b) Relations between the European Com-
munity and the United States will also lead to 
further problems in the next few years because : 
(i) Community Europe will be stronger as 
from January 1973 due mainly to the 
enlargement of the territory of Com-
munity Europe. Western Europe is now 
the world's leading economic power and 
the United States' principal trading and 
monetary partner. It is evident that it 
will be for the European Communities 
to defend Europe's interests in the 
negotiations to be held with the United 
States in the coming months ; 
(ii) nevertheless, the evolution of relations 
between Europe and the United States 
will not depend entirely on monetary 
and commercial questions but also on 
the trend of United States foreign 
policy. The main feature of this policy 
at the moment is United States dis-
engagement in Vietnam. It is welcome 
news for Europe that the United States 
is to extricate itself from an undertak-
ing in which a major effort produced 
but mediocre and questionable results. 
However, American disengagement 
raises a number of problems for the 
South-East Asian countries and also for 
all the United States' allies. There is 
little use in drawing a parallel between 
the situation in South-East Asia and 
Western Europe, but American dis-
engagement in Indo-China is not an 
isolated event but one aspect of a vast 
policy leading up to the adoption of a 
new security policy by the United States 
and consequently changes in American 
commitments in Europe. There can be 
no doubt that all the Western European 
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Expose des motifs 
(presente par M. Scott-Hopkins, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Tout indique qu'au lendemain de la Confe-
rence au sommet de Paris, l'Europe va se trouver 
contrainte de definir sa position autour de deux 
grands problemes exterieurs dont il est vraisem-
blable qu'ils domineront les relations internatio-
nales au cours des prochaines annees. 
2. (a) L'evolution des relations Est-Ouest et la 
Conference sur la securite et la cooperation en 
Europe ainsi que !'ensemble des negociations ton-
chant a la limitation des forces ou des armements 
en Europe vont occuper le devant de la scene. 
C'est le 22 novembre 1972 que doivent commencer 
les negociations preliminaires a l'ouverture d'une 
conference sur la securite et la cooperation en 
Europe. 
3. Votre rapporteur n'a pas !'intention d'entrer 
dans le detail de cette affaire qui est traitee, par 
ailleurs, dans le rapport presente par M. Siegler-
schmidt. Neanmoins, si les problemes de coopera-
tion demeurent avant tout des problemes econo-
miques et tombent, par consequent, dans le do-
maine propre de la Communaute europeenne et 
des consultations politiques dans le cadre du 
Comite Davignon, les questions touchant a la 
securite ont ete jusqu'a present traitees dans le 
cadre de l'O.T . .A.N. Toutefois, les positions elabo-
rees dans ce cadre le sont en commun par un 
certain nombre de pays europeens et par les 
Etats-Unis et le Canada qui doivent, en effet, 
participer a la conference. Mais, en realite, les 
conversations qui touchent a la limitation des 
forces et des armements peuvent etre menees 
directement par les Etats-Unis et par 1 'Union 
Sovietique. Les premiers trouvent dans le Conseil 
de l'O.T.A.N. les interlocuteurs europeens dont 
l'appui leur est necessaire pour pouvoir mener a 
bien ces negociations. Cependant, de par sa 
nature meme, l'O.T.A.N. ne parait guere suscep-
tible de degager un point de vue qui soit verita-
t>lement europeen, alors que 1 'U.E.O. constitue le 
seul cadre veritablement destine a un examen 
en commun des questions touchant a la securite 
de l'Europe, mais il convient de se rappeler que 
1 'U.E.O. ne comprend toujours pas le Danemark, 
l'Irlande et d'autres pays d'Europe occidentale 
directement interesses, la Norvege, par exemple. 
11 paraitrait done logique que les membres de 
l'U.E.O. abordent la preparation d'une position 
commune europeenne a propos de la Conference 
sur la securite europeenne a l'interieur de cette 
institution, avec la participation du Danemark, 
de l'Irlande et de la Norvege. 
4. (b) Les relations de la Communaute euro-
peenne avec les Etats-Unis vont, elles aussi, poser 
des problemes nouveaux au cours des prochaines 
annees. Ceci en raison : 
( i) Du renforcement meme de l'Europe 
communautaire a partir de janvier 1973, 
renforcement qui est du, pour l'essentiel, 
a l'elargissement du territoire de l'Eu-
rope communautaire. Desormais, l'Eu-
rope occidentale represente bien la pre-
miere puissance economique du monde 
et constitue le principal partenaire des 
Etats-Unis, tant sur le plan commercial 
que sur celui de la monnaie. 11 est evi-
dent qu'il appartiendra aux Commu-
nautes europeennes de prendre en 
charge la defense des interets de 1 'Eu-
rope dans les negociations qui vont 
s'ouvrir au cours des prochains mois 
avec les Etats-Unis. 
( ii) Neanmoins, !'evolution des relations 
entre l'Europe et les Etats-Unis ne de-
pendra pas exclusivement des questions 
monetaires et commerciales, mais egale-
ment de !'evolution de la politique exte-
rieure des Etats-Unis. Celle-ci semble 
marquee actuellement par le desengage-
ment americain au Vietnam. L'Europe 
ne peut que se rejouir de voir les Etats-
Unis se degager d'une affaire qui exi-
geait d'eux des efforts considerables en 
vue de resultats mediocres et contesta-
bles. Cependant, ce degagement ameri-
cain pose un certain nombre de pro-
blemes, non pas aux seuls pays de l'Asie 
du Sud-Est, mais a !'ensemble des allies 
des Etats-Unis. 11 est certain qu'un 
parallele entre la situation de l'Asie du 
Sud-Est et celle de l'Europe occidentale 
ne presente pas grande valeur, mais il 
apparait aussi que le degagement ameri-
cain en Indochine n'est pas un evene-
ment isole et qu'il se situe dans le cadre 
d'une vaste politique dont l'aboutisse-
ment serait l'adoption d'une nouvelle 
politique de secu:rite p~r !es Etats-Vni~ 
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countries are strongly in favour of the 
United States' share in the defence of 
our continent remaining as it is at 
present. But the evolution of .American 
policy compels the Western European 
countries to consider their mutual obli-
gations from a new angle since the 
assurance of United States intervention 
every time there is a threat to their 
security is in the process of changing. 
It is obvious that in no event will the 
, United States allow Western Europe to 
be over-run provided it stands as a 
coherent bloc, but it is possible that it 
will be less determined than in the past 
to defend each European State indivi-
dually. This means that it will hence-
forth be the unity of Europeans more 
than any other factor that will 
determine American policy towards 
European security. 
5. This is why your Rapporteur welcomes the 
declaration adopted at the Paris summit meeting 
::.nnouncing a full European union for 1980. 
D. Monetary and trade matters 
6. Since the creation of the European Com-
munities, Western European industry and trade 
have developed remarkably in every respect. 
However, this development has been accompanied 
by the progressive but unequal devaluation of 
all the European currencies and a rise in prices 
which now constitutes a real danger for Europe. 
7. It is tempting for Europeans to lay the 
responsibility for this phenomenon solely at the 
door of the United States, which has dominated 
the scene since the second world war, particularly 
in monetary matters. As a result of inflation, 
important sectors of the European economy have 
passed out of national or European control. 
.American industry has been able to gain a strong 
foothold in Europe, much to the benefit - in 
the short term at least - of the European 
economy. In the long term, however, there is 
obviously a danger of overdependence on Ameri-
can economy. Steadily rising prices are causing 
frequent social unrest throughout Europe which 
may result in the economic and even political 
regime in Western Europe being challenged time 
and again. It would certainly be wrong to eon-
sider that present inflation in Europe is due 
solely to the policy of the United States. There 
are also causes which are purely European and 
in all probability a solution confined to trade 
between Europe and the United States would not 
be successful. 
8. Nevertheless, your Rapporteur must point 
out that in dealing with these matters from a 
purely WEU standpoint, certain inhibitions and 
restraints are inevitable. WEU is an organisation 
of only seven States. These seven States cannot 
and indeed will not work in isolation for solutions 
to economic and monetary problems. They cannot 
themselves alone set up a monetary or economic 
union. It is in the framework of the EEC that 
these affairs must be decided. WEU can, through 
its Assembly, point the way, even outline solu-
tions that its Council of Ministers could follow 
in other forums. 
9. As is stated in the Cravatte report, the 
competence of WEU and the power of its Council 
of Ministers to take decisions lies basically in 
defence matters as the modified treaty states. 
Those foreign policy decisions which touch on 
defence policy are equally within WEU's com-
petence. 
10. Therefore the most this report and the 
Assembly can do in economic and monetary 
policies, flowing from the summit conference, is 
to point the way that Ministers in their other 
capacities should follow. 
11. Three possible courses may lead to a solution 
of the problem : 
(i) reform of the international monetary 
system and the development of special 
drawing rights ; 
et, par consequent, une revision des 
engagements americains en Europe. 11 
n'est pas douteux que !'ensemble des 
pays de !'Europe occidentale souhaitent 
vivement que la participation ameri-
caine a la defense de notre continent 
reste ce qu'elle est actuellement. Nean-
moins, !'evolution de la politique ameri-
caine oblige done les pays de l'Europe 
occidentale a considerer sous un angle 
nouveau leurs obligations les uns a 
l'egard des autres, etant donne que 
!'assurance qu'ils pouvaient avoir que 
les Etats-Unis interviendraient en tout 
etat de cause si leur propre securite 
etait menacee tend a changer de carac-
tere. 11 reste evident que les Etats-Unis 
ne laisseront, en aucun cas, ecraser 
!'Europe occidentale si celle-ci se pre-
sente comme un bloc coherent, mais il 
demeure possible que ceux-ci manifes-
tent moins que par le passe leur deter-
mination a defendre chacun des Etats 
europeens pris isolement. Cela veut dire 
que, desormais, ce sera beaucoup plus 
l'union des Europeens que tout autre 
facteur qui determinera la politique 
americaine en faveur de la securite de 
I 'Europe. 
5. C'est la raison pour laquelle votre rappor-
teur se felicite de la declaration adoptee lors de 
la Conference au sommet de Paris, qui annonce 
l'achevement de l'union europeenne pour 1980. 
D. La questions monetaires et commerciales 
6. L'Europe occidentale a poursuivi depuis la 
creation des Communautes europeennes un deve-
loppement industriel et commercial a tous egards 
remarquable. Toutefois, ce developpement a ete 
accompagne d'une devalorisation progressive, 
mais inegale, de toutes les monnaies europeennes 
et d'une elevation des prix qui constitue desor-
mais un veritable danger pour l'Europe. 
7. Il est tentant pour les Europeens d'attribuer 
la responsabilite de ce phenomene aux seuls 
Etats-Unis dont le role, notamment dans le do-
maine monetaire, a ete absolument preponderant 
depuis la Seconde guerre mondiale. Cette infla-
tion a pour effet de permettre a d'importantes 
branches de l'activite economique europeenne 
d'echapper a tout controle national ou europeen. 
Elle a permis a l'industrie americaine de s'im-
planter solidement en Europe pour le plus grand 
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avantage, au moins a court terme, de l'activite 
economique europeenne. Neanmoins, a plus long 
terme, cette economie court manifestement le 
risque de dependre par trop des activites ameri-
caines. L'elevation continue des prix, d'autre 
part, provoque frequemment, dans toute !'Eu-
rope, un mecontentement social permanent qui 
risque de deboucher de plus en plus sur une mise 
en cause globale du regime economique et meme 
politique en Europe occidentale. Certes, il serait 
faux de ne considerer !'inflation qui regne en 
Europe occidentale que comme le resultat d'une 
politique americaine. Cette inflation a egalement 
des causes proprement europeennes et il est vrai-
semblable qu'elle n'est pas soluble par des rt.-
medes qui ne porteraient que sur les echanges 
entre l'Europe et les Etats-Unis. 
8. Neanmoins, votre rapporteur doit signaler 
que, si l'on traite de ces questions essentiellement 
du point de vue de l'U.E.O., certaines inhibitions 
et certaines limitations sont inevitables. L'U.E.O. 
est une organisation qui ne groupe que sept 
Etats. Ces sept Etats ne peuvent et, en realite, 
ne veulent pas, travailler dans l'isolement a la 
solution des problemes economiques et monetaires. 
lls ne peuvent pas a eux seuls creer une union 
monetaire ou economique. C'est dans le cadre de 
la C.E.E. que ces choses doivent se decider. 
L'U.E.O. peut, par l'intermediaire de son assem-
blee, montrer le chemin, et meme esquisser des 
solutions que son Conseil des Ministres pourrait 
suivre dans d'autres enceintes. 
9. Comme il est dit dans le rapport de M. 
Cravatte, la competence de l'U.E.O. et le pouvoir 
de son Conseil des Ministres de prendre des 
decisions ont trait essentiellement aux questions 
de defense, comme le dispose le Traite de 
Bruxelles modifie. Les decisions de politique 
etrangere qui touchent a la politique de defense 
entrent egalement dans les competences de 
l'U.E.O. 
10. Par consequent, le mieux que puissent faire 
ce rapport et l'Assemblee, en ce qui concerne les 
politiques economique et monetaire decoulant de 
la conference au sommet, c'est d'indiquer la voie 
que devraient suivre les ministres dans l'exercice 
de leurs autres fonctions. 
11. Les remedes possibles a une telle situation 
sont de trois natures : 
( i) Une reforme du systeme monetaire 
international comportant !'extension 
des droits de tirage speciaux. 
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(ii) protective measures either by Europe 
or by the United States. Such measures 
might perhaps help to check inflation 
but the cure might be worse than the 
illness since, by slowing down inter-
national trade, production might be 
reduced and the cumulative effect of the 
resulting unemployment might lead to 
a major crisis in the western economy 
as was the case in autumn 1929 ; 
(iii) a restrictive economic programme con-
fined to the United States, based per-
haps on a further devaluation of the 
dollar and in any event on a policy of 
austerity in the United States, would, 
at least if undertaken in isolation, 
produce similar results. It certainly 
seems hardly possible to redress the in-
ternational economic order if the United 
States does not make a considerable 
effort to reduce its balance of pay-
ments deficit. If such a reduction is not 
to lead to a trade crisis and, in the long 
run, to an international economic crisis, 
American domestic measures must be 
applied at the same time as a reform of 
the international monetary system, but 
such a reform would probably be inef-
fective if not accompanied by inter-
nal measures to reduce inflation in both 
the United States and Europe. 
12. There now seems to be agreement on both 
sides of the Atlantic that the situation may be 
analysed in this way. Your Rapporteur considers 
that this was a dominating feature of the Inter-
national Monetary Fund's discussions in Sep-
tember 1972. 
13. In any case this was what President Nixon 
firmly asserted when he spoke at the annual 
meeting of the IMF on 25th September 1972 : 
"The time has come for action across the 
entire front of international economic prob-
lems. Recurring monetary crises, such as 
we have experienced all too often in the past 
decade ; unfair currency alignments and 
trading arrangements, which put the wor-
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kers of one nation at a disadvantage with 
workers of another nation ; great disparities 
in development that breed resentment ; a 
monetary system that makes no provision 
for the realities of the present and the needs 
of the future - all these not only injure 
our economies, they also create political 
tensions that subvert the cause of peace. 
There must be a thoroughgoing reform of 
the world monetary system, to clear the path 
for the healthy competition of the future. 
We must see monetary reform as one vital 
part of a total reform of international 
economic affairs, encompassing trade and 
investment opportunity as well. 
We must create a realistic code of economic 
conduct to guide our mutual relations - a 
code which allows governments freedom to 
pursue legitimate domestic objectives but 
which also gives them good reason to abide 
by agreed principles of international be-
haviour. 
Each nation must exercise the the power of 
its example in the realistic and orderly con-
duct of internal economic affairs, so that 
each nation exports its products and not its 
problems. 
We can all agree that the health of the 
world economy and the stability of the inter-
national economic system rest largely on the 
successful management of domestic econo-
mies. 
We also recognise that, over the longer term, 
domestic policies alone cannot solve all inter-
national problems. Even if all countries 
achieved a very large measure of success in 
managing their own economies, strains and 
tensions could arise at points of contact with 
other economies. 
We cannot afford a system that almost every 
year presents a new invitation to a monetary 
crisis. That is why we face the need to 
(ii) 
(iii) 
Des mesures de protection venant, soit 
du cot~ europeen, soit du cot~ ame-
ricain. De telles mesures pourraient 
peut-etre contribuer a resorber !'infla-
tion, mais elles risqueraient de pro-
voquer des effets plus nefastes encore 
que le mal puisque, ralentissant le com-
merce international, elles pourraient 
provoquer une diminution de la pro-
duction et un chOmage dont les effets 
cumulatifs pourraient deboucher sur 
une crise majeure de l'~conomie occi-
dentale, comme ce fut le cas a 
l'automne 1929. 
Une politique economique restrictive 
purement americaine, fondee peut-etre 
sur une nouvelle devaluation du dollar 
et, en tout cas, sur une politique d'aus-
terite aux Etats-Unis, aurait pour effet 
- si elle etait entreprise isolement -
de provoquer des resultats analogues. 
Certes, im redressement de l'ordre 
~conomique international ne semble 
guere possible sans un effort conside-
rable des Etats-Unis pour reduire le 
deficit de leur balance des paiements 
et, si l'on veut eviter que cette reduc-
tion n'aboutisse a une crise du com-
merce et finalement de l'economie 
internationale, il importe que les mesu-
res interieures americaines soient appli-
quees en meme temps qu'une reforme 
du systeme monetaire international. De 
meme, une reforme du systeme mone-
taire international resterait probable-
ment sans effet si elle n'etait pas 
accompagnee de mesures internes pour 
reduire !'inflation, non seulement aux 
Etats-Unis, mais aussi en Europe. 
12. n semble aujourd'hui que, de part et d'autre 
de !'Atlantique, on soit d'accord pour analyser 
ainsi la situation. C'est, semble-t-il a votre rap-
porteur, ce qui a domine les deliberations du 
Fonds Monetaire International en septembre 
1972. 
13. C'est, en tout cas, ce qu'a fortement affirme 
le President Nixon lors de son intervention 
devant cette organisation le 25 septembre 1972 : 
« L'heure est venue de passer a l'action sur 
!'ensemble du front des problemes economi-
ques internationaux Les crises monetaires 
ripet~ que nous avons trop souvent con-
nues au cours de la derniere decennie ; les 
alignements de monnaies et les accords com-
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merciaux inequitables qui ont place les tra-
vailleurs d'un pays en position desavanta-
geuse vis-a-vis de ceux d'un autre pays; 
les disparites importantes du taux de deve-
loppe:rnent, source de ressentiment ; un 
systeme monetaire qui ne pourvoit ni aux 
realit& du present, ni aux besoins de l'avenir 
- taus ces facteurs ne sont pas seulement 
prejudiciables a nos economies, ils creent 
egalement des tensions politiques au detri-
ment de la cause de la paix. 
Une reforme en profondeur du systeme 
monetaire international s'impose pour ouvrir 
la voie, dans l'avenir, a une competition 
saine. 
Nous devons envisager la reforme monetaire 
comme un element vital d'une refonte glo-
bale des affaires economiques internationa-
les, comprenant egalement les facilites offer-
tea au commerce et aux investissements. 
Nous devons etablir un code realiste de con-
duite des affaires economiques qui guidera 
nos relations mutuelles - code qui laisse 
aux gouvernements la liberte de p-oursuivre 
leurs objectifs nationaux legitimes, mais 
leur donne egalement de serieux motifs de 
fidelite aux principes admis de comporte-
ment international. 
Chaque pays doit user de son pouvoir 
d'exemple dans la conduite realiste et metho-
dique de ses affaires economiques nationales, 
de sorte que chacun exporte ses produits, et 
non ses problemes. 
La sante de l'economie mondiale et la sta-
bilite du systeme economique international 
dependent, en grande partie, de la b-onne 
gestion des economies nationales. C'est une 
evidence que nous pouvons tous admettre. 
Nous reconnaissons egalement, a plus long 
terme, que la politique nationale seule ne 
peut resoudre tous les problemes internatio-
naux. Meme si tous les pays parvenaient a 
un tres large succes dans la gestion de leurs 
economies, des frictions et des tensions pour-
raient toujours naitre aux points de contact 
avec d'autres economies. 
Nous ne pouvons nous permettre un systeme 
qui, presque chaque annee, soit une nouvelle 
incitation a une crise monetaire. C'est pour-
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develop procedures for prompt and orderly 
adjustment." 
14. However, for several years the United States 
Government has been calling for the abolition 
of a number of obstacles to trade, particularly by 
the EEC. There is in fact a close link between 
monetary instability and the need felt by cer-
tain countries, including the United States, to 
raise protective barriers against imports of 
certain products. 
15. Thus, complete liberalisation of international 
trade cannot be achieved without relative mone-
tary stability, but stability depends on the States 
lowering the barriers to free trade. 
16. It is therefore in everyone's interests for 
these barriers to be removed. The Kennedy round 
allowed some of them to be removed, but many 
remain on both sides of the Atlantic. A second 
rvund is to start in the near future. 
17. In Europe, the main protectionist measures 
are in agriculture, and if this sector is to sur-
vive it will have to continue to receive some State 
assistance. This assistance, however, must be 
directed towards facilitating the transformation 
of European agriculture to improve its produc-
tivity and efficiency. The common agricultural 
market as it now stands has the drawback of 
being expensive, not giving sufficient encourage-
ment to the transformation of agriculture and 
placing too heavy a burden on importers of 
agricultural produce. 
18. But the European Economic Community in 
its present form is still mainly a customs union. 
At the summit conference, however, there was 
a move from the traditional position of over-
concentration on agricultural and customs mat-
ters by the establishment of a fund to aid indus-
trial and social developments within the Com-
munity. Of particular importance was the deci-
sion to set up another fund administered by the 
governors of central banks, initially to give 
greater stability to EEC currencies and in the 
longer term to act as a nucleus for a unified 
monetary system. As this economic and monetary 
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union develops, it will be necessary to work out 
a more liberal common trade policy. 
19. Unfortunately, no concrete measures were 
taken to prepare for the major negotiations on 
trade in the western world, but it is to be hoped 
that the enlarged European Community will bene-
fit from the lesson learnt during the Kennedy 
round, in which the Commission of the European 
Communities negotiated on behalf of the Com-
munity as a whole, thus considerably facilitating 
the success of the negotiations while protecting 
European interests as a whole. Finally, the simi-
larity of views expressed at the 1972 annual 
meeting of the IMF gives reason to hope that a 
new and more stable monetary order can be 
established reasonably soon. 
20. Instead of the parochial quarrels which 
dominated the IMF discussions in previous years, 
this year there was broad agreement based on 
realistic analyses by all the governments. The 
important results may be summed up as follows : 
( i) a new committee composed of the 
governors of the central banks of 
twenty member countries was instruc-
ted to prepare the broad lines of a 
reform of the international monetary 
system in the framework of the fund ; 
( ii) views expressed by governments at the 
meeting gave a glimpse of the possible 
basis of this new system, which would 
no longer be based on a theoretical 
parity between certain currencies and 
gold but would not be over-dependent 
on a privileged currency, as had been 
the case in recent years ; 
(iii) there was now a general desire to set 
up a new international monetary 
system as quickly as possible. 
21. It is therefore most probable that major 
decisions on the reform of the international 
monetary system and the liberalisation of trade 
will be talren for the western world as a whole 





quoi il nous faut mettre au point une proce-
dure d'ajustement rapide et methodique. » 
14. Toutefois, le gouvernement des Etats-Unis 
insiste depuis plusieurs annees pour demander 
!'abrogation d'un certain nombre d'entraves au 
commerce international de la part notamment de 
la C.E.E. II y a, en effet, un lien etroit entre 
l'instabilite monetaire et la necessite qu'ont res-
sentie certains pays, et notamment les Etats-Unis, 
de mettre des barrieres protectrices a !'importa-
tion de certains produits. 
15. Aussi, peut-on dire qu'une liberalisation 
complete du commerce international ne peut etre 
veritablement realisee que si l'on parvient a une 
relative stabilite des monnaies, mais que cette 
stabilite, de son cote, ne peut etre veritablement 
realisee qu'a la condition que les entraves que 
mettent les Etats a la liberte des echanges soient 
levees. 
16. II est done conforme a !'interet de tous que 
ces entraves disparaissent. La negociation Ken-
nedy avait permis d'en eliminer un grand nom-
bre, mais il en subsiste d'importantes de part et 
d'autre de !'Atlantique. Une seconde negociation 
doit s'ouvrir prochainement. 
17. Du oote europeen, les principales mesures 
protectionnistes touchent le domaine de !'agricul-
ture et il semble difficile d'eviter, si l'on veut que 
cette branche d'activite subsiste en Europe, 
qu'elle ne rec;oive de la part des Etats une certaine 
aide. Toutefois, cette aide doit etre destinee a 
faciliter la transformation de !'agriculture euro-
peenne pour lui permettre d'ameliorer sa pro-
ductivite et son efficacite, et le marche com-
mun agricole tel qu'il fonctionne aujourd'hui 
presente !'inconvenient d'etre couteux, de ne pas 
favoriser suffisamment la transformation de 
!'agriculture et de peser d'un poids trop lourd 
sur les importateurs de produits agricoles. 
18. Toutefois, la Communaute Economique Eu-
ropeenne, dans son etat actuel, demeure avant 
tout une union douaniere. A la conference au 
sommet, on a cependant constate un changement : 
en effet, les debats qui, traditionnellement, s'atta-
chaient surtout aux questions agricoles et doua-
nieres, ont porte egalement sur la creation d'un 
fonds de developpement industriel et social au 
sein de la Communaute. Une autre decision parti-
culierement importante a ete celle d'instituer un 
autre fonds gere par les gouverneurs des Ban-
ques centrales pour donner, au depart, une plus 
grande stabilite aux monnaies de la C.E.E. et, a 
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plus long terme, constituer le noyau d'un systeme 
monetaire unifie. Au fur et a mesure que se 
developpera cette union economique et monetaire, 
il sera necessaire de formuler une politique com-
merciale communautaire plus liberale. 
19. Malheureusement, aucune mesure concrete 
n'a ete prise pour preparer la grande negociation 
sur le commerce dans le monde occidental, mais 
l'on peut esperer que la Communaute europeenne 
elargie saura tirer les lec;ons de la negociation 
Kennedy ou la Commission du Marche commun 
avait ete chargee de negocier pour !'ensemble de 
la Communaute, ce qui avait considerablement 
facilite le succes de cette negociation, tout en 
preservant !'ensemble des interets europeens. En-
fin, le rapprochement des points de vue, lors 
de l'Assemblee annuelle du Fonds Monetaire 
International de 1972, permet d'esperer qu'un 
ordre monetaire nouveau et plus stable soit etabli 
dans des delais raisonnables. 
20. Aux querelles d'ecole qui avaient domine les 
debats du Fonds monetaire au cours des annees 
precedentes, s'est substitue cette annee un large 
consensus fonde sur des analyses realistes par 
tous les gouvernements. Le resultat en a ete im-
portant et peut se resumer comme suit : 
( i) Un comite nouveau constitue par les 
gouverneurs des Banques centrales de 
vingt pays membres a ete charge, dans 
le cadre du :B'onds, de preparer les 
grandes !ignes d'une reforme du sys-
teme monetaire international; 
( ii) Les points de vue des gouvernements 
tels qu'ils ont ete exposes devant le 
Fonds monetaire permettent de pre-
voir ce que pourraient etre les bases 
de ce nouveau systeme qui ne serait 
plus fonde sur une parite theorique 
entre certaines monnaies et l'or, mais 
qui ne devrait pas non plus dependre 
trop etroitement d'une monnaie privi-
Iegiee, comme c'etait le cas au cours des 
dernieres annees ; 
(iii) La volonte de parvenir rapidement a 
un nouveau systeme monetaire inter-
national est desormais generale. 
21. II est done extremement vraisemblable que 
d'importantes decisions concernant la reforme du 
systeme monetaire international et la liberalisa-
tion des echanges vont etre prises pour !'ensem-
ble du monde occidental au cours des prochaines 
annees, sinon des prochains mois. 
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22. The question is how far will Europe be 
prepared to tackle the various negotiations and 
defend a common point of view. In this respect, 
the vagueness of the decisions taken at the Paris 
conference of Heads of State and of Government 
is rather disturbing. 
23. Your Rapporteur considers that if these 
proposals are to succeed they will have to be 
carried out in successive stages. He might sum 
up the measures he considers necessary as follows: 
( i) the creation of a European unit of 
account used for the definition of 
capital and trade and investment oper-
ations based on gold values ; 
( ii) consideration might also be given to 
the establishment of a secretariat to 
co-ordinate monetary union starting 
along the lines of the Werner plan. 
The secretariat should have a twofold 
aim : assist the governors of the central 
banks and advise the finance ministers. 
The central banks using the secretariat 
must pursue a course of close co-opera-
tion in harmonising their reserves. This 
entails agreement between them on the 
distribution of their reserves between 
special drawing rights, gold and 
national currencies so as to ensure the 
optimum composition of their liquid-
ities; 
(iii) the secretariat, under its director, 
would need to give advice/direction to 
determine the relationship between 
national currencies and the European 
unit of account ; 
( iv) such co-ordination as has been estab-
lished; 
( v) it would be necessary to establish con-
trol machinery, under the director-
general of the secretariat, to regulate 
the positions of the commercial banks 
and the access by non-banking bodies 
to the capital market. 
24. Here, two factors are essential : 
25. (a) Flexibility of membership. Many experts 
consider, for example, that Swiss membership 
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is essential. There is no reason why not, as after 
the 1939-45 war seventeen nations participated in 
the European Payments Union which was at least 
as binding as these proposals. 
26. It is your Rapporteur's view that any move 
towards monetary union in Europe should 
include such countries as Switzerland, whose 
position in the European financial scene is of 
great importance. 
27. It is your Rapporteur's understanding that 
the moves towards monetary union so far 
achieved and the proposals for the future are 
viewed with great sympathy and understanding 
by the Swiss authorities. 
28. It is possible that after a period of time 
during which Switzerland's own internal finan-
cial problems are resolved and during which 
the working of the European measures so far 
achieved and recently announced can be assessed, 
it will be amenable to associating itself with the 
financial European union. 
29. It is your Rapporteur's hope that this will 
be so and that in the meantime Western Europe 
will keep the Swiss authorities closely informed 
of any steps they might contemplate taking to 
achieve greater co-operation in this field of 
monetary union. 
30. (b) Close liaison and co-operation between 
the Economic Commission and this new financial 
secretariat would be vital but monetary affairs 
must be separated from economic. The existing 
agreement between central banks of the Six which 
provided for assistance up to $2,000 million 
should be extended. 
31. In any case, the achievement of a European 
monetary union will never be possible if the 
members of the EEC are unable to set up a true 
economic union. It means that harmonisation of 
charges within firms, as well as within nations, 
shall be more or less the same throughout the 
territory of the European Community. Otherwise, 
inflationary pressure would make it very dif-
ficult to maintain stability between the curren-
cies. 
32. Your Rapporteur will not go into the details 
of such harmonisation. However, he feels it 
should include : 
( i) fiscal harmonisation, with a similar 
breakdown between direct and indirect 
I 
f 
22. 11 s'agit de savoir dans queUe mesure !'Eu-
rope sera preparee a aborder ces differentes ne-
gociations et a y defendre un point de vue com-
mun. A cet egard, le caractere trop imprecis des 
decisions prises ala Conference des chefs d'Etat 
et de gouvernement de Paris demeure un element 
assez inquietant. 
23. Votre rapporteur estime que, pour mener a 
bien ces propositions, il faudra proceder par 
etapes successives et, pour sa part, il resumerait 
les mesures a prendre comme suit : 
(i) La creation d'une unite de compte 
europeenne definie a partir de l'or, et 
qui serait utilisee pour la definition du 
capital et pour les operations de com-
merce et d'investissement. 
( ii) On pourrait egalement envisager la 
creation d'un secretariat charge de 
coordonner la mise en place de l'union 
monetaire suivant les directives du 
plan Werner. 
Ce secretariat aurait un double objec-
tif: assister les gouverneurs des Ban-
ques centrales et conseiller les ministres 
des finances. 
Les Banques centrales utilisant les 
services de ce secretariat devraient 
poursuivre une politique d 'harmonisa-
tion etroite de leurs reserves. Celle-ci 
exige d'abord un accord entre elles 
sur la repartition de ces reserves en 
droits de tirages speciaux, or et mon-
naies nationales, de fac;on a aboutir a 
une composition optimale des liqui-
dites. 
(iii) Le secretariat, sous l'egide de son 
directeur, devrait donner des conseils 
et des directives pour la determination 
des rapports entre les monnaies natio-
nales et l'unite de compte europeenne. 
( iv) La coordination qui a ete etablie. 
( v) 11 serait done necessaire de creer un 
mecanisme de controle, place sous 
l'egide du directeur general du secre-
tariat, pour la regulation des positions 
des banques commerciales et une regu-
lation de l'acces des organismes non 
bancaires au marche des capitaux. 
24. lei, deux elements sont essentiels : 
25. (a) Un cadre souple de participation. De 
-nombreux ~rts estiment, par exemple, que la 
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participation de la Suisse est indispensable. Rien 
ne s'y oppose, semble-t-il, puisque, apres la guerre 
de 1939-45, dix-sept pays europeens ont participe 
a l 'Union Europeenne des Paiements qui etait au 
moins aussi contraignante que l'accord propose 
aujourd'hui. 
26. Votre rapporteur estime que toute tentative 
pour realiser l'union monetaire en Europe devrait 
faire appel a des pays tels que la Suisse dont la 
position sur la scene financiere europeenne est 
d'une grande importance. 
27. Votre rapporteur estime que les tentatives 
qui ont eu lieu jusqu'ici en vue de realiser l'union 
monetaire, ainsi que les propositions formulees 
pour l'avenir, sont considerees avec sym.pathie et 
comprehension par les autorites suisses. 
28. 11 se peut qu'apres un laps de temps qui 
permettra a la Suisse de resoudre ses difficultes 
financieres internes et d'evaluer le mecanisme 
des mesures europeennes arretees jusqu'a present 
et recemment annoncees, ce pays sera dispose a 
s'associer a l'union financiere europlienne. 
29. Votre rapporteur espere qu'il en sera ainsi 
et que, dans l'intervalle, l'Europe occidentale 
tiendra les autorites suisses constamment au cou-
rant de toutes mesures qu'elle pourrait envisager 
de prendre pour realiser une cooperation plus 
etroite dans le domaine de l'union monetaire. 
30. (b) Une liaison et une cooperation etroites 
entre la Commission economique et ce nouveau 
secretariat financier. Elles seraient capitales, 
mais il faut separer le monetaire de l'economique 
et elargir l'accord qui existe deja entre les Ban-
ques centrales des Stt et qui prevoit une aide 
pouvant atteindre 2 milliards de dollars. 
31. En tout cas, la realisation d'une union mo-
netaire europeenne ne sera jamais possible si les 
membres de la C.E.E. sont incapables de creer 
une veritable union economique. Cela signifie que 
!'harmonisation des charges au sein des entre-
prises comme au sein des nations sera sensible-
ment la meme sur tout le territoire de la Commu-
naute europeenne. Autrement, il serait tres dif-
ficile de maintenir la stabilite entre les monnaies 
du fait de la pression de !'inflation. 
32. Votre rapporteur n'a pas !'intention d'en-
trer dans le detail de cette harmonisation, mais 
elle devrait, a son avis, inclure : 
( i) nne harmonisation fiscale, prevoyant 
une repartition analogue entre les bn-
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taxation, and similar bases for VAT 
and other taxes ; 
( ii) harmonisation of the social burden 
borne by firms ; 
(iii) common regional industrial policy 
developed by a European decision-
making body ; 
(iv) equal sharing between the EEC coun-
tries of defence costs. This means that 
co-ordination of the defence policies 
of the Western European countries 
will become increasingly necessary and 
a common procurement policy will be 
required, implying much closer co-oper-
ation between the defence authorities 
than is now the case. It is clear that 
WEU furnishes a possible basis for 
such co-operation. If the seven nations 
of WEU can agree on these policies, 
this should serve as the nucleus for 
true Western European defence pro-
curement, including Denmark and 
Norway in the north, Greece and 
Turkey in the south. 
m. Foreign policy matters 
33. In view of the need to rectify its balance 
of payments and to take account of public 
opinion, it seems that the United States is making 
an overall reassessment of, and in general redu-
cing, its commitments abroad. The negotiations 
on re-establishing peace in Vietnam and their 
apparent success have been the most striking 
element of this in recent years, but everything 
indicates that the reduction of American com-
mitments will not be limited to South-East Asia. 
In Europe, the United States is prepared to 
engage in a series of negotiations on the reduction 
of forces deployed by the Atlantic Alliance and 
the Warsaw Pact. It is also holding negotiations 
with the Soviet Union on limiting nuclear 
weapons on both sides. 
34. When your Rapporteur speaks of European 
foreign policy, Norway and Denmark must be 
included because they are vital for the defence 
of the northern flank of Europe, and Greece and 
Turkey for the southern flank. 
35. In any event, it is probable that Europe 
can expect a reduction in American forces 
stationed on its territory. The new defence policy 
of the United States could imply a change in 
strategy since the possibility of waging war ·with 
conventional or tactical nuclear weapons was 
linked with the presence of strong American 
forces in Europe. This alone allowed NATO to 
adopt the policy of graduated retaliation, but 
with fewer .A.merican forces stationed abroad the 
United States will be tempted to revert to the 
so-called "all or nothing" strategy unless Europe 
itself considerably increases the level of its own 
armed forces. 
36. It is still extremely difficult to calculate 
the repercussions of this new situation on Europe. 
It is however evident that to a large extent 
Europe will have to make up for the absence of 
all or part of the American forces now stationed 
there. In the nuclear field, Europe will have to 
have such weapons as it requires for its defence 
so that in the event of armed conflict in Europe 
the United States will not be faced with the 
choice between massive nuclear retaliation, with 
all the disadvantages and risks this would involve 
for the American people, or abandoning Europe. 
37. As Lord Carrington recently told the 
Conservative Party Conference : 
"Western Europe has its own nuclear powers 
in ourselves and France. I foresee one day 
that the evolution of European defence must 
include some kind of European nuclear force, 
though not on a comparable scale to that of 
the United States and without, I would 
hope, any weakening in the partnership with 
our United States ally." 
38. A few days later, he gave the House of 
Lords the following explanation : 
"But one has to bear in mind that Europe 
will be <me of the largest and probably the 
richest community in the world. It is very 
pots directs et indirects et des bases de 
calcul similaires pour la T.V.A. et les 
autres taxes ; 
( ii) une harmonisation des charges sociales 
supportees par les entreprises ; 
(iii) une politique industrielle regionale 
commune definie par un organe de 
decision european ; 
( iv) un partage egal des depenses de de-
fense entre les pays de la C.E.E. Cela 
signifie qu'une coordination des poli-
tiques de defense des pays d'Europe 
occidentale deviendra de plus en plus 
necessaire et qu'il faudra definir une 
politique commune des achats impli-
quant une cooperation beaucoup plus 
etroite entre les autorites militaires que 
ce n'est le cas a present. Il est clair que 
l'U.E.O. peut constituer la base de 
cette cooperation. Si les sept pays qui 
la composent peuvent s'entendre sur 
ces politiques, elle devrait constituer 
le « noyau » d'une veritable politique 
ouest-europeenne d'achat d'armements, 
avec la participation du Danemark et 
de la Norvege au nord, de la Grece et 
de la Turquie au sud. 
m. Les problemes de politique exterieure 
33. En raison, d'une part, de la necessite de 
redresser leur balance des paiements, d'autre 
part, d'une notable evolution de l'opinion publi-
que, les Etats-Unis semblent etre en train de 
proceder a un vaste reexamen et, d'une fa~on 
generale, a une reduction de leurs engagements 
exterieurs. Le developpement et, semble-t-il, 
l'aboutissement des negociations destinees a re-
tablir la paix au Vietnam en ont ete !'element 
le plus visible au cours des dernieres annees, mais 
tout indique que cette reduction des engagements 
americains ne se limitera pas a l'Asie du Sud-Est. 
En Europe meme, les Etats-Unis sont prets a 
s'engager dans une serie de negociations destinees 
a permettre une reduction des forces deployees 
par 1' Alliance atlantique comme par le Pacte de 
Varsovie et poursuivent egalement avec les So-
vietiques des negociations destinees a permettre 
une limitation des armements nucleaires dans les 
deux camps. 
34. Quand votre rapporteur parle de !'Europe 
a propos de politique etrangere, celle-ci doit in-
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clure la Norvege et le Danemark, dont le role est 
vital pour la defense du flanc nord, ainsi que la 
Grece et la Turquie pour le flanc sud. 
35. En tout etat de cause, l'Europe doit proba-
blement s'attendre a une reduction des forces 
americaines stationnees sur son territoire. De 
plus, cette nouvelle politique de defense des 
Etats-Unis pourrait impliquer une evolution de 
la strategie americaine. En effet, la possibilite de 
mener une guerre avec des armements conven-
tionnels ou des armements atomiques tactiques 
etait liee a la presence d'importantes forces ame-
ricaines sur le territoire des pays europeens. Elle 
seule permettait l'emploi par l'O.T.A.N. de la 
strategie de la riposte graduee alors que, plus 
les forces americaines seront faibles en dehors du 
territoire des Etats-Unis, plus !'Amerique sera 
tentee d'en revenir a la strategie dite des repre-
sailles massives, a moins que l'Europe elle-meme 
n'accroisse considerablement le niveau de ses 
propres forces armees. 
36. Les implications pour l'Europe de cette si-
tuation nouvelle demeurent extremement diffi-
ciles a calculer. Il est evident toutefois que l'Eu-
rope devra, dans une large mesure, suppleer a 
!'absence de tout ou partie des forces americaines 
qui y sont actuellement deployees. Dans le do-
maine proprement nucleaire, l'Europe devra dis-
poser des armes dont elle a besoin pour sa de-
fense, de telle faGon qu'en cas de conflit arme en 
Europe, les Etats-Unis ne se trouvent pas devant 
le choix entre une utilisation massive des armes 
atomiques, avec tous les inconvenients et tous 
les risques qu'elle pourrait comporter pour la 
population americaine, et l'abandon de l'Europe. 
37. Comme l'a recemment dit Lord Carrington 
devant le Congres du parti conservateur : 
« L'Europe occidentale a ses propres puis-
sances nucleaires: nous-memes et la France. 
Je prevois qu'un jour, !'evolution de la de-
fense europeenne devra comporter quelque 
chose comme une force atomique europeenne, 
meme si celle-ci ne se developpe pas sur une 
echelle comparable a celle de la force ameri-
caine et sans que cela comporte, je l'espere, 
aucun affaiblissement de notre cooperation 
avec notre allie americain. » 
38. Quelques jours plus tard, il a donne, a la 
Chambre des lords, !'explication suivante : 
« Mais il convient de se rappeler que !'Eu-
rope sera l'une des plus vastes et probable-
ment l'une des plus riches communaut6s du 
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unlikely to abandon the nuclear defence it 
has at the present time." 
39. Such a plan raises difficulties of all kinds : 
political because it might lead to discrimination 
between Western European countries, and tech-
nical since the French and British forces have 
developed separately and in accordance with 
vastly different technology. It is to be wondered 
what common factor there might be between the 
British and French forces : the production of 
missiles, the co-ordination of objectives or a single 
command, which presupposes very advanced 
political co-operation between the various West-
ern European countries. 
40. In any event, the problems of defending 
Europe will not be solved by setting up a nuclear 
force. If Europe wishes to avoid having to rely 
on weapons of mass destruction for its defence 
in all circumstances, it will have to make an 
even greater effort in the field of conventional 
weapons. 
41. Thus, the evolution of United States foreign 
and defence policy in the coming years will make 
it necessary for Europe to have a complete and 
truly European defence policy which will mean 
adopting and applying a strategy involving the 
deployment of forces of every kind, a joint 
armaments procurement policy for the produc-
tion of as many weapons as possible at the lowest 
possible cost and, finally, the closest co-operation 
between European countries on foreign policy. 
Short of this, they would very probably achieve 
nothing in the field of defence policy since 
countries with divergent foreign policies can have 
no common defence policy. 
42. Until now, the defence of Western Europe 
and relevant foreign policy matters were mainly 
considered in the framework of NATO, i.e. in 
close co-operation with the United States and 
Canada. This was the result of a resolution 
adopted by the Council of the Brussels Treaty 
Organisation on 20th September 1950 transfer-
ring the exercise of its defence responsibilities 
to NATO. The fact that the Brussels Treaty has 
since been modified in no way affects this deci-
sion which, without depriving WEU of any of 
its responsibilities, entrusted a number of prac-
tical responsibilities to the NATO integrated 
military structure. 
43. The situation has since changed considerably, 
on the one hand because of Franee's withdrawal 
from the NATO integrated military structure, 
which meant that the whole of Western Europe 
was no longer represented in that body, and on 
the other hand because NATO may no longer be 
the privileged forum for working out European 
defence policy. This is why the European mem-
bers of NATO formed the Eurogroup. But the 
question now is whether this is really the most 
suitable framework for considering European 
defence policy and related foreign policy matters. 
44. It is not the object of your Rapporteur to 
put forward here the possible European defence 
structure. Suffice to say that with the approach 
very soon of the East-West security conference, 
it is of vital importance for Western Europe 
to show the world that it is talking and nego-
tiating with one voice. Anything less would be 
a disaster. 
IV. Europe in (ru:e of these problsma 
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45. In the economic and monetary field, the 
European Economic Community obviously pro-
vides the necessary bodies for working out, and 
to a large extent pursuing, a European policy. 
By drawing up a timetable for developing the 
European economic and monetary union, the 
Paris summit conference should allow the EEC 
to carry out this r3le. This is not at all the case, 
however, in the fields of foreign policy and 
defence. 
46. Thus, there are now fotlr institutions dealing 
with various aspects of political and defence 
co-operation in Western Europe : the Co~il 
of Europe, WEU, the North Atlantic COUtl.cil 
with its Eurogroup and the Davignon Commit-
tee. It should be noted that the four bodies have 




monde. Il est peu vraisemblable qu'elle aban-
donne les moyens de defense nucleaire dont 
elle dispose a 1 'heure actuelle. » 
39. Un tel projet rencontre des difficultes de 
toutes natures, tant dans le domaine politique, 
puisqu'il risquerait d'etablir une discrimination 
entre pays de !'Europe occidentale, que dans le 
domaine technique, puisque les forces nucleaires 
franc;aise et anglaise se sont developpees de fac;on 
separee sur des bases technologiques tres diffe-
rentes. L'on peut se demander ce qui pourrait 
etre commun aux forces nucleaires anglaise et 
franc;aise : la fabrication des missiles, la coordi-
nation des objectifs ou bien un commandement 
commun, ce qui implique une cooperation politi-
que extremement poussee entre les differents 
pays de !'Europe oooident&le. 
40. En tout etat de cause, la solution aux pro-
bl~mes poses par la defense de !'Europe ne sera 
pas trouvee dans la constitution d'une force ato-
mique. La necessite d'accroitre !'effort de chacun 
dans le domaine de l'armetnent conventionnel 
sera d'autant plus presente que !'Europe sera 
plus decidee a se donner la possibilite d'une 
defense qui n'utilise pas, en tout etat de cause, 
des armements de destruction massive. 
41. Ainsi, !'evolution de la politique etran~re 
et de la politique de defense des Etats-Unis au 
cours des prochaines annees exigera, de la part de 
l'Europe, une politique de defense qui soit vrai-
ment europeenne, mais qui soit aussi une poli-
tique de d~fense compl~te. comportant 11adoption 
d'une strategie et son application dans le deploie-
ment des forces de toutes natures, d'une politique 
commune d'achats d'armements qui permette de 
produire la plus grande quantite d'armements 
possible aux couts les plus faibles, et enfin d'une 
cooperation extremement etroite des pays euro-
peans dans le domaine de la politique exterieure. 
Si ces pays ne parvenaient pas a un tel resultat, 
il est tres vraisemblable qu'ils ne parviendraient 
a i'iP~ dans Je domaine de la politique de defense, 
car l'on ne pourrait envisager une politique de 
defenSe commune a des pays dont les politiques 
etrangere8 pourraient etre divergentes. 
42. Jusqu'a present, la defense de !'Europe occi-
dentale et les aspects de sa politique etrangere 
qui y touchaient ~taient envisages essentiellement 
dans le cadre de l'O.T.A.N., c'est-a-dire en etroite 
cooperation avec les Americains et les Canadiens. 
Ceci etait l'effet d'une resolution du Conseil 
consultatif de !'Organisation du Traite de Bruxel-
les, en date du 20 septembre 1950, par laquelle 
tto 
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la defense de !'Europe occidentale avait ete re-
organisee au profit de l'O.T.A.N. Le fait que le 
Traite de Bruxelles ait ete modifie depuis lors 
ne touchait en rien a cette decision qui, sans 
priver l'U.E.O. d'aucune de ses competences, con-
fiait a !'organisation militaire integree de 
l'O.T.A.N. un certain nombre de responsabilites 
pratiques. 
43. Depuis lors, la situation s'est sensiblement 
modifiee, d'une part, du fait du retrait de la 
France des organes militaires integres de 
l'O.T.A.N., a la suite duquell'ensemble de l'Eu-
rope occidentale n'est plus represente dans ces 
organes, d'autre part, parce que l'O.T.A.N. risque 
de n'etre plus le lieu privilegie d'une elaboration 
de la politique de defense de l'Europe. C'est pour 
cette raison que les pays europeens de l'O.T.A.N. 
ont constitue l'Eurogroupe. Mais la question qui 
peut se poser desormais est de savoir si tel est 
bien le cadre qui convient le mieux a l'examen 
d'une politique europeenne de defense et aux 
questions de politique etrangere qui y sont liees. 
44. Votre rapporteur ne se propose pas de de-
crire ici Ia structure que pourrait prendre la 
defense de !'Europe. n suffit de dire que, devant 
!'imminence de la conference sur Ia securite Est-
Ouest, il est d'une importance capitale pour !'Eu-
rope occidentale de montrer au monde qu'elle 
parle et negocie d'une seule voix. Autrement, ce 
serait le desastre. 
IV. L'Europe en face de ces probflmes 
45. Dans le domaine economique et monetaire, il 
est evident que Ia Communaute Economique Eu-
ropeenne fournit les organes necessaires a !'ela-
boration, et dans une tres large mesure, a Ia 
conduite d'une politique europeenne. Le « som-
met » de Paris, en precisant un calendrier de 
developpement de l'union economique et mone-
taire europeenne, devrait permettre a Ia C.E.E. 
de remplir ce role. Dans le domaine de la poli-
tique etrangere et de Ia defense, au contraire, ce 
n'est aujourd'hui nullement le cas. 
46. Ainsi, actuellement, il subsiste quatre insti-
tutions qui, a divers degres, se preoccupent de 
la cooperation en matiere de politique et de de-
fense en Europe occidentale : le Conseil de !'Eu-
rope, l'U.E.O., le Conseil de l'O.T.A.N. avec 
l'Eurogroupe, et le Comite Davignon. n con-
vient de noter que ces quatre institutions grou-
pent des membres differents et ont des objectifs 
differenta. 
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47. (i) The following 17 countries are members 
of the Council of Europe : Austria, Belgium, 
Cyprus, Denmark, France, the Federal Republic 
of Germany, Iceland, Ireland, Italy, Luxem-
bourg, Malta, the Netherlands, Norway, Sweden, 
Switzerland, Turkey and the United Kingdom. 
Some of these countries are neutral and inter-
governmental consultations are restricted to 
specific fields in which effective consultations may 
lead to joint, although extremely limited, mea-
sures being taken on such matters as transport 
regulations, animal health, food additives and 
pollution. It may well have increasing importance 
as it is the only political forum in Europe 
for these 17 countries to discuss matters of com-
mon interest. 
48. (ii) The North Atlantic Council associates 
the United States and Canada with Belgium, 
Denmark, France, the Federal Republic of Ger-
many, Greece, Iceland, Italy, Luxembourg, the 
Netherlands, Norway, Portugal, Turkey and the 
United Kingdom, but France does not take part 
in all its work. Nor does France attend meetings 
of the Eurogroup which deals with defence mat-
ters, but it has observers in certain working 
groups, whereas Greece and Turkey are mem-
bers. The Eurogroup thus provides a particular 
image of Europe and probably an inadequate 
basis for it to be able to lay any claim to ad-
vancing Europe very far in the field of political 
co-operation, however important its role may be 
in the field of defence. It has however, through 
its permanent members (ambassadors), been used 
until recently as a means of exchanging ideas 
and formulating common approaches to the East-
West conference on security. It has mainly held 
consultations on the procedures to be adopted for 
the preparation of the conference. 
49. (iii) The Davignon Committee at present 
includes nine EEC member countries. It relies 
on a wish to reach joint decisions and conse-
quently has so far confined its work to position 
papers on specific matters of vital importance 
for Europe such as the conference on European 
security or the Middle East. The position has 
changed and the Committee is now used as a 
preliminary forum for discussions to find com-
mon political objectives. It has no permanent 
structure ; it is a purely inter-State body, its 
secretariat being provided by each member 
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country in turn, which limits its freedom of 
action. 
50. (iv) Finally, WEU is not organically linked 
with the European Community. It groups the 
seven countries which at present seem intent 
on seeking the greatest degree of political co-
operation and it is statutorily empowered to 
consider all foreign and defence policy matters. 
It is the only organisation which deals exclusively 
with defence matters in Western Europe at the 
parliamentary level. It is to be hoped that the 
Council of Ministers will meet more than twice 
a year. 
51. There are two very important organs which 
are unique in Europe : they are the Agency for 
the Control of Armaments and the Standing 
Armaments Committee. Several member coun-
tries, particularly France, view the Agency as of 
vital importance. It would therefore be fair to 
say that whatever else may happen to the other 
organs of WEU, these two aspects, the Agency 
and the Standing Armaments Committee, will 
continue. 
52. In the framework of its Permanent Council, 
WEU has more scope for common decisions, for 
instance when drafting replies to Assembly 
recommendations or written questions by parlia-
mentarians ; the WEU secretariat even so is a 
permanent structure capable of drawing up, in 
respect of these very limited points, the elements 
of a policy on which the seven member countries 
may have agreed. 
53. Today, western governments have even gone 
outside the organisations already mentioned 
above in order to achieve the practical co-ordina-
tion required to solve particular problems. 
54. For instance, the four powers responsible 
for the Berlin negotiations with the eastern bloc 
used their ambassadors in Bonn in order to co-
urdinate their approach with the Federal 
Republic of Germany. An extremely efficient 
and succesful operation it proved to be. 
55. Similarly, when four-power negotiations 
were held in New York on Middle East affairs, 
the ambassadors there were the focal point for 
co-ordination. The EEC went further by using 
the Davignon group to co-ordinate their prelimi-
nary discussions and views. 
47. (i) Le Conseil de l'Europe comprend les 
dix-sept pays suivants : Autriche, Belgique, Chy-
pre, Danemark, France, !Mpublique Federale 
d'Allemagne, Irlande, Islande, Italie, J.Juxem-
bourg, Malte, Pays-Bas, Norvege, Suede, Suisse, 
Turquie et Royaume-Uni. Certains sont neutres 
et les consultations intergouvernementales sont 
limitees a des domaines precis a propos desquels 
des consultations effectives peuvent deboucher 
sur des mesures communes, mais de portee ex-
tremement limitee concernant, par exemple, les 
reglements relatifs aux transports, a la sante 
animale, aux additifs alimentaires et a la pollu-
tion. n est fort possible qu'il prenne de plus en 
plus d'importance, etant donne qu'il reste le seul 
«forum» politique dont disposent ces dix-sept 
pays en Europe pour discuter des problemes d'in-
teret commun. 
48. (ii) Le Conseil de l'O.T.A.N. associe les 
Etats-Unis et le Canada ala Belgique, au Dane-
mark, a la France, a la !Mpublique Federale 
d'Allemagne, ala Grece, a l'Islande, a l'Italie, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, a la Norvege, au 
Portugal, ala Turquie et au Royaume-Uni, mais 
la France ne participe pas a la totalite de ses 
travaux. La France ne participe pas non plus 
aux reunions de l'Eurogroupe qui traite des ques-
tions de defense, mais elle a des observateurs 
dans certains groupes de travail, tandis que Ia 
Grece ou la Turquie en font partie. L'Eurogroupe 
fournit done une image particuliere de l'Europe 
et probablement une base insuffisante pour qu'il 
puisse pretendre a aller bien loin dans le domaine 
de la cooperation politique, meme si son role peut 
etre important dans celui de la defense. Toute-
fois, par l'intermediaire de ses membres perma-
nents (les ambassadeurs), il a ete utilise jusqu'a 
ces derniers temps comme « forum » de eonsul-
tation, en prevision de la conference Est-Ouest 
sur la securite europeenne. Il a surtout procede 
a des echanges de vues sur les procedures a 
adopter pour la preparation de cette conference. 
49. (iii) Le Comite Davignon comprend actuel-
lement les neuf pays membres de la C.E.E. Il 
repose sur une volonte d'aboutir a des decisions 
communes et s'est pour cela, jusqu'a present, 
limite a des etudes conjoncturelles sur des ques-
tions particulieres d'une importance vitale pour 
!'Europe comme celle de la conference sur la 
securite europeenne ou celle du Moyen-Orient. 
La situation s'est modifiee et il sert maintenant 
de premier cadre de discussions pour la deter-
mination d'objectifs politiques communs. Il ne 
comprend pas de structures permanentes, mais 
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c'est une institution purement inter-etatique 
dont le secretariat est assure tour a tour par cha-
cun des pays membres, ce qui limite ses possibili-
tes d'initiative. 
50. (iv) Enfin, l'U.E.O. n'est pas liee organique-
ment aux Communautes europeennes. Elle re-
presente les sept pays, qui, actuellement, sem-
blent decides a aller le plus loin dans le domaine 
de la cooperation politique et son statut n'exclut 
de ses competences aucun probleme de politique 
etrangere et de defense. c 'est la seule organisa-
tion traitant exclusivement de la defense de !'Eu-
rope occidentale a l'echelon parlementaire. II 
convient d'esperer que le Conseil des Ministres 
se reunira plus de deux fois par an. 
51. L'U.E.O. dispose de deux organes tres im-
portants, uniques en Europe : l' Agence pour le 
Controle des Armements et le Comite Permanent 
des Armements. Plusieurs pays membres, et no-
tamment la France, estiment que l'Agence est 
d'une importance capitale. Il serait done juste de 
dire que, quoi qu'il advienne des autres organes 
de l'U.E.O., l'Agence et le Comite Permanent des 
Armements subsisteront. 
52. Dans le cadre du Conseil permanent, 
l'U.E.O. est avant tout appelee a elaborer des 
decisions communes, par exemple lors de la re-
daction de reponses aux recommandations de 
l'Assemblee ou aux questions ecrites des parle-
mentaires et, d'autre part, le secretariat de 
l'U.E.O. constitue, malgre tout, une structure 
permanente susceptible d'elaborer, sur ces points 
qui demeurent tres limites, !'expression des ele-
ments de politique sur lesquels les sept pays 
membres peuvent s'etre mis d'accord. 
53. Aujourd'hui, les gouvernements occidentaux 
sont meme sortis des organisations deja mention-
nees plus haut pour realiser la coordination con-
crete qu'exige la solution de problemes parti-
culiers. 
54. Ainsi, les puissances responsables de Berlin 
ont utilise leurs ambassadeurs a Bonn pour les 
negociations avec l'Union Sovietique, afin de 
coordonner leur position avec celle de la Repu-
blique Federale d'Allemagne. Cette methode s'est 
averee extremement efficace et payante. 
55. De meme, lors des negociations a Quatre sur 
les affaires du Moyen-Orient a New York, les 
ambassadeurs aux Nations Unies ont ete au cen-
tre de la coordination. Les membres de la C.E.E. 
sont alles plus loin en utilisant le Groupe Davi-
gnon pour coordonner prealablement leurs dis-
cussions et leurs vues. 
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56. Finally in this context, the pertnanent repre-
sentatives of the NATO Council have been used 
as the clearing base for the co-ordination of 
western policy vis-a-vis the proposed East-West 
conference on security. Here again, the EEC 
have used the Davignon group as their prelimi-
nary forum for co-ordination. 
57. There appears now to be doubt as to whether 
the NATO Council will continue to play this 
role, as the United States now seems lukewarm 
to this role for NATO. In any event, the EEC 
now appears committed, together with the United 
Kingdom and possibly the other two applicant 
countries, to formulate a purely European 
approach to the East-West security conference 
using the Davignon group as its forum. 
58. There are too many "European" bodies 
dealing with joint political decisions. The result 
is often ill-defined decisions at variance with each 
other. What is needed is a clearly-defined method 
whereby governments of Europe with common 
objectives can consult and co-ordinate their 
foreign policy decisions. 
59. It is to be regretted that the Paris summit 
conference remains so indeterminate about the 
methods of achieving this. 
60. According to the communique of the Paris 
summit conference, full European union should 
be achieved in 1980. It is not very explicit, but 
it is realistic, about the possible form of this 
union but there is little likelihood of any real co-
'11! 
ordination of Europe's political and defence 
activities before that date. In the meantime, the 
multiplicity of bodies and institutions will 
continue to displlnle and largely paralyse the 
European undertaking. 
61. The new European union will be stronger 
than the United States. Therefore it must play 
its part on the international stage side by side 
with the United States, the USSR and China. 
62. It is therefore essential for all the bodies 
concerned with European co-operation to consider 
their activities and future with this union in 
mind, i.e. they must seek to co-ordinate their 
work, reduce duplication in so far as possible and 
prepare the evolution towards a union in which 
each field will have its place. 
63, Your Rapporteur is fully convinced that the 
actual European parliamentary bodies of toda.y 
are in need of reorganisation and rationalisation. 
It will be necessary to have democratic parlia-
mentary supervision and control of an effective 
European union which includes a monetary union 
as well as an economic community and a common 
organisation for defence and foreign policy. He 
will not develop the different ways of building 
up a new European parliamentary institution, 
Lord Gladwyn having dealt with this aspect in an 
earlier report, but he underlines the vital need 
for this reorganisation. 
56. ~nfin, dans ce contexte, les representants 
permanents aupres du Conseil de l'O.T.A.N. ont 
ete utilises dans l'etude de la coordination de la 
politique occidentale a l'egard d'une ~:tltUe~ 
conference Est-Ouest sur la securite. La encore, 
la. C.E.E. a utilise le Groupe Davignon pour les 
discussions preliminaires sur la coordination. 
57. 11 semble maintenant douteux que re Oonseil 
de l'O.T.A.N. cohtinue A jouer ce :rOle qui ne sus-
cite pas, semble-t-il, l'enthousiasme des Etats-
Unis. En tout cas, la C.E.E. parait maintenant 
engagee avec le Royaume-Uni, et peut-etre avec 
les deux autres pays candidats, a formuler une 
politique purement europeenne a l'egard de la 
conference Est-Ouest sur la securite en se ser-
vant pour cela du Comite Davignon. 
58. 11 existe trop d'organismes « europeens » qui 
s'occupent de decisions politiques communes. Il 
en resulte trop souvent des decisions imprecises 
et divergentes. Ce qu'il faut, c'est une methode 
clairement definie permettant aux gouverne-
ments europeens qui ont des objectifs communs 
de se consulter et de coordonner leurs decisions 
en matiere de politique etrangere. 
59. 11 convient de regretter que la Conference 
au sommet de Paris soit restee aussi vague sur 
les moyens d'y parvenir. 
60. Le communique de la Conference au som-
met de Paris indique qu'une union europeenne 
complete devrait etre achevee en 1980. 11 est fort 
peu explicite, mais realiste, sur les formes que 
pourra prendre cette «union», mais il est vrai-
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semblable qu'une veritable coordinaiion del aeti-
vites politiques et defensives de !'Europe ne 
pourra etre realisee avant cette date. D'ici la, la 
t>lul'Rlit6 des inStances et des institutions conti-
nuera a disperser et, dans une large mesure, a 
paralyser, l'entreprise europeenne. 
61. La nouvelle union europeenne sera plus 
forte que les Etats-Unis. Elle doit, par conse-
quent, jouer son role sur la scene internationale 
au meme titre que les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et 
la Chine. 
62. Il apparait done comme essentiel que, des 
maintenant, tous les organes de cooperation eu-
ropeenne envisagent leur activite et leur avenir 
dans la perspective de cette union, c'est-a-dire 
qu'elles cherchent a coordonner leurs activites, 
a limiter, dans la mesure du possible, les doubles 
emplois, a preparer une evolution vers une union 
ou chaque domaine trouverait sa place. 
63. Votre rapporteur est persuade que les or-
ganes parlementaires de !'Europe actuelle ont 
besoin d'etre reorganises et rationalises. 11 sera 
done indispensable de doter de moyens de super-
vision et de controle parlementaire democratique 
appropries une veritable union europeenne qui 
comprendra, non seulement une union economi-
que et monetaire, mais aussi une organisation 
commune de defense et de politique etrangere. 
Votre rapporteur n'a pas !'intention d'analyser 
les divers moyens de mettre sur pied cette nou-
velle institution parlementaire europeenne, Lord 
Gladwyn ayant traite la question dans un rap-
port anterieur, mais il tient a souligner la neces-
site d'une telle reorganisation. 
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Draft Recommendation 
on a cluil and military autatton policy for Europe 
The Assembly, 
Welcoming the Council's statement that oollaboration between member States in the aeronautical 
field should be improved ; 
Considering the importance of the aeronautical industry in European co-operation but also the 
limits reached in such co-operation ; 
Considering the conclusions of the European summit conference held in Paris on 19th and 20th October 
1972 with regard to industrial, scientific and technological policy: ccThis policy will require the co-ordination, 
within the institutions of the Community, of national policies and joint implementation of projects of interest 
to the Community"; 
Considering that the appropriate Ministers are to submit "a programme of action together with a 
precise timetable" before 31st December 1973; 
Considering that such decisions are particularly urgent where aircraft are concerned and compensate 
for the absence of effective reference in the Rome Treaty to aeronautical problems and air transport in 
particular ; 
Convinced that civil production programmes cannot be drawn up without knowledge of military 
production ; 
Considering the declarations of intention on aeronautical co-operation made inter alia by the French 
and British Ministers and by manufacturers, 
RECOMMENDS Tli.A.T THE COUNCIL 
Invite the Ministers of Defence, Transport and Technology of the member countries to take decisions 
in 1973 with a view to defining a general civil and military aviation policy for Europe, and in particular to: 
(a) decide to set up a specialised European aeronautical agency as soon as the code of certification 
and airworthiness has been adopted ; 
(b) re-establish the balance between the United States and Western Europe through continuing 
negotiations on landing rights and to this end encourage concert&tion so that Europe may speak 
with one voice ; 
(c) urge the United States to abolish the 5% surcharge on European aeronautical industry exports 
to America. with a. view to ensuring reciprocity in conditions of trade between Europe and the 
United States ; 
(d) undertake studies and talks with a view to establishing a rea.l European industry for aircraft 
engines; 
(e) to this end, promote the harmonisation of military requirements and more systematic co-operation 
in the military aeronautical industry ; 
(/) draw up a. plan for co-operation between the airlines of member States so as to harmonise their 
requirements in aircraft and the operation of routes within Europe ; 
(g) study conditions for a common policy towards charter flights; 
(h) endorse the general rule that member countries taking part in a co-operative programme should 




Projet de reeommandaflon 
sur une politlque de l'aeronautique civile et mllltalre pour l'Burope 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la declaration du Conseil selon laquelle la collaboration entre lea Etats membres en 
matiere d'aeronautique devrait etre amelioree; 
Considerant !'importance de l'industrie aeronautique dansla cooperation europ8enne, mais egalement 
les limites atteintes dans cette cooperation; 
Considerant les conclusions du « sommet european», reuni a Paris les 19 et 20 ootobre 1972, quant 
a Ia politique industrielle, scientifique et technologique : « Cette politique implique Ia coordination au sein 
des institutions communautaires des politiques nationales et !'execution en commun d'actions d'inte~t 
communautaire » ; 
Considerant que les ministres competents devront « soumettre un programme d'aotion assorti d'un 
calendrier precis d'execution avant le 31 decembre 1973 »; 
Considerant que ces decisions sont particulierement urgentes dans le domaine de l'aeronautique et 
corrigent !'absence de reference effective, dans le Traite de Rome, aux problemas aeronautiques et notam-
ment au transport aerien ; 
Convaincue que les programmes concernant les productions civiles ne peuvent pas etre fixes dans Ia 
meconnaissance des productions militaires ; 
Considerant les declarations d'intention sur Ia cooperation aeronautique faites notamment par les 
ministres fran9&is et anglais ainsi que par les industrials, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les ministres de la defense, des transports et de Ia technologie des pays membres a prendre, 
en 1973, des decisions visant a preciser une politique generale de l'aeronautique civile et militaire pour 
1 'Europe et notamment : 
(a) de decider la creation d'une agence aeronautique europeenne specialisee des que le code des 
reglements de certification et de navigabilite aura ete adopte; 
(b) de retablir, par des negociations continues sur lea droits d'atterrissage, l'equilibre entre les Etats-
Unis et !'Europe occidentale et d'encourager a cet effet une concertation permettant a cette der-
niere de pa.rler d'une seule voix ; 
(e) de rechercher aupres des Americains la suppression de la taxe de 5 % sur les importations de pro-
duits de l'industrie aeronautique europeenne en vue d'assurer la reciprocite dans les conditions 
de nos echanges ; 
(d) d'engager des etudes et des pourparlers susceptibles de conduire a l'edification d'une veritable 
industria europeenne des moteurs d'avion; 
(e) de favoriser, a cette fin, !'harmonisation des exigenoes des etats-majors et une cooperation plus 
systematique de l'industrie de l'aeronautique militaire; 
(/) d'etablir un plan de cooperation entre les compagnies aeriennes des Etats membres afin d'harmo-
niser leurs exigences en ce qui concerne les avions et !'exploitation des lignes europeennes; 
(g) d'etudier les conditions d'une politique commune en matiere de transport a Ia commande (charters); 
(h) d'encourager Ia regie generale selon laquelle les pays membres participant a un programme realise 





(submitted by Mr. Valleix, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. In its reply of 26th October 1972 to 
Recommendation 219 on British membership of 
the European Communities and the prospects 
of scientific and technical co-operation in Eur-
ope, the WEU Council stated that the enlarge-
ment of the Communities should bring about 
better co-operation and collaboration in order 
to eliminate much of the duplication which at 
present existed. A first stage therefore should 
be, according to the Council, better collaboration 
rather than more collaboration. 
2. On 1st August 1972, the French Minister 
for Foreign Affairs, Mr. Schumann, replying to 
questions on the Assembly's Recommendation 
219, stated that the French Government was 
actively promoting technological co-operation 
between the European countries. Mr. Schumann 
pointed out the part the French had played in 
the preparation by the COST Group of the 
seven co-operation agreements ; France had 
signed all the agreements on 23rd November 
1971. He also referred to the memorandum of 
23rd March 1970 on the means of strengthening 
co-operation in the field of industrial and scien-
tific development, as well as the memorandum 
sent in January 1972 to the governments of the 
other nine member States of the enlarged Com-
munity for European action on the protection 
of the environment based on close scientific co-
operation. Finally, he called for the establish-
ment of priorities, as recommended by the Assem-
bly, in drawing up European programmes as 
essential. 
3. On 28th September 1972, the United King-
dom Minister for Aerospace, Mr. Michael Hesel-
tine, declared in Toulouse at the presentation of 
the A-300B and Concorde 02 that no single 
European country could afford to support an 
aircraft industry capable of competing effectively 
in a free world market for civil aircraft repre-
senting more than £4,000 million per year by the 
1980s. Moreover, there was the essential require-
ment to maintain a strong air defence capability 
in Europe. The Minister was of the opinion that 
the ever-increasing cost of engine and airframe 
development made it necessary for Europe to 
move away from ad hoc collaboration on specific 
projects towards an integrated European air-
craft industry which would bring together in the 
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most efficient way the technical, financial and 
managerial contributions which each country 
could make. Only in this way could it meet 
European requirements for aircraft and compete 
with the Americans in the world market. On 
behalf of the British Government, he declared 
that it was ready to discuss at any time with 
other European governments what steps should 
now be taken to further the establishment of an 
integrated European industry respected through-
out the world for its achievements. 
4. Employment figures indicate the import-
ance of the European aircraft industry. The 
United Kingdom aerospace industry currently 
employs some 212,000 people, the French about 
108,000, the German industry 53,000, the Italian 
25,000, the Swedish 22,500, the Dutch 8,000 and 
the Belgian 5,000 - in all, more than 430,000. 
5. In order to keep these industries going, a 
long-term military and civil programme has to 
be drawn up by the European Ministers of 
Defence, Transport and Technology. 
6. In the military field, several European 
countries are obliged to renew the equipment of 
their air forces. However, combat aircraft are 
now becoming so expensive that some countries 
now using the Starfighter in a strike role might 
well re-equip them so that their squadrons have 
only a close support capability. These countries 
want, at least for the moment, to avoid buying 
new aircraft which are considered too expensive. 
The new F-15 aircraft, for instance, might cost 
up to $15 million ; the MRCA could have a unit 
price of some $5 million or more ; the Phan-
tom II between $3.6 and $7 million ; the French 
Mirage G-8 between $5 and $6 million . .A light-
weight fighter such as the .Alpha-Jet might still 
cost about $1.3 million. 
7. Transport aircraft will cost even more : 
the .American C-130 Hercules between $3.4 and 
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I. Introduction 
1. Dans sa reponse du 26 octobre 1972 a la 
Recommandation no 219 sur la cooperation scien-
tifique et technique en Europe dans la perspec-
tive de !'adhesion de la Grande-Bretagne aux 
Communautes europeennes, le Conseil de l'U.E.O. 
a declare que l'elargissement des Communautes 
devrait amener une meilleure cooperation et une 
meilleure collaboration afin d'eliminer bon nom-
bre des chevauchements qui existent. II faudrait 
done, A son avis, s'appliquer, en premier lieu, a 
ameliorer la collaboration plutot qu'a l'elargir. 
2. Le 1"' aout 1972, le ministre franc;ais des 
affaires etrangeres, M. Schumann, repondant aux 
questions posees sur la Recommandation n° 219, 
a declare que le gouvernement franc;ais se pre-
occupait de promouvoir la cooperation technolo-
gique des pays europeens. II a souligne la part 
prise par le gouvernement franc;ais a !'elabora-
tion, par le Groupe COST, des sept accords de 
cooperation ; il a ajoute que la France avait 
signe !'ensemble de ces accords le 23 novembre 
1971. II a evoque egalement le memorandum du 
23 mars 1970 « sur les modalites d'un renforce-
ment de la cooperation en matiere de developpe-
ment industriel et scientifique :., et le memoran-
dum adresse en janvier 1972 aux neuf gouverne-
ments des Etats de la Communaute elargie sur 
« une action europeenne relative a la protection 
de l'environnement ». Enfin, il a declare que 
l'etablissement des priorites, recommande par 
l'Assemblee, etait, en effet, indispensable pour 
la mise sur pied de programmes europecns. 
3. Le 28 septembre 1972, le ministre britanni-
que de !'aviation, M. Michael Heseltine, a declare 
a Toulouse, lors de la presentation de !'Airbus 
A-300B et du Concorde 02, qu'aucun pays euro-
peen ne pouvait se perm.ettre d'entretenir une 
industrie aeronautique capable de soutenir effi-
cacement la concurrence sur un marche mondial 
ou le marche des avions civils depassera 4 mil-
liards de livres par an dans les annees 1980. 
De plus, il est essentiel de maintenir un impor-
tant potentiel de defense aerienne en Europe. 
Le ministre a estime que les coftts toujours plus 
eleves de la mise au point de moteurs et de 
cellules d'avions obligeaient !'Europe a passer 
d'une collaboration particuliere portant sur des 
objets precis a !'edification d'une industrie aero-
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nautique europeenne integree qui fasse concourir 
a la realisation d'un meme but, de maniere effi-
cace et harmonieuse, la totalite des ressources 
que chaque pays est capable d'offrir en realites 
techniques, en capitaux et en cadres. Seule cette 
formule permettrait a l'Europe de faire face a 
ses besoins et de concurrencer les constructeurs 
americains sur le marche mondial. Au nom du 
gouvernement britannique, le ministre a declare 
qu'il etait dispose a discuter a n'importe quel 
moment et avec d'autres gouvernements euro-
peens des mesures qu'il conviendrait de prendre 
des maintenant pour favoriser !'integration d'une 
industrie aeronautique europeenne respectee dans 
le monde en tier pour ses realisations. 
4. Le personnel qu'elle emploie montre !'im-
portance de l'industrie aeronautique europeenne. 
A l'heure actuelle, l'industrie aerospatiale em-
ploie environ 212 000 personnes en Grande-
Bretagne, 108 000 en France, 53 000 en Allema-
gne, 25 000 en Italie, 22 500 en Suede, 8 000 aux 
Pays-Bas et 5 000 en Belgique, soit au total plus 
de 430 000 personnes. 
5. Pour permettre a cette industrie de sur-
vivre, il convient que les ministres europeens de 
la defense, des transports et de la technologie 
etablissent un programme militaire et civil a long 
term e. 
6. Dans le domaine militaire, plusieurs pays 
europeens sont obliges de renouveler le materiel 
dont sont dotees leurs forces armees. Cependant, 
l'avion de combat devient maintenant si coftteux 
que certains pays qui utilisent actuellement le 
Starfighter pour des missions d'intervention 
pourraient fort bien les reequiper de fac;on a ce 
que leurs escadrilles n'aient qu'un potentiel 
d'appui rapproche. Ces pays veulent - du moins 
pour le moment - eviter d'acheter de nouveaux 
appareils consideres comme trop coftteux. Le 
nouveau F-15, par exemple, cofttera peut-etre 
15 millions de dollars, le MRCA 5 millions de 
dollars ou meme davantage, le Phantom II de 
3,6 a 7 millions de dollars, le Mirage G-8 de 5 a 
6 millions de dollars. Un chasseur Ieger tel que 
l'Alpha-Jet reviendra peut-etre encore a 1,3 mil-
lion de dollars. 
7. Les appareils de transport coftteront encore 
davantage : le Hercules C-130 americain de 3,4 a 
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$4.58 million; the Transall 0-160 some $7.38 and 
the C-5A Galaxy $56 million. 
8. If ever there was a case to be made for 
collaboration it is in this field, but neither in 
NATO nor in WEU could the general staffs of 
the various member countries agree on basic 
military requirements. Industrialists have been 
invited by the Conference of National Arma-
ment Directors in NATO to examine proposals 
for active co-operation between the different 
defence industries of NATO countries. This 
initiative, known as the NATO Industrial Advis-
ory Group, has now been working for three years 
in an attempt to organise methods of practical 
work for the improvement of collaboration by 
helping to initiate future European co-operative 
defence projects. 
9. Only very little progress has been made on 
joint production ; at the root of the problem 
there is the difficulty of establishing common 
specifications for military equipment. Govern-
ments could help by encouraging military staffs 
to produce common specifications. After all, the 
European forces have a common purpose. 
10. Until now, the Americans have produced 
aircraft for 99 % of their domestic market and 
65 % of the European market. In the free world 
as a whole, American production accounts for 
90 %. It is clear that the Europeans, who cover 
only 25 % of their own needs through the Euro-
pean aeronautical industry, are not well placed 
to ensure the prosperity of their aeronautical 
industry. Although they will still have to buy 
long-distance planes from the United States for 
some time to come as, apart from Concorde, 
Europe does not produce long-distance aircraft 
such as the Boeing-7 4 7, the Europeans have to 
react if they want to save their aircraft 
industries. The 12th July 1972 report of the 
European Community in Brussels has quite 
clearly pointed this out. 
11. The important document on industrial 
policy in the aircraft field is moreover the first 
concrete sector report which the Commission in 
Brussels has presented to the Council further 
to the 1970 memorandum on industrial policy. 
Covering the aircraft industry in the widest 
sense of the term, i.e. airframes, engines and 
equipment, but at the level of aircraft construc-
tion, the proposals drawn up by the Commission 
~16 
take account of the situation after the enlarge-
ment of the Community, the people concerned 
in the applicant countries, particularly the 
United Kingdom, having been consulted infor-
mally during the preparation of the document. 
12. The first conclusion that can be drawn 
from this text is that after having played an 
important, or even leading, role in the aircraft 
field, Europe is now something of an under-
developed area in this respect. 
13. The turnover of European aircraft indus-
tries (in the six-power Community) has admit-
tedly ~ncreased more quickly in recent years 
than that of the United States or the United 
Kingdom, but there is still a considerable gap. 
The average annual turnover of European air-
craft industries as a whole does not even amount 
to 15 % of that of the United States industry. 
Where exports are concerned, the American air-
craft industry had a credit balance of $2,661 mil-
lion in 1968, whereas the Community had a 
deficit of $251 million. Taken together, France 
and the United Kingdom, i.e. the two largest 
European producers, had an exports balance of 
$424 million during the same period. 
14. However, future prospects seem quite 
promising for the European industry. The five 
major European programmes now reaching the 
market (Concorde, Airbus, Mercure, Fokker-28, 
VFW-614) seem to have reasonable chances of 
a fairly long life. But the Commission experts 
underline that commercial success means sales 
outside Europe, particularly on the United 
States market. 
15. To conclude the introduction, your Rap-
porteur wishes to give some production figures 
for United States transport aircraft as compared 
with Europe : 
16. The Boeing-727 is the first commercial jet 
transport to exceed 1,000 sales (1,005 on 25th 
September 1972). 
17. First contracts signed with United and 
Eastern Airlines allowed Boeing to cancel the 
programme if it did not achieve 100 orders. The 
go-ahead was given on 30th November 1960, with 
an Eastern order for 40 aircraft and a United 
4,58 millions de dollars, le Transall C-160 envi-
ron 7,38 millions de dollars et le C-5A Galaxy 
56 millions de dollars. 
8. S'il est un domaine ou la collaboration se 
justifie, c'est bien celui-ci, mais ni a l'O.T.A.N., 
ni a l'U.E.O., on n'est parvenu a persuader les 
etats-majors generaux des divers pays membres 
de s'entendre sur les caracteristiques militaires 
de base. La Conference des directeurs nationaux 
des armements de l'O.T.A.N. a invite des indus-
trials a examiner une proposition de cooperation 
active entre les differentes industries de defense 
des pays de l'O.T.A.N. C'est ainsi qu'a ete cree 
le Groupe industrial consultatif de l'O.T.A.N. 
(NIAG), qui essaie maintenant depuis trois ans 
de mettre au point des methodes de travail pra-
tique pour ameliorer la collaboration en contri-
buant au lancement des futurs projets europeans 
de defense a realiser en cooperation. 
9. Seuls des progres tres limites ont ete accom-
plis dans la production en commun ; a la racine 
du probU~me, il y a la difficulte d'etablir des 
specifications communes pour le materiel mili-
taire. Les gouvernements pourraient apporter 
une contribution utile en encourageant les etats-
majors a etablir des specifications communes. 
Apres tout, les forces europeennes ont un objectif 
commun. 
10. Jusqu'a present, l'industrie aeronautique 
americaine a produit 99 % des appareils destines 
au marche interieur et 65 % des appareils desti-
nes au marche europeen. La production ameli-
caine represente 90 % de celle de !'ensemble du 
monde libre. Il est clair que les Europeans, qui 
ne couvrent que 25 % de leurs propres besoins, 
ne sont pas bien places pour assurer la prosperite 
de leur industrie aeronautique. Ils devront certes 
continuer, pendant quelque temps, a acheter des 
longs-courriers aux Etats-Unis etant donne qu'a 
part le Concorde, l'Europe ne construit pas de 
longs-courriers semblables au Boeing 747, mais 
ils devront aussi reagir s'ils veulent sauver leur 
industrie aeronautique. C'est ce que souligne 
clairement le rapport des Communautes euro-
peennes du 12 juillet 1972. 
11. Cet important document sur la politique 
industrielle dans le domaine de l'aeronautique 
est d'ailleurs le premier document de caractere 
sectorial et concret que la Commission de Bruxel-
les presentera au Conseil, comme suite au me-
morandum sur la politique industrielle de !'an-
nee 1970. Englobant l'industrie aeronautique au 
sens large du terme, c'est-a-dire les cellules, les 
moteurs et les equipements, mais au niveau de la 
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construction d'avions, les propositions elaborees 
par les services de la Commission tiennent compte 
de la situation qui existera apres l'elargissement 
de la Communaute, les milieux interesses dans 
les pays candidats, notamment au Royaume-Uni, 
ayant ete consultes officieusement en cours d'ela-
boration du document. 
12. La premiere conclusion qui s'en degage c'est 
qu'apres avoir joue un role important, voire un 
veritable role pilote dans le domaine aeronau-
tique, l'Europe fait maintenant figure de region 
sous-developpee en la matiere. 
13. Certes, le chiffre d'affaires des construc-
teurs europeens d'avions (Communaute des Six) 
a augmente plus rapidement, au cours des der-
nieres annees, que celui des Etats-Unis ou du 
Royaume-Uni, inais l'ecart reste neanmoins con-
siderable. En effet, le chiffre d'affaires annuel 
moyen de !'ensemble des industries aeronautiques 
europeennes ne represente meme pas 15 % de 
celui de l'industrie americaine. Quant aux expor-
tations, l'industrie aeronautique americaine a 
realise, en 1968, un solde positif de 2 661 millions 
de dollars, alors que la Communaute a enregistre 
un solde negatif de 251 millions de dollars. La 
France et le Royaume-Uni, c'est-a-dire les deux 
producteurs europeans les plus importants pris 
ensemble, ont realise pendant la meme periode 
un solde positif a !'exportation de 424 millions 
de dollars. 
14. Pourtant, les perspectives futures parais-
sent assez prometteuses pour l'industrie euro-
peenne. Les cinq programmes majeurs develop-
pes en Europe et qui abordent maintenant le 
marche (Concorde, Airbus, Mercure, Fokker-28, 
VFW-614) paraissent avoir des chances raison-
nables et sur une periode assez longue. Or, sou-
lignent les experts de la Commission, un succes 
commercial postule des ventes hors d'Europe et, 
en particulier, sur le marche des Etats-Unis. 
15. Au terme de cette introduction, votre rap-
porteur voudrait donner certains chiffres de pro-
duction relatifs aux avions de transport amSri-
cains compares aux chiffres europeens : 
16. Le Boeing 727 est le premier transport com-
mercial a reaction vendu a plus de 1 000 unites 
(1 005 au 25 septembre 1972). 
17. Les premiers contrats signes avec United 
Airlines et Eastern Airlines ont autorise Boeing 
a annuler le programme si le chiffre de 100 com-
mandes n'etait pas atteint. Le feu vert a ete 
donne le 30 novembre 1960 avec une commande 
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contract for 20 firm and 20 "provisional". The 
break-even point was 200 aircraft. 
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II. Aeronautical collaboration projects in 
Europe 
(a) Theory 
18. Ever since the war the aeronautical 
industries in Europe have been trying to com-
bine their efforts in order to lighten the heavy 
burdens which new programmes based on ever 
more complex technology require. There are four 
arguments in favour of this collaboration : 
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- the division of financial outlay ; 
- longer production runs and thus lower 
prices and better prospects of competi-
tion for industry ; 
- less danger of cancellations since several 
countries are involved ; 
- better use for brains and manpower to 
carry out the programmes agreed to and 
to promote commercial outlets. 
19. These advantages have often been offset by 
the following disadvantages : 
- problems of management and language ; 
- different methods of work in the various 
countries which are not easy to 
standardise; 
- labour problems ; 
- problems of participation, e.g. the 
avoidance of participants finding them-
selves in the position of sub-contractors ; 
- difficulties of a psychological nature, 
e.g. who should have the leadership of 
a certain programme. 
20. Your Rapporteur wishes to make a few 
comments on the four arguments in favour of 
this collaboration : 
( i) The argument for sharing investments 
would be very acceptable if experience did not 
unfortunately show that programmes undertaken 
on a co-operative basis called for greater financial 
outlay from each partner than if they remained 
at national level. 
( ii) The argument for longer production runs 
is not always acceptable either. Longer produc-
tion runs are for sales abroad. Unless it is to be 
subsidised by the taxpayer, no European industry 
can survive without exporting. But in order to 
be able to export industry must produce high 
quality goods at acceptable prices. Goods pro-
duced in co-operation are almost always of 
inferior quality (compromise between con-
tradictory requirements) and the unit price is 
very high. For instance, the Mirage III and all 
its parts were manufactured by France alone and 
a thousand have been exported. Conversely, not 
d'Eastern Airlines portant sur 40 appareils et 
un contrat de United Airlines portant sur 20 
commandes fermes et 20 options, le nombre ren-
table a atteindre etant 200 appareils. 
Autres commandes passees jusqu'en sep-
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n. Les projets de collaboration aeronautique 
en Europe 
(a) La theorfe 
18. Depuis la fin de la guerre, les industries 
aeronautiques europeennes tentent de combiner 
leurs efforts pour alleger les lourdes charges im-
poaees par les nouveaux programmes qui reposent 
de plus en plus sur une technologie complexe. 




- la repartition des investissements ; 
- la production en plus grande aerie, qui 
entraine une diminution des prix et une 
amelioration des chances en matiere de 
concurrence industrielle ; 
- une reduction des risques d'annulation, 
puisque plusieurs pays sont en cause ; 
- une meilleure utilisation de la matiere 
grise et de la main-d'reuvre pour execu-
ter les programmes adoptes et recher-
cher les debouches commerciaux. 
19. Ces avantages sont souvent compenses par 
les inconvenients suivants : 
- les problemes de gestion et les problemes 
linguistiques ; 
- les methodes de travail qui varient avec 
les pays et qui ne sont pas faciles a 
normaliser; 
- les problemes de l'emploi ; 
- les problemes de la participation : evi-
ter, par exemple, que les participants ne 
se trouvent dans la situation de sous-
traitants; 
- les difficultes d'ordre psychologique: 
determiner, par exemple, l'entreprise 
qui assumera la direction d'un pro-
gramme donne. 
20. Votre rapporteur voudrait faire quelques 
remarques en ce qui concerne les quatre argu-
ments avances en faveur de cette collaboration : 
(i) L'argument relatif a la repartition des in-
vestissements serait tres valable si, malheureuse-
ment, !'experience ne montrait que les entreprises 
en cooperation exigent de chaque partenaire des 
investissements plus eleves que si ces entreprises 
demeuraient sur le seul plan national. 
(ii) L'argument de la production en plus 
grande aerie n'est pas toujours acceptable non 
plus. Ce qui constitue la grande aerie, ce sont 
les ventes a l'etranger. A moins d'etre ala charge 
des contribuables, une industrie europeenne quel-
conque ne peut vivre que si elle exporte. Or, pour 
exporter, il faut faire des produits de qualite et 
de prix acceptables. En cooperation, les produits 
sont presque toujours de qualite inferieure (com-
promis entre des exigences contradictoires) et de 
prix unitaire tres eleve. Par exemple, le Mi-
rage III qui a ete fait par la France seulement, 
dont tous les elements sont franc;ais, a ete exporte 
one Jaguar, manufactured j.ointl! by Fra~ce and 
Britain, a relatively expeilSlve aircraft with only 
an average performance, has so far been 
exported. At the moment, it has ~ production 
run four times shorter than the Mirage. 
(iii) Nor is the reduced danger of cancellations 
an advantage. It induces the co-operating ~tates 
to take equipment even if it is no longer smtable 
either because strategy has changed or because 
the demands of co-operation made the initial 
programme so inflexible that it can no lon~er 
meet the needs expressed when co-operatiOn 
started. 
( i1J) Better use is not made of brains and 
manpower ; on the contrary, they are not used 
to best avail because an aircraft is a kind of 
technical work of art which cannot stand multiple 
planning and management but calls for a single 
prime contractor at the head of a single team. At 
this stage co-operation only hinders technical achieveme~t · it delays it, creating administrative 
obstacles a~d generally leads to differences 
between ~ngineers, the end result being a product 
of mediocre quality. 
(b) Facfll 
21. Finally, co-operation is often one-way : 
Thus although they supplied the engines for 
the Atlantic, the Transall and earlier the 
Caravelle, the British refused to order these air-
craft themselves. They preferred to purchase a 
Lockheed transport aircraft in the United States 
rather than use the Transall, or make very costly 
transformations to a Comet rather than use the 
Atlantic, although the latter was specially 
designed for maritime reconnaissance work. 
France entrusted a British firm with designing 
and constructing the wing assemblies for the 
Airbus, but the British nevertheless preferred 
to purchase the TriStar in the United States 
rather than use the Airbus. The Airbus now has 
American engines, British wing assemblies, a 
German fuselage and American instruments, 
France having done little but the general design 
and assembly. France financed half the Rolls 
Royce Adour jet engine designed in England for 
the Jaguar. The British now use this jet engine 
in a training aircraft which they have just 
introduced and which is a direct rival for the 
Franco-German Alpha-Jet. In these three cases, 
therefore, co-operation has not always been 
beneficial. 
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(c:) Data (cluil and military aircra(i and enginea) 
22. The international European programmes 
cover both the military and civil fields. On the 
military side are the aircraft construction pro-
grammes for the Breguet-Atlantic, Alpha-Jet, 
Transall, Jaguar, missiles, aircraft engines and 
helicopters, and on the civil side are the Concorde, 
Airbus and engines such as the Olympus 593 
and M-45H. 
23. Not only have the European aerospace 
companies become interdependent but the inter-
dependence of aerospace companies throughout 
the world has become more apparent. An instance 
of this is the uncertainty concerning the struc-
ture of Rolls Royce. Closely tied to the fate of 
Rolls Royce is not only that of the European air-
craft industry but also that of the American 
Lockheed Aircraft Corporation. The collapse of 
Rolls Royce forced the United States Government 
to pass a special bill to provide a loan to 
Lockheed in order to save the Corporation. 
The Breguet 1115 Atlantic 
24. The Breguet 1115 Atlantic is a maritime 
patrol aircraft and one of the few products to 
have seen the light of day under the auspices of 
the NATO Armaments Committee. This type of 
aircraft was in production in 1963, since when 
40 have been bought by the French navy, 20 by 
the German navy and 9 by the Dutch navy. The 
Italian navy has ordered 18, the last of which 
will be delivered early in 1973. 
Trans aU 
25. Transall is the name of a group formed 
in January 1959 by French and German aircraft 
companies to undertake the joint development 
and production of a military transport aircraft. 
The aircraft is intended for transport duties, 
carrying troops, casualties, freight, supplies and 
vehicles, and is capable of operating from very 
small airports. The German air force has been 
equipped with 110 of these craft and the French 
air force with 50. The first squadrons became 
operational in 1969 in both air forces. 
Jaguar 
26. The Jaguar strike aircraft was designed 
and built as the result of a common requirement 
& un millier d'exemplaires. Par contre, le Jaguar, 
qui a ete fabrique en cooperation avec la France 
et la Grande-Bretagne, qui a un prix relative-
ment eleve a la vente et des performances moyen-
nes, n'a fait jusqu'a maintenant l'objet d'aucune 
exportation. Pour l'instant, sa serie est au moins 
quatre fois inferieure a celle des Mirage. 
(iii) La reduction des risques d'annulation n'est 
pas non plus un avantage. Elle conduit les Etats 
cooperants a absorber un materiel meme s'il ne 
leur convient plus, soit que la strategie ait 
change, soit que les fruits de la cooperation aient 
tellement fige le programme initial qu'il ne re-
pond plus aux besoins exprimes a l'origine de 
l'entreprise de cooperation. 
(iv) ll n'y a pas meilleure utilisation de lama-
tiere grise et de la main-d'ceuvre mais, au con-
traire, moins bonne utilisation, car un avion est 
une sorte d'ceuvre d'art technique qui ne sup-
porte pas la multiplicite a la conception ou a 
la direction, mais qui suppose un seul maitre 
d'ceuvre a la tete d'une seule equipe. A ce stade, 
la cooperation ne fait que gener la realisation 
technique ; elle la retarde, creant des entraves 
administratives, et elle conduit generalement a 
des conflits entre ingenieurs qui aboutissent a 
un produit de qualite mediocre. 
(b) Les faits 
21. Enfin, les cooperations sont souvent a sens 
unique. Ainsi, bien qu'ils aient fourni les moteurs 
de !'Atlantic, du Transall et dans le passe du 
Caravelle, les Britanniques ont refuse de prendre 
ces avions pour eux-memes. Ils ont prefere ache-
ter un avion de transport Lockheed aux Etats-
Unis plutot que de se servir du Transall, ou 
transformer, a grand frais, un Comet plutot que 
d'utiliser !'Atlantic pourtant specialement con~u 
pour la surveillance maritime. La France a confie 
a une firme anglaise le dessin et la realisation 
de la voilure de !'Airbus; neanmoins, les Britan-
niques ont prefere acheter a la place le TriStar 
aux Etats-Unis et ont renonce a utiliser l'Airbus. 
Finalement, cet Airbus a des moteurs americains, 
une voilure anglaise, un fuselage allemand, des 
equipements americains, la part fran~aise se ra-
menant a peu de chose, sauf le dessin general et 
le montage. La France a finance de moitie le 
reacteur Rolls Royce Adour, etudie en Grande-
Bretagne pour le Jaguar. Aujourd'hui, les An-
glais utilisent ce reacteur pour propulser un 
avion-ecole qui vient d'etre lance par eux et qui 
est un concurrent direct de l'Alpha-Jet franco-
allemand. Dans ces trois cas, la cooperation n'a 
done pas toujours ete un avantage. 
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(c) Les donnees ( appareU. militalres, civiZ.,et moteura) 
22. Les programmes europeens internationaux 
couvrent aussi bien le domaine militaire que le 
domaine civil. Sur le plan militaire, il y a les 
programmes de construction du Breguet Atlantic, 
de l'Alpha-Jet, du Transall, du Jaguar, les pro-
grammes de missiles, de moteurs d'avions et 
d 'helicopteres, et sur le plan civil, le Concorde, 
!'Airbus et les moteurs tels que !'Olympus 593 et 
le M-45H. 
23. Non seulement les societes europeennes de 
construction aeronautique sont devenues inter-
dependantes, mais l'interdependance de ce type 
de societe dans le monde entier est devenue plus 
evidente. L'incertitude qui plane sur la structure 
de Rolls Royce en est un exemple. C'est non 
seulement le destin de l'industrie aeronautique 
europeenne, mais aussi celui de la Lockheed Air-
craft Corporation, aux Etats-Unis, qui sont etroi-
tement lies a celui de Rolls Royce. La faillite de 
Rolls Royce a oblige le gouvernement americain 
a faire voter un projet de loi visant tout parti-
culierement a accorder un pret a Lockheed pour 
sauver cette societe. 
Le Breguet 1115 Atlantic 
24. Le Breguet 1115 Atlantic, qui est un pa-
trouilleur maritime, est l'un des rares projets a 
avoir vu le jour sous les auspices du Comite des 
armements de l'O.T.A.N. La production de cet 
appareil a commence en 1963 et, depuis lors, 
40 unites ont ete achetees par la marine fran~aise, 
20 par la marine allemande et 9 par la marine 
neerlandaise. La marine italienne en a commande 
18, dont le dernier sera livre au debut de 1973. 
Le TransaU 
25. Transall est le nom d'un groupe constitue 
en janvier 1959 par des societes de construction 
aeronautique fran~aises et allemandes pour la 
mise au point et la production en commun d 'un 
transport militaire. Cet appareil est destine au 
transport des troupes, des blesses, du fret, des 
approvisionnements et des vehicules, et il est 
capable d'operer a partir de terrains tres exigus. 
Les forces aeriennes allemandes ont ete dotees de 
110 de ces appareils et les forces aeriennes fran-
~aises de 50. Les premiers escadrons sont devenus 
operationnels dans les deux armees en 1969. 
Le Jaguar 
26. La conception et la construction de l'avion 
de combat Jaguar sont le fruit des exigences 
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of the British and French air forces, laid down 
in early 1965. An Anglo-French company -
SEPECAT (Societe Europeenne de Production 
de l'Avion-Ecole de Combat et d'Appui Tac-
tique) - was formed in May 1966. The require-
ment called for a dual-role aircraft to be used as 
an advanced and operational trainer and a 
tactical support aircraft of light weight. The 
Jaguar is also being developed for naval opera-
tions from aircraft carriers. The first Jaguar 
will start service with the French air force in 
spring 1973 and even later in Britain. The first 
seven French Jaguars are now being tested by 
the French military testing centre. The single-
seater version is the strike aircraft and the two-
seater version is used for training 1 • There will 
be a production run of 400 aircraft. 
The AZpha-J et 
27. On 22nd July 1969 the French and 
German Governments decided to construct an 
advanced training aircraft which would enter 
into service in the mid-1970s to replace the 
Magister aircraft. Each government needs 200 
of these aircraft- the Alpha-Jet 501- which 
are being produced by Dassault-Breguet in 
France and the German firm of Dornier. The 
main contractor is Dassault-Breguet with Dornier 
as the industrial collaborator, although the total 
workload is shared equally between the two 
groups. The development phase was completed 
in 1971 and seven prototypes are now being built. 
The first flight is scheduled for early 1973 and 
production is to start late 1975. 
The multi-role combat aircraft (MRCA) 
28. The MRCA was a requirement of the 
German, British and Italian air forces, the study 
of which ended in May 1969 when the project 
definition phase began. On 22nd July 1970 the 
United Kingdom, the Federal Republic of Ger-
many and Italy signed a memorandum of under-
standing to proceed with the development phase 
of the aircraft. The Panavia Aircraft Company 
was formed to produce the MRCA, which is to 
enter into service in 1977 and will become the 
main weapon of the air forces of the United 
Kingdom, the Federal Republic of Germany and 
Italy. This programme is Europe's largest 
1. At the outset, it had been agreed that the French 
and British navies would also use this aircraft. The Royal 
Navy has withdrawn and the French navy is no longer 
interested. 
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aerospace project and one of the largest 
industrial programmes ever undertaken in 
Europe. The three component companies of 
Panavia are the British Aircraft Corporation 
(BAC), Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) and 
Aeritalia (Fiat). The German and British 
Governments will order 322 and 385 respectively 
and the Italian Government about 100. Nine 
prototypes will be built: four in the United 
Kingdom, three in Germany and two in Italy. 
29. The MRCA is a twin-engined two-seater 
supersonic aircraft with a variable-geometry wing 
which will enable it to land and take off at very 
slow speed. At the same time the variable-
geometry wing will also permit prolonged high-
speed flight at very low altitude. 
30. The MRC.A. is intended to fulfil the follow-
ing requirements, listed in order of importance : 
(a) close air support-battlefield interdiction, (b) 
interdictor strike, (c) air superiority, (d) naval 
role, (e) reconnaissance. A trainer version will be 
built for all three participating countries. 
31. NAMMA (NATO MRCA Development and 
Production Management Agency), set up by 
Germany, Britain and Italy to implement the 
MRCA programme, notified Panavia in August 
1972 of the development market for the variable-
geometry wing combat aircraft. 
32. Whereas flight tests of the Turbo Union 
RB-199 turbo-jet with which the aircraft is to 
be equipped are soon to start on a Vulcan test 
bench (Turbo Union group, Rolls Royce (1971) 
Ltd. MTU and Fiat), flight tests of the first 
Panavia prototype will start at the end of next 
year. In November 1972, the German, British and 
Italian Governments will review this programme, 
which has been affected by inflation. Develop-
ment expenditure had been estimated at DM 2,000 
million and the cost of the whole programme 
(production of 800 aircraft for the three air 
forces) is believed to exceed DM 10,000 million. 
33. In addition to the MRCA, Panavia is 
undertaking, as a joint private venture, studies 
of a range of other military aircraft com-
plementary to the MRCA. 
Missiles 
MILAN, HOT and Roland 
34. In the missile field, SNIAS and MBB are 
jointly developing three short-range battlefield 
communes des forces aeriennes britanniques et 
fran~ises determinees au debut de 1965. Une 
societe franco-anglaise, la S.E.P.E.C.A.T. (Societe 
Europeenne de Production de l'avion-Ecole de 
Combat et d'Appui Tactique), a ete creee en mai 
1966. Il fallait un appareil bivalent qui puisse 
etre utilise a la fois comme avion-ecole de combat 
moderne et comme appareil Ieger d'appui tac-
tique. Une version est egalement prevue pour les 
operations navales a partir de porte-avions. Le 
premier Jaguar entrera en service dans !'aviation 
fran~aise au printemps 1973 et plus tard encore 
dans !'aviation britannique. Les sept premiers 
Jaguar fran~is effectuent actuellement des es-
sais au centre d'essais militaires fran~ais. La 
version monoplace est destinee a l'appui tactique 
et la version biplace a l'entrainement 1 • La pro-
duction sera de 400 appareils. 
L' Alpha-Jet 
27. Le 22 juliet 1969, les gouvernements fran-
~ais et allemand ont decide de construire un 
avion-ecole moderne qui entrerait en service vers 
1975 pour remplacer le Magister. Chaque gouver-
nement a besoin de 200 exemplaires de cet appa-
reil (Alpha-Jet 501) actuellement construit par 
Dassault-Breguet en France et par Dornier en 
Allemagne. Le maitre d'reuvre est Dassault-
Breguet, Dornier etant le collaborateur indus-
triel, encore que !'ensemble du travail soit reparti 
equitablement entre les deux groupes. La phase 
de mise au point s'est terminee en 1971 et sept 
prototypes sont en cours de construction. Le 
premier vol est prevu pour le debut de 1973 et la 
production devrait commencer a la fin de 1975. 
L'avion de combat polyvalent (MROA) 
28. Le MRCA repond aux exigences des forces 
aeriennes allemandes, britanniques et italiennes. 
L'etude du projet s'est terminee en mai 1969, date 
a laquelle la phase de definition a commence. Le 
22 juliet 1970, le Royaume-Uni, la Republique 
Federale d'Allemagne et l'ltalie ont signe un 
protocole d'accord pour passer a la phase de 
mise au point. La societe Panavia a ete creee 
pour la construction du MRCA qui doit entrer en 
service en 1977 et devenir l'arme principale des 
forces aeriennes du Royaume-Uni, de la Republi-
que Federale d'Allemagne et de l'Italie. Ce pro-
gramme est le plus grand projet aerospatial 
1. A l'origine, il avait ete oonvenu que la marine 
fran9Qoise et la marine anglaise utiliseraient aussi oet avion. 
La Royal Navy s'est d6rob6e et, aujourd'hui, la marine 
fran9&iH ne veut pas en entendre parler. 
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europeen et l'un des plus grands programmes 
industriels entrepris en Europe. Les trois societas 
composant la Panavia sont la British Aircraft 
Corporation (BAC), Messerschmitt-Bolkow-
Blohm (MBB) et Aeritalia (Fiat). Le gouverne-
ment allemand et le gouvernement britannique 
commanderont respectivement 322 et 385 appa-
reils et le gouvernement italien une centaine. 
Neuf prototypes seront construits: quatre au 
Royaume-Uni, trois en Allemagne et deux en 
Italie. 
29. Le MRCA est un bireacteur biplace super-
sonique a fleche variable, ce qui lui permettra, 
d'une part, d'atterrir et de decoller a vitesse tres 
reduite et, d'autre part, d'effectuer des vols pro-
longes a grande vitesse a tres basse altitude. 
30. Le MRCA est destine a satisfaire aux exi-
gences suivantes enumerees par ordre d'impor-
tance : (a) appui aerien rapproche-interdiction 
du champ de bataille ; (b) attaque d'interdiction ; 
(c) superiorite aerienne; (d) role naval; (e) re-
connaissance. Une version pour l'entrainement 
sera construite pour les trois pays participants. 
31. La NAMMA (NATO MROA Development 
and Production Management Agency), agence 
creee par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et 
l'ltalie pour la realisation du programme MRCA, 
a notifie en aout 1972 a la Panavia le march€ de 
developpement de l'avion de combat a fleche 
variable MRCA. 
32. Tandis que le turboreacteur Turbo Union 
RB 199 equipant l'appareil doit commencer pro-
chainement ses essais en vol sur un bane d'essais 
Vulcan (Turbo Union, Rolls Royce (1971) Ltd., 
MTU et Fiat), le premier prototype Panavia doit 
commencer ses essais en vol a la fin de l'annee 
prochaine. En novembre 1972, les gouvernements 
allemand, britannique et italien feront le point 
sur ce programme qui subit les effets de !'infla-
tion. Les depenses de developpement avaient ete 
evaluees a 2 milliards de DM et !'ensemble du 
programme (fabrication de 800 exemplaires pour 
les trois armees de l'air) excederait 10 milliards 
deDM. 
33. En sus du MRCA, la Panavia a entrepris 
l'etude en commun, a titre prive, d'une gamme 
d'autres appareils militaires complementaires du 
MRCA. 
Missiles 
MILAN, HOT et Rolotnd 
34. Dans le domaine des missiles, la S.N.I.A.S. 
et MBB mettent au point en commun trois armes 
weapons - the MILAN, HOT and Roland - for 
the armed services of France and the Federal 
Republic. 
35. The MILAN (Missile d 'Infanterie Legere 
ANti-char) is an anti-tank missile, launched 
from a tubular container ; only two men are 
needed to carry the entire weapon system, and 
it takes only a few seconds to arm. 
36. The HOT (High-subsonic Optically-guided 
Tube-launched) is an anti-tank missile, larger 
than the MILAN and with higher performances 
than the MILAN in respect of range and speed 
of flight. The HOT is carried in a light armoured 
vehicle such as the French .AMX-13. It can also 
be used as a surface-to-air weapon and from 
helicopters. 
37. The Roland is a surface-to-air missile for 
protection against low-flying aircraft and heli-
copters in combat areas. It is launched from an 
armoured vehicle such as the French .AMX-30 
tank. The German version is designed for the 
25-ton SPZ tank. An all-weather version as well 
as a ship-to-air weapon system is being developed. 
MARTEL 
38. The MARTEL (Missile Anti-Radar et 
TELevision) is a Franco-British project for an 
air-to-surface precision tactical strike missile. It is 
being produced by SA Engins Matra and Hawker 
Siddeley Dynamics. Production of this missile 
started in 1969 and it is used from a variety of 
aircraft such as the Buccaneer and Nimrod 
(operated by the British services) and the Mirage 
III, Jaguar and Breguet-Atlantic (operated by 
the French services). 
Otomat 
39. The Otomat is an anti-shipping missile 
which is being jointly developed by SA Engins 
Matra and the Italian firm Oto Melara 1• The 
first operational missiles of this type will be 
delivered in 1973. The Italian navY will arm its 
1. The French navy has chosen a surface.to.surface 
missile manufactured by Aerospatiale : the Exocet. Deve-
lopment work has been completed on this missile and 
it has been ordered by many navies, including those of 
the Federal Republic and Britain. The Federal Republic 
and a fortiori Britain are co-operating in the mass pro-
duction of this missile. 
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new fast patrol boats with this missile, each 
patrol boat being fitted with four launchers. The 
missile can also be used from land bases. It is 
capable of changing direction up to 180 degrees 
after launch to put itself on course for the tar-
get ; the boats can therefore stay on course. The 
Otomat has a range of about 60 to 80 kms. Before 
the missile is fired, its basic course to target is 
calculated by the launch vessel's radar and fire 
control system. Reaction time after target iden-
tification is 30 seconds. 
Albatros 
40. Another type of missile developed by SA 
Engins Matra and Oto Melara is the Albatros 1, 
an air-to-surface missile specially devised to 
increase the attack capability of maritime recon-
naissance aircraft. The missile can be regarded 
as interchangeable with the MARTEL missile. It 
has a range of 60 to 80 kms. After launch, it 
descends to a very low cruising height and as it 
approaches the target it climbs for a final dive 
to impact. It will be in service in 1973. 
T-112 atnd RB-199 engi1U38 
41. International European aircraft engine 
development is limited to some collaboration 
between the British firm Rolls Royce and the 
German firms Klookner-Humboldt-Deutz and 
MTU, and between Rolls Royce and the French 
firm SNECMA. 
42. Rolls Royce and Klockner-Humboldt-Deutz 
have developed the T-112 engine for the VAK-
191B tactical reconnaissance fighter which is an 
experimental V-STOL aircraft. 
43. The other example of British-German col-
laboration concerns the RB-199 engine, which is 
to be used in the Panavia MRCA aircraft ; Fiat 
is now taking part in this collaborative under-
taking. 
1. The Federal German fleet air arm is purchasing 
Kormoran missiles for its F-104G aircraft. Development 
of the missile was financed by Germany but with industrial 
co-operation between Aerospatiale and MBB. This co-
operation (as for another missile, the AS-33) started before 
the 1962 Franco-German agreements. 
de faible portee pour le champ de bataille, le 
MIL.AN, le HOT et le Roland, destinees aux 
forces armees de la France et de la Republique 
.Federale d' Allemagne. 
35. Le MIL.AN (Missile d'lnfanterie Legere 
.ANti-char) est un missile antichar lance dans son 
container tubulaire ; deux hommes seulement sont 
necessaires pour transporter !'ensemble du sys-
teme, et sa mise en batterie ne demande que 
quelques secondes. 
36. Le HOT (High-subsonic Optically-guided 
Tube-launched) est un missile antichar plus im-
portant et aux performances, en portee et vitesse 
devol, plus elevees que celles du MIL.AN. 11 peut 
equiper des vehicules blindes legers, tels que le 
char franc;ais AMX-13. 11 peut aussi etre utilise 
comme engin surface-air, notamment a partir 
d 'helicopteres. 
37. Le Roland est un missile surface-air destine 
a proteger les zones de combat contre les avions 
et les helicopteres volant a basse altitude. 11 est 
lance a partir de vehicules blindes, tels que le 
char franc;ais AMX-30. La version allemande est 
destinee aux chars de 25 tonnes SPZ. Une version 
tous-temps ainsi qu'un systeme d'arme naval sont 
en cours de mise au point. 
Le MARTEL 
38. Le MARTEL (Missile Anti-Radar et TELe-
vision) est un projet franco-britannique de mis-
sile tactique air-surface de precision. 11 est actuel-
lement construit par la Societe des Engins Matra 
et la Hawker Siddeley Dynamics. La production 
a commence en 1969 et le missile equipe toute une 
gamme d'avions, tels que le Buccaneer et le 
Nimrod (dans les forces britanniques), le Mirage 
III, le Jaguar et le Breguet Atlantic (dans les 
forces franc;aises). 
L'Otomat 
39. L'Otomat est un missile mer-mer mis au 
point en collaboration par la Societe des Engins 
Matra et la firme italienne Oto Melara 1 • Les 
premiers missiles operationnels de ce type seront 
livres en 1973. La marine italienne en equipera 
1. La marine franQ&ise a cboisi un missile surface-
surface fabriqu6 par l'Aerospatiale: l'Exocet. Ce missile, 
dont le developpement est acheve, est oomma.nde par de 
nombreuses marines dont celles de la Republique Federale 
d'Allemagne et de la Grande-Bretagne. La Republique 
Federale d'Allemagne et, a. plus forte raiscn, la Grande-
Bretagne oooperent dans la production en aerie de ce 
missile. 
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ses nouveaux patrouilleurs rapides, dont chacun 
sera dote de quatre rampes. Ce missile peut etre 
aussi utilise a partir de bases terrestres. 11 peut, 
si necessaire, des qu'il a atteint sa vitesse de 
croisiere, faire un virage de 180 degree pour se 
diriger sur son objectif ; le navire qui en est 
arme n'est done pas oblige de changer de cap. 
L'Otomat a une portee de 60 a 80 km environ. 
Avant le lancement, la trajectoire de base du 
missile est calculee par le radar et le systeme 
de commande de tir du navire. Le temps de 
reaction, apres detection de l'objectif, est de 
30 secondes. 
L'Albatros 
40. Un autre type de missile mis au point en 
collaboration par la Societe des Engins Matra et 
Oto Melara est l'Albatros t, missile air-surface 
specialement destine a accroitre le potentiel d'at;.. 
taque des avions de reconnaissance maritime. Ce 
missile peut etre considere comme interchangea-
ble avec le MARTEL. 11 a une portee de 60 a 
80 km. Apres lancement, il descend a une altitude 
de croisiere tres basse et, lorsqu'il approche de 
l'objectif, reprend de !'altitude de fac;on a plonger 
sur le batiment adverse. 11 sera en service en 
1973. 
Les moteurs T 112 et RB-199 
41. La participation internationale a la mise 
au point des moteurs d'avions se limite, en 
Europe, a une certaine collaboration entre la 
firme britannique Rolls Royce et les firmes alle-
mandes Klockner-Humboldt-Deutz et MTU, ainsi 
qu'entre Rolls Royce et une firme franc;aise, la 
S.N.E.C.M.A. 
42. Rolls Royce et Klockner-Humboldt.Deutz 
ont mis au point le moteur T 112 pour le chasseur 
de reconnaissance tactique V AK-191B qui est un 
appareil experimental a decollage vertical. 
43. Les autres exemples de collaboration ger-
mano-britannique concernent le moteur RB-199, 
qui doit equiper le MRCA de la Panavia ; Fiat 
participe maintenant a cette entreprise realisee 
en collaboration. 
I. L'aeronavale de la Republique Federale d'Allemagne 
s'equipe en Kormoran pour ses F-104G, missile developpe 
sur :flnancement allemand, mais en cooperation ind'\)Strielle 
entre l'Aerospatiale et MBB. Cette cooperation (oomme 
celle sur un autre missile AS-33) a debute anterieurement 
aux accords franco-allemands de 1962. 
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The Puma, Gazelle and Lynx helicopters 
44. In the field of helicopters the Anglo-French 
agreement signed in 1967 led to the joint deve-
lopment and production of three types of heli-
copter. On 2nd April 1968 Aerospatiale and 
Westland Helicopters Limited agreed to develop 
and produce the Puma, four versions of which 
have been produced : a French army version 
(130) ; a Royal Air Force version (40) ; a military 
export version (69) ; and a civil passenger or 
cargo version (4 were built by 1st May 1971). 
45. The same companies have produced the 
Gazelle, an all-purpose light-weight helicopter. 
The British Government has ordered a variety 
of versions for its three services and the French 
army has ordered 166 of yet a different version, 
to be procured by 1976. A military export version 
and a civil version are a1so being produced ; 20 
of the latter have been ordered by civil trans-
portation firms. 191 Gazelles have been exported. 
46. Westland had the design leadership of the 
third type of helicopter, the Lynx, the first pro-
totype of which was flown in March 1971. This is 
a medium-sized helicopter intended to fulfil 
general purpose naval and civil transport roles. 
The British army has ordered an all-weather 
general purpose version and the British and 
French navies have ordered advanced frigate-
borne anti-£'.lbmarine search and strike versions. 
Ooncorde 
47. The two civil European programmes are 
Concorde and the Airbus A-300B. The Anglo-
French negotiations concerning the development 
of the Concorde led to an agreement on 29th 
November 1962 between the two governments 
as well as an agreement between the British Air-
craft Corporation and SNIAS. Construction 
began in 1965. The planned test programme 
involved two prototypes, two pre-production and 
the first three production Concorde. The aircraft 
is powered by four Olympus 593 turbo-jet 
engines, produced jointly by Rolls Royce and 
SNECMA. The first Concordes have been ordered 
by BOAC, followed by Air France. Development 
costs have amounted to Frs. 6,000 million for 
France and an equivalent amount for the United 
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Kingdom. The price of the Concorde will be some 
Frs. 175 million. Firm orders have now been 
passed as follows : BOAC, 5 ; Air France, 4 ; 
Iran, 2 ; China, 3 ; 48 options have been taken. 
Airbus A-300B 
48. The Airbus project was the outcome of a 
Franco-British Airbus study group in 1965. The 
Federal Republic of Germany later joined the 
study and a first agreement for joint develop-
ment of the Airbus was reached in September 
1966. In 1969 the British Government withdrew 
from the agreement and the French and German 
Governments, joined by the Dutch and Spanish 
Governments, provided loans for further develop-
ment. Hawker Siddeley Aviation, as a private 
firm, independently financed part of the deve-
lopment. 
49. The other four participating companies are 
SNIAS of France, Deutsche Airbus of Germany, 
Fokker of the Netherlands and CASA of Spain. 
50. The Airbus A-300B will have General 
Electric engines and those of the type used in the 
McDonnell Douglas DC-10, but later might also 
be equipped with Rolls Royce engines. 
51. It will be able to transport 200-300 pas-
sengers; normal layout 260. It will be used 
especially for short- or medium-range transport 
and will enter airline service some time in 1974-
75. Air France has already ordered six and has 
options on a further ten. Lufthansa has also 
ordered about the same number. The first test 
flight was held at end-October 1972 and the first 
eight production aircraft have already been 
ordered. Iberia and the Danish Sterling Airways 
Company have ordered 4 and 3 aircraft respect-
ively, and Iberia has options on 8 more. Develop-
ment costs are estimated at$ 479.21 million and 
the cost of the aircraft $ 15 million. 
Mer<mre 
52. In 1966, the Marcel Dassault aircraft firm 
started work on the definition of the best short-
haul, 60-180 seat civil aircraft. Among other 
firms, Fiat, SABCA (Belgium) and CASA 
Les helicopteres Puma, GazeUe et Ly-nx 
44. Dans le domaine des helicopteres, l'accord 
franco-britannique signe en 1967 a abouti a la 
mise au point et a la construction en commun de 
trois types d'helicopteres. Le 2 avrill968, l'Aero-
spatiale et Westland Helicopters Limited se sont 
engagees a mettre au point et a fabriquer le 
Puma, dont quatre versions ont ete construites : 
une pour l'armee franc;aise (130 appareils), une 
autre pour la Royal Air Force (40), une version 
militaire destinee a !'exportation (69) et une 
version civile pour le transport de passagers ou 
de fret (4 appareils etaient construits au r· mai 
1971). 
45. Les memes societes ont construit le Gazelle, 
helicoptere Ieger polyvalent. Le gouvernement 
britannique en a commande diverses versions pour 
ses trois forces armees et l'armee f~aise a passe 
commande de 166 appareils d'une version encore 
differente qui doit etre livree d'ici a 1976. Une 
version militaire destinee a !'exportation et une 
version civile sont egalement en construction. 
Vingt appareils de cette derniere categorie ont 
ete commandes par des compagnies de transport 
civiles. 191 Gazelle ont ete exportes. 
46. Westland est charge de la conception du 
troisieme type d 'helicoptere, le Lynx, dont le pre-
mier prototype a pris l'air en mars 1971. Il s'agit 
d'un helicoptere moyen destine a remplir les 
missions generales de transport navales et civiles. 
L'armee britannique a commande une version 
tous-usages et tous-temps et les marines britan-
nique et franc;aise ont commande des versions 
modernes de recherche et de lutte anti-sons-
marine embarquees a bord de fregates. 
Le Concorde 
47. Les deux programmes civils europeens sont 
le Concorde et !'Airbus A-300B. Les negociations 
franco-britanniques concernant la mise au point 
du Concorde ont abouti, le 29 novembre 1962, a 
un accord entre les deux gouvernements, ainsi 
qu'a un accord entre la British Aircraft Corpora-
tion et la S.N.I.A.S. La construction a commence 
en 1965. Le programme d'essais prevu portait 
sur deux prototypes, deux appareils de pre-aerie 
et les trois premiers appareils de aerie. Le 
Concorde est propulse par quatre turboreacteurs 
Olympus 593, construits en collaboration par 
Rolls Royce et la S.N.E.C.M.A. Les premiers appa-
reils ont ete commandes par la BOAC, suivie par 
Air France. Les frais de mise au pcrlnt ont atteint 
6 milliards de francs franc;ais pour la France et 
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une somme equivalente pour le Royaume-Uni. Le 
prix du Concorde sera de l'ordre de 175 millions 
de francs franc;ais. Les commandes fermes sont 
actuellement de 5 pour la BOAC, de 4 pour Air 
France, de 2 pour l'Iran et de 3 pour la Chine ; 
48 options ont ete prises. 
L'Airbus A-300B 
48. Le projet Airbus est le fruit des efforts 
d'un groupe d'etudes franco-britannique cree en 
1965. La Republique Federale d'Allemagne s'est 
jointe ulterieurement a ces etudes et un premier 
accord portant sur la mise au point en commun 
de !'Airbus a ete conclu en septembre 1966. En 
1969, le gouvernement britannique s'est retire 
de cet accord et les gouvernements franc;ais et 
allemand, auxquels se sont joints les gouverne-
ments neerlandais et espagnol, ont subventionne 
la poursuite de la mise au point. Hawker Siddeley 
Aviation a participe au financement de cette 
mise au point a titre prive. 
49. Les quatre autres societe::; participantes sont 
la S.N.I.A.S. pour la France, la Deutsche Airbus 
pour l'Allemagne, Fokker pour les Pays-Bas et la 
CASA pour l'Espagne. 
50. L' Airbus A-300B sera dote de moteurs 
General Electric et de moteurs du type utilise 
pour le McDonnell Douglas DC-10, mais ulte-
rieurement, il pourrait egalement recevoir des 
moteurs Rolls Royce. 
51. n pourra transporter de 200 a 300 passa-
gers, normalement 260. n sera utilise particulie-
rement comme moyen ou court-courrier et entrera 
en service en 1974 ou 1975. Air France a deja 
commande six appareils et a pris des options sur 
une dizaine d'autres. La Lufthansa en a comman-
de approximativement le meme nombre. Le pre-
mier vol d'essai a eu lieu fin octobre et la cons-
truction des huit premiers appareils de serie a 
deja ete autorisee. Iberia et la compagnie danoise 
Sterling Airways ont commande respectivement 
4 et 3 appareils et Iberia a pris des options sur 
8 appareils supplementaires. Les couts de deve-
loppement sont evalues a 479,21 millions de 
dollars, le cout de l'appareil a 15 millions de 
dollars. 
Mercure 
52. En 1966, la Societe des Avions Marcel 
Dassault a lance une etude concernant la defini-
tion du meilleur avion de transport civil court-
courrier de 60 a 180 places. Cette societe a associe 
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(Spain) subsequently became associated with this 
work. 
53. The Mercure is a short-haul 134-155 seat 
aircraft and the programme is a private one with 
French Government backing. Aeritalia and 
SACA (Italy), SABCA (Belgium), CASA 
(Spain), the Fabrique federale d'Emmen (Swit-
zerland) and Canadair are taking part in its 
production and, except for the Swiss firm, also 
share financial responsibility in proportion to 
their share of production. 
54. Dassault-Breguet has full responsibility :for 
the research, production and sales work. 
55. The French share of production costs is 
70 %, 80 % of which will be borne by the gov-
ernment, i.e. 56 % of the total. Dassault is res-
ponsible for the remaining 20 %, i.e. 14% of the 
total. 
56. Development costs of the Mercure, includ-
ing the production of two prototypes and air-
frames for static tests, are about $ 200 million. 
57. Both prototypes have made their first 
flight. Work on the production model has 
started ; the initial output will be three aircraft 
per month, which may be doubled subsequently. 
58. Certification will take place from March 
to September 1973 and the first aircraft is to be 
delivered to Air Inter in October 1973. The ten 
aircraft ordered by Air Inter, costing in all about 
$ 78 million at 1972 rates, should be delivered by 
the end of 1975. 
Franco-British engine collaboration 
59. Franco-British engine collaboration is 
mainly on the development and production of the 
Olympus 593 turbo-jet engine to power the 
Anglo-French Concorde. The second main engine 
to be developed by these firms is the M-45, 
several types of which have been developed for 
short-distance civil aircraft. The Anglo-French 
Jaguar aircraft is powered by the A dour engine, 
jointly developed by Rolls Royce and Turbomeca. 
DI. International political aspeds 
(a) European efforts of co-operation 
60. As the Rome Treaty refers to railways and 
road and water networks but not air transport, 
the Commission of the Communities has no 
authority in this matter. However, it may give 
its opinion and make recommendations on indus-
trial and other aspects of aeronautical policy. 
This the Commission did as late as in June and 
July 1972. 
61. Your Rapporteur is of the opinion that a 
European aircraft policy should be based on 
three fundamental principles : first, mass trans-
port will still grow very quickly in the years to 
come. In the United States 10% of all transport 
is by air. In Europe the figure is 3 %. This will 
be mainly tourist transport. The second principle 
is that there will be a growing demand for 
quicker transport, the demand coming mainly 
from businessmen. The big American carriers 
and the Airbus will be used for mass transport 
and the Franco-British Concorde offers a fast 
means of transport. Third, transport is also being 
developed at a third level, regional communica-
tions and small aircraft for tourism. 
62. Whether and with whom a super-Concorde 
will be built is not at all sure, but there will be 
a need for such a type of plane from 1985 or 
1990 onwards. Whether it can be built in colla-
boration with the Americans is an open question. 
Europe would prefer such collaboration but there 
is little likelihood of this since the United States 
is reluctant to share with others in matters of 
advanced technology. 
63. On the construction side the Europeans 
still have many difficulties to overcome. First of 
all, inflation in America is only 3 % whereas in 
Europe it is twice that figure. 
64. In the United States the aeronautical indus-
try can always plan for long production runs 
of several hundreds of aircraft. 
65. The American aeronautical industry is 
much more flexible ; in two years it reduced its 
labour force from 1,500,000 to 8 or 900,000 
people. Such a reduction would not be possible 
in Europe, where full employment has been main-
tained and housing shortages preclude the large-
scale movement ·of labour. 
ensuite a ses travaux FIAT, Ia SABCA (Belgi-
que) et la CASA (Espagne) notamment. 
53. Le Mercure est un avion court-courrier de 
134 a 155 places ; e'est un programme prive sou-
tenu par le gouvernement fran~is. Les firmes 
Aeritalia et SACA (Italie), SABCA (Belgique), 
CASA {Espagne), la Fabrique federale d'Emmen 
(Suisse) et Canadair participent a la production 
et, a !'exception de l'entreprise suisse, assument 
egalement des risques financiers correspondant a 
leur participation a la production. 
54. Dassault-Breguet a l'entiere responsabilite 
des travaux des bureaux d'etudes, de la produc-
tion et des ventes. 
55. La part fran~aise de production est de 
70 % du c01lt total, dont le gouvernement cou-
vrira 80 %, c'est-a-dire 56 % du total. Dassault se 
charge des 20% restants, soit 14% du total. 
56. Les couts de developpement du Mercure, 
incluant la eonstruetion de deux prototypes et 
des cellules d'essais statiques, est d'environ 200 
millions de dollars. 
57. Les deux prototypes prevus ont effectue 
leur premier vol. Le travail sur l'avion de serie 
a commence ; la cadence de production initiale 
sera de trois avions par mois et pourra eventuel-
lement etre doublee. 
58. La certification aura lieu de mars a sep-
tembre 1973 et le premier avion devrait etre livre 
a Air Inter en octobre 1973. Les dix avions com-
mandes par Air Inter, pour une somme globale 
d'environ 78 millions de dollars, devraient lui 
etre Iivres· avant la fin de tg(5. 
La collaboration franco-britan'ltique en matiere 
de moteurs 
59. La collaboration franco-britannique en ma-
tiere de moteurs porte p:rincipalement sur la 
mise au point et la construction du turboreacteur 
Olympus 593 qui doit assurer la propulsion du 
Concorde franco-britannique. L'autre reacteur a 
hautes performances qui doit etre mis au point 
par ces societes est le M-45 dont plusieurs ver-
sions ont ete developpees pour des appareils civils 
a court rayon d'action. Le Jaguar franco-
britannique est propulse par le moteur Adour, 
developpe en collaboration par Rolls Royce et 
Turbomeca. 
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m. Les aspects politlques i1rterraaticmaux 
(a) Lea efforts de cdOpertitiott europeans 
60. Comme il n'est pas question, dans le Traite 
de Rome, des transports aeriens, mais des trans-
ports par chemin de :fer, par route et par voie 
navigable, la Commission des Communautes n'a 
pas d'autorite en la matiere. Neanmoins, elle peut 
donner son avis et faire des recommandations sur 
les aspects industriels et autres de la politique 
aeronautique. C'est ce qu'elle a fait, recemment 
encore, en juin et juillet 1972. 
61. Votre rapporteur estime qu'une politique 
aeronautique europeenne devrait s'appuyer sur 
trois principes fondamentaux : premierement, les 
transports de masse continueront de connaitre un 
essor tres rapide dans les prochaines annees. Aux 
Etats-Unis, 10% de !'ensemble du trafic se fait 
par voie aerienne. En Europe, le chiffre est de 
3 %. II s'agira essentiellement de transport de 
tourisme. Deuxiemement, il y aura nne demande 
croissante, surtout de la part des hommes d'affai-
res, pour des transports plus rapides. Les gros 
appareils americains et l'Airbus seront utilises 
pour le transport de masse ; le Concorde franco-
britannique offrira un moyen de transport rapi-
de. Troisiemement, il y a le developpement des 
transports du troisieme niveau : transport regio-
nal, transport de tourisme par petits avions. 
62. Rien ne permet actuellement de dire si -
et avec le concours de qui - un super-Concorde 
sera construit, mais ce type d'appareil sera neces-
saire a partir de 1985 ou 1990. Reste a savoir s'il 
pourra etre construit en collaboration avec les 
Americains, formule qui aurait la preference des 
Europeens. Elle a peu de chance d'aboutir, les 
Etats-Unis repugnant a partager avec d'autres 
lorsqu'il s'agit de techniques de pointe. 
63. Sur le plan de la construction, les Euro-
peens ont encore de nombreuses difficultes a sur-
monter, tout d'abord !'inflation qui, en Amerique, 
n'est que de 3% alors qu'elle est le double en 
Europe. 
64. Aux Etats-Unis, l'industrie aeronautique 
peut toujours prevoir de longues series de pro-
duction atteignant plusieurs centaines d'appa-
reils. 
65. L'industrie aeronautique americaine a des 
structures bien plus souples ; en deux ans, elle 
a reduit sa main-d'reuvre de 1.500.000 a 8 ou 
900.000 personnes. Cela ne serait pas possible en 
Europe, ou le maintien du plein emploi est une 
reussite et ou la penurie de logements ne permet 
pas de mutations importantes de la main-d're'Uvre. 
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66. To stand up to American competition 
Europe needs its own political structure. Failing 
this, ad hoc measures have to be taken. 
67. The Community should make a study of 
European requirements in the military and civil 
:fields and only then will it be possible to assess 
the basic potential of the European aircraft 
industry ; the study should also cover exports, 
without which the European industry cannot 
achieve international dimensions. 
68. On the tariff side, the Americans still 
demand at least 5 % on European imports 
whereas in Europe tariffs are nil. Measures 
should be taken in this :field. 
69. Until now European airlines have paid :far 
too much attention to internal problems and have 
not taken up a common attitude vis-a-vis non-
European, and especially American, competitors. 
Since the war the European countries have dealt 
with the Americans on a bilateral basis, the 
result being that the big American companies can 
practically land in any city in Europe and 
transport within Europe any number of pas-
sengers they wish from one city to another. On 
the other hand, few European companies are 
allowed to carry passengers between cities within 
the United States. Moreover, many European 
companies have the same city of destination in 
the United States and are therefore competing 
with one another instead of competing with the 
American carriers. 
70. Some of these problems have already been 
studied between 1962 and 1967 when the discus-
sions on Air Union took place. These discussions 
led to naught, mainly because the European gov-
ernments did not want to abandon their sover-
eign claims to deal on a bilateral basis with the 
United States Government. 
71. It might be considered that the Air Union 
plan was discussed and negotiated too soon and 
was too daring for the period during which the 
negotiations took place. However, Air Union 
cannot be revived and other possibilities of colla-
boration should be sought. 
72. It is astonishing to see that the Air Union 
talks covered procurement policy and commercial 
aspects, but left aside the technical aspects. Since 
1967 it is in this field that the most progress has 
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been made and maintenance agreements have 
been concluded between KLM, Swiss Air and 
SAS (KSSU) having the same types of planes 
and between Air France, Lufthansa, Alitalia, 
Sabena and Iberia (ATLAS). One of the impor-
tant arrangements to be made between European 
carriers should be to conclude agreements with 
a view to avoiding competition with each other 
in Europe and combining efforts to compete with 
the American airlines. 
73. A greater degree of collaboration would be 
possible on intercontinental lines. The govern-
ments should :furthermore agree not to subsidise 
national airlines so as to avoid distorting compe-
tition with other European airlines. Above all, 
these grants should not be used to compete with 
other European airlines. 
74. Vis-a-vis the United States, the govern-
ments should accept a common authority to speak 
in Europe's name in order to obtain the same 
landing rights in the United States as the Ameri-
cans have in Europe. Such an authority could 
however only be effective if, :for instance, Switzer-
land and Spain were also parties to the arrange-
ment. If these countries were left out the 
Americans could still use these loopholes to get a 
more advantageous position in Europe than the 
European airlines in the United States. 
75. There is no doubt that much can still be 
done to establish better regional communications, 
for instance between French provincial capitals 
and important cities in neighbouring countries. 
One only has to name the lack of communication 
between Bordeaux, Bilbao and Madrid, or 
between Lille and Diisseldorf. Not only have these 
cities no proper communications by air, commu-
nications by road and rail are also difficult. 
There is certainly a European problem here 
which should be solved. 
76. On the internal French side there is the 
relationship between Air Inter and Air France 
which, having been established on rather strict 
geographical considerations in 1967, should be 
reconsidered because at the end of next year new 
concessions and new regulations will have to be 
made. The best example of the existence of two 
national carriers not being to the advantage of 
the companies is the British European Airways 
and BOAC. As both companies are completely 
independent of each other, BEA was not obliged 
66. Pour soutenir la concurrence avec l'Ame-
riq?~· !'Europe doit avoir ses propres structures 
pohtiques, faute de quoi elle doit prendre des 
mesures ad hoc. 
67. Il convient que la Communaute procede a 
une etude des besoins de !'Europe dans les sec-
teurs civil et militaire ; c'est alors seulement 
qu'on pourra evaluer le potentiel de base de 
l'industrie aeronautique europeenne. Cette etude 
devrait couvrir egalement !'exportation sans la-
quelle l'industrie europeenne ne peut atteindre 
la taille internationale. 
68. En matiere douaniere, les Americains exi-
gent toujours un droit de 5 % au moins sur les 
importations en provenance de !'Europe, tandis 
qu'en Europe ces droits sont nuls. 11 convient de 
prendre des mesures dans ce domaine. 
69. Jusqu'a present, les compagnies d'aviation 
e~ropeennes o~t consacre beaucoup trop d'atten-
iion .aux problemes internes et n'ont pas adopte 
d'attltude commune vis-a-vis de leurs concurrents 
non europeens et, notamment, americains. Depuis 
la guerre, les pays europeans ont traite avec les 
Americains sur une base bilaterale, ce qui fait 
q~e les grandes c.ompagni~s americaines peuvent, 
virtuellement, faire atternr leurs appareils dans 
n;impoz::e ~ue~le ville en Europe et transporter 
d une ville a l autre de ce continent tous les pas-
sagers qu'ils desirent. En revanche, peu de com-
pagnies aeriennes europeennes sont autorisees a 
transporter des passagers de ville a ville en terri-
toire americain. De plus, de nombreuses compa-
gnies europeennes exploitent des lignes qui ont le 
meme aeroport terminal aux Etats-Unis et se 
font, de ce fait, concurrence au lieu de concurren-
cer les transporteurs americains. 
70. Certains de ces problemes ont deja ete etu-
dies, de 1962 a 1967, lors des discussions sur 
Air Union qui n'ont pas abouti du fait, notam-
ment, que les gouvernements europeens n'ont pas 
voulu renoncer au droit de traiter sur une base 
bilaterale avec le gouvernement americain. 
71. On peut considerer que le plan d'Air Union 
a ete examine et negocie prematurement et qu'il 
etait trop hardi pour l'epoque, mais il est impos-
sible de le relancer et il convient de rechercher 
d'autres possibilites de collaboration. 
72. Il est surprenant de constater que les nego-
1 iations sur Air Union couvraient la politique 
des achats, les aspects commerciaux, mais lais-
saient de cote la technique. Depuis 1967, c'est 
223 
DOCUMENT 592 
?Bfls ce do~aine que la plupart des progres ont 
ete accomplis, et des accords de maintenance ont 
ete. conclw:s entre KL~, Swiss Air et SAS (KSSU) 
qUI possedent les memes types d'appareils de 
meme qu'entre Air France, Lufthansa Alit~lia 
Sabena et Iberia (ATLAS). Parmi les importan: 
tes conventions a signer entre transporteurs 
europeans, devraient figurer des accords visant 
a le:nr eviter de se concurrencer en Europe et a 
conJuguer leurs efforts pour rivaliser avec les 
compagnies aeriennes americaines. 
7~. Une coll~boration plus poussee serait pos-
sible sur les hgnes intercontinentales. De plus, 
les gou~ernements. devraient s'engager a ne pas 
subventwnner les hgnes nationales afin de ne pas 
fausser la competition vis-a-vis des autres com-
pagnies aeriennes europeennes. Il convient sur-
tout de ne pas utiliser ces subventions pour 
concurrencer d'autres compa.gnies europeennes. 
74. :Vis-a-vis des Etats-Unis, les gouvernements 
devraient accepter qu'une instance commune 
parle au nom de l'Europe pour obtenir aux Etats-
Unis les droits d'atterrissage dont jouissent les 
Americains en Europe. Pour que cette instance 
soit efficace, il faudrait cependant que la Suisse 
et l'Espagne, par exemple, soient aussi parties a 
l'accord. Autrement, les Americains pourraient 
toujours utiliser cette breche pour obtenir en 
Europe une position plus avantageuse que celle 
que les compagnies europeennes detiennent aux 
Etats-Unis. 
75. Certes, il reste beaucoup a faire pour eta-
blir de meilleures communications regionales, par 
exemple entre les grandes villes de province 
fran<;aises et les villes importantes des pays voi-
sins. Il suffit d'evoquer le manque de communi-
cations entre Bordeaux, Bilbao et Madrid ou 
entre Lille et Dusseldorf. Non seulement ces 
villes ne jouissent pas de communications aerien-
nes suffisantes, mais les communications routie-
res et ferroviaires sont elles aussi difficiles. Il 
y a la, assurement, un probleme europeen qu'il 
convient de resoudre. 
76. SA~r le plan interieur fran<;ais, il existe, 
entre Ir Interet Air France des relations qui 
etablies en 1967 d'apres des ~riteres s'inspirant 
de .consi_?.erations purement geographiques, de-
vraient etre revues car, a la fin de l'annee pro-
chaine, il faudra attribuer de nouvelles conces-
sions et etablir de nouveaux reglements. L'exis-
tence de deux transporteurs nationaux n'est pas 
avantageuse . pour les compagnies ; la British 
European Airways et la BOAC en sont le meil-
leur exemple. Ces deux compagnies etant totale-
to be a feeder line for BOAC for intercontinental 
traffic. The British Government has now set up 
a British Airways Board with its own director 
general and with stringent instructions to pro-
mote collaboration between the two national 
companies. One should therefore learn from this 
example and not attempt to duplicate national 
companies or favour a European Airways Com-
pany. A European SAS would not be to Europe's 
advantage. 
(b) Relations with the United States 
77. Since 1945 all countries have accepted the 
judgments of the certification agency in Wash-
ington where aircraft technology is concerned. 
This agency tests all the material which goes into 
an American civil aircraft and declares it suit-
able or not for operation and navigation. This 
applies to the plane itself and its equipment -
radar, control instruments, electronics, radio, 
etc. The certification agency gives its label of 
quality after thorough testing. The agency has 
many planes, engineers and scientists to test the 
material. The Civil Aeronautics Bureau in 
Washington gives the certificate of navigability 
on recommendation by the agency. As the agency 
works in close co-operation with American 
industry, they have an important advantage over 
their European counterparts. European aircraft 
constructors often contact the agency if they 
have made an innovation, knowing full wen that 
if they have no American certificate their pieces 
of equipment cannot be sold on the American 
market. In order to pierce this market, non-Ame-
rican aircraft have electronic equipment, radar, 
etc., which is either American or approved for 
use in the United States. Most aircraft con-
structed in the western world use American 
electronic equipment. 
78. On the European side the French and 
British and, on a lesser scale the Germans, each 
have national certification agencies, but they 
are not comparable in scale to the American one. 
Now the Europeans are together establishing a 
common certification agency which might issue 
certifications of the same value as the Ameri-
can agency. Standards for the certification of 
engines have already been drawn up. 
. 79. Another factor contributing to the pre-
dominance of American aircraft production is 
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the use of American engines in practically all 
aircraft. Since the difficulties encountered by 
Rolls Royce, this is even more true than before. 
80. American predominance in the field of 
engines is so great that the Europeans will have 
great difficulty in competing. They have already 
82 % of the market. European firms like 
SNECMA and Rolls Royce therefore work 
together with the Americans on engine develop-
ment, and European civil planes cannot be 
exported if they are not equipped with engines 
of American origin or built in co-operation with 
one of the important American engine firms. 
81. There is also the question of maintenance. 
Airbus and Mercure will have a chance of being 
sold to American airlines only if they are equip-
ped with American-built engines (General 
Electric CF-650 and Pratt and Whitney JT-8D 
15 respectively). 
82. The certification element as well as the 
engine element make it therefore extremely dif-
ficult for European aircraft industries to gain 
a foothold in the world market. 
(c) Missiles and military aircraft 
83. In 1956-57 collaboration on bi- and multi-
lateral bases started between the different Euro-
pean countries. Armaments committees were set 
up for instance between the French and Germans, 
the French and the Italians, and the French and 
British. Within the NATO framework the deve-
lopment and construction of the Atlantic was 
started; five NATO countries decided to start 
the construction of the Hawk missile, technical 
aid being given by the Americans. As this project 
is now finished the governments concerned have 
to decide on a Hawk improvement programme 
(HIP) which, because of high costs, might not 
see the light of day. 
84. Franco-German collaboration started in 
1963-64 on the basis of the Franco-German treaty 
of 1962. 
85. On the basis of joint staff planning regard-
ing anti-tank and subsequently low-altitude anti-
aircraft defence, three successive governmental 
agreements followed by agreements between 
manufacturers (Aerospatiale on the one hand 
and MBB on the other) led to the joint research 
ment independantes l'une de !'autre, la BEA 
n'etait pas obligee d'alimenter la BOAC pour le 
trafic intercontinental. Le gouvernement britan-
nique vient de creer le British Airways Board qui 
a son propre directeur general et des instructions 
tres strictes visant a favoriser la collaboration 
entre les deux compagnies nationales. n convient, 
par consequent, d'en tirer les enseignements qui 
s'imposent, de ne pas tenter de doubler les com-
pagnies nationales ni de favoriser une European 
Airwq,ys Company. Une SAS europeenne ne 
serait pas avantageuse pour !'Europe. 
(b) Les relGtfortB avec lea Etat.·UrriB 
77. En matiere de technique aeronautique, et 
depuis 1945, tous les pays acceptent les decisions 
de l'agence de certification de Washington. Oette 
agence teste tous les materiels utilises dans un 
appareil americain civil et declare celui-ci apte 
ou non a !'utilisation et a la navigation. Oeci 
s'applique a l'appareil lui-meme et a ses equipe-
ments, radar, instruments de controle, electroni-
que, radio, ~tc. L'agence accorde son label de 
qualite apres des essais minutieux. Elle dispose 
de nombreux avions et de nombreux ingenieurs 
et savants pour tester les materiels. Le Bureau 
de !'aviation civile (Civil Aeronautics Bureau) de 
Washington octroie le certifieat de navigabilite 
sur recommandation de l'agence. Travaillant en 
etroite collaboration avec l'industrie americaine, 
elle dispose d'un avantage important sur ses 
homolegues euro~. Les construeteurs euro-
peens se mettent souvent en rapport avec elle 
s'ils ont apporte une innovation, sachant fort 
bien que s'ils n'ont pas le certificat americain, 
leur materiel ne pourra etre vendu sur le marche 
americain. Pour penetrer ce marche, les appareils 
non americains sont dotes de materiel electro-
nique, de radar, etc., americains, ou non ameri-
cains mais approuves outre-Atlantique. La 
majorite des avions eonstruits dans le monde 
occidental utilisent des equipements electroniques 
americains. 
78. Du c6te europeen, les Franc;ais et les Bri-
tanniques et, sur une moindre echelle, les Alle-
mands, possedent chacun des agences nationales 
de certification, mais celles-ci ne sont pas compa-
rables, en importance, a l'agence americaine. 
Maintenant, les Europeens s'unissent pour creer 
une agenee commune de certification qui pourrait 
dm.ivrer des certificats de meme valeur que ceux 
de l'agenee americaine. Un code de certification 
des moteurs est deja sorti. 
79. Un autre facteur contribuant a la predomi-
nance de la prodm!tion .&eronautique ammcaine 
est !'utilisation de moteurs americains pour la 
quasi-totalite des avions. Depuis les difficultes 
rencontrees par Rolls Royce, cela est encore plus 
vrai qu'auparavant. 
80. La predominance des Americains dans le 
comaine des moteurs est si grande que les Euro-
peens auront de grandes difficultes pour rivaliser 
avec eux. lis detiennent deja 82% du marche. 
Des firmes europeennes telles que la S.N.E.O.M.A. 
et Rolls Royce cooperent done avec les Ameri-
cains pour le developpement des moteurs, les 
appareils civils europeens ne pouvant pas etre 
exportes s'ils ne sont pas equipes de moteurs 
d'origine americaine ou construits en cooperation 
avec l'un des grands motoristes americains. 
81. II y a aussi la question de la maintenance. 
L'Airbus et le Mercure n'auront de chance d'etre 
vendus aux compagnies americaines que s'ils sont 
dotes de moteurs de construction americaine (res-
pectivement le OF 650 de General Electric et le 
JT 8D 15 de Pratt and Whitney). 
82. Le facteur certification et le facteur moteur 
font done qu'il est extremement difficile pour les 
industries aeronautiques europeennes de s'im-
planter sur le marche mondial. 
(c) Les missiles ef les avions milifairea 
83. O'est en 1956-1957 que la collaboration sur 
des bases bi- et multilaterales s'est etablie entre 
les differents pays europeens. Des commissions 
d'armements ont ete creees, par exemple, entre 
Franc;ais et Allemands, Franc;ais et Italiens, 
Fran~;ais et Britanniques. Dans le cadre de 
l'O.T.A.N., la mise au point et la construction de 
!'Atlantic ont ete lancees, et cinq pays de 
l'O.T.A.N. ont decide de proceder a la construc-
tion du missile Hawk avec l'aide technique des 
Americains. Oe projet etant desormais termine, 
les gouvernements interesses doivent prendre une 
decision sur le programme d'amelioration du 
Hawk (HIP) qui, etant donne son cout eleve, 
pourrait ne pas voir le jour. 
84. La collaboration franco-allemande s'est 
amorcee sur la base du traite franco-allemand de 
1962, des les annees 1963-1964. 
85. Sur la base de conceptions communes d'etat-
major en matiere d'antichars puis de defense 
antiaerienne a basse altitude, trois accords succes-
sifs entre gouvernements, puis entre industriels 
(Aerospatiale d'une part et MBB d'autre part), 
ont permis l'etude et le developpement en coop&-
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and development of the MILAN and HOT anti-
tank missiles and the Roland, a low-altitude anti-
aircraft missile. 
86. When collaboration started, most of the 
technical know-how was French, but German 
industry has since made considerable progress. 
87. In the beginning bilateral collaboration was 
rather difficult, mainly because of differences in 
working methods. Nowadays, if problems arise 
they can be dealt with very quickly as the coun-
terparts in both industries have got to know each 
other. 
88. Such collaboration now gives rise to prob-
lems of production runs and marketing ; to this 
end, the political and industrial authorities have 
just set up an appropriate organisation : Euro-
Missile. 
89. The many difficulties encountered in deve-
loping the ELDO rocket are due to faulty plan-
ning of the organisation, administratively as well 
as industrially, and weak political direction. Con-
versely, the organisation created for the small 
missile weapons systems is the same as that set up 
for the Airbus and is proving most effective. 
90. A far more difficult matter to start was col-
laboration on military aircraft and this is still 
causing problems, but not at all of the same 
nature as those connected with civil aircraft. 
First of all the military requirements of the 
European countries are quite different. The 
Benelux countries, Germany and Italy accept the 
twofold NATO strategy: unconditional accep-
tance of the American nuclear umbrella and the 
strategic concept that for a certain period a con-
ventional war in Europe might be possible. The 
E~ropean armies should therefore be equipped 
With a great number of conventional weapons 
systems. This concept makes the European mili-
tary effort complementary to the American 
effort. 
91. Programmes for aircraft with a conven-
tional weapon capability (bombs, missiles, rockets) 
offer long production runs of a thousand or more. 
92. Programmes for aircraft or missiles with a 
nuclear or thermonuclear capability are on the 
contrary limited in number, allowing for some 
one hundred weapons systems. The only Euro-
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pean countries currently concerned by such pro-
grammes are France and Britain, where they 
occupy a leading place. 
93. The problem of anti-aircraft defence varies 
according to whether hostilities are conventional 
or nuclear. Anti-aircraft defence is inoperative in 
the case of nuclear missiles. 
94. In Europe, programmes are affected by the 
geographical situation. Since France and Britain 
are further from the iron curtain and have also 
to cover sea approaches, they require longer-
range fighter aircraft than Germany, Benelux 
or Italy. 
95. Finally, it is rare for the European coun-
tries to have the same requirements at the same 
moment. For instance, in the case of the Jaguar 
the British Government wanted an aircraft that 
would serve as both a trainer and a fighter plane 
to replace their older Hunters. The French forces 
were already equipped with the Mirage III, a 
fighter plane, and they mainly needed a trainer. 
In the end, the plane became heavy and expen-
sive. The French Government therefore reduced 
its order, and in order to have enough trainers 
developed a training and support plane, the 
Alpha-Jet, together with Germany. 
96. The same type of problem has arisen with 
Transall, a plane which was supposed to provide 
a transport service, as do the railways, carrying 
containers over short distances. At the outset, it 
was a question of reconciling the requirements of 
continental, geographically small Germany with 
those of France, which was trying to form a 
French union and wished to have a transport 
plane capable of reaching the most far-flung 
parts of that union by stages. It can be seen that 
it is not so easy to reconcile such conflicting 
requirements. Today, Germany is not sure what 
to do with the extra Transalls which it ordered. 
97. Another difficulty which has arisen in the 
establishment of a common procurement policy 
for aircraft is the fact that the design teams 
in the aircraft industry are well able to design 
planes three or four years ahead, but it is an 
almost impossible task for them to design planes 
20 to 25 years ahead. Modern planes, however, 
due to the requirements of speed, are so strongly 
built and so expensive that re-equipment of air 
ration des missiles antichars MILAN et HOT et 
du systeme antiaerien a basse altitude Roland. 
86. Au depart de la collaboration, la plus 
grande partie du « savoir-faire » technique etait 
fran~aise, mais depuis, l'industrie allemande a 
accompli de grands progres. 
87. La collaboration bilaterale a ete au debut 
plutot difficile, notamment a cause de differenc~ 
de methodes de travail. Maintenant les proble-
mes, s'il s'en pose, peuvent etre tr~ites rapide-
ment, les homologues des deux industries ayant 
appris a se connaitre. 
88. Cette collaboration debouche actuellement 
sur les problemes de production en serie et de 
commercialisation ; a cette fin, les instances tant 
politiques qu'industrielles viennent de creer une 
organisation appropriee: Euro-Missile. 
89. Quant aux nombreuses difficultes qu'a ren-
contrees la realisation de la fusee du C.E.C.L.E.S., 
elles sont dues notamment a une mauvaise con-
ception de !'organisation tant sur le plan admi-
nistratif qu'industriel, et a la faiblesse de la 
direction politique. Par contre, !'organisation 
creee pour les petits systemes de missiles est du 
meme type que celle qui a ete creee pour !'.Airbus 
et fait preuve d'une grande efficacite. 
90. La collaboration en matiere d'avions mili-
taires a ete beaucoup plus difficile a realiser et 
elle pose encore des problemes d'une nature fort 
differente, d'ailleurs, de ceux qui sont lies aux 
avions civils. Tout d'abord, les pays europeens 
formulent des exigences militaires tres dissembla-
bles. Le Benelux, l'.Allemagne et l'ltalie font leur 
la double strategie de l'O.T . .A.N. : acceptation in-
conditionnelle du « parapluie » nucleaire ameri-
cain et de la theorie selon laquelle un conflit 
c!assique est possible pendant une certaine pe-
node en Europe. Les armees europeennes doivent 
done etre dotees d'un grand nombre de systemes 
d'armes classiques et !'effort militaire europeen 
devient complementaire de !'effort americain. 
91. Les programmes d'avions capables de la 
mise en amvre d'armes classiques (bombes, missi-
les, roquettes) sont des programmes correspon-
dant a de grandes series de l'ordre du millier ou 
plus. 
92. Les programmes (avions ou missiles) cor-
respondant a la possibilite de mise en reuvre des 
armes nucleaires ou thermonucleaires sont au 
contraire des programmes limites en nombre, de 
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l'ordre de la centaine de systemes d'armes. Ces 
programmes n'interessent actuellement en Europe 
que la France et la Grande-Bretagne ; ils y 
occupent une place prioritaire. 
93. Le probleme de la defense antiaerienne n'est 
pas de meme nature suivant que le conflit est 
classique ou nucleaire. La defense antiaerienne 
est inoperante dans le cas des missiles nucleaires. 
94. En Europe, la situation geographique influe 
sur les programmes. La France et la Grande-
Bretagne, plus eloignees du rideau de fer et 
ayant a couvrir des approches en haute mer ont 
besoin que leurs avions de combat aient' des 
rayons d'action plus grands que ceux necessaires 
a l'Allemagne, au Benelux, a l'ltalie. 
9?. Enfin, il est rare que les pays europeens 
a1ent les memes exigences au meme moment. Par 
exemple, dans le cas du Jaguar, le gouvernement 
britannique voulait un appareil qui soit a la fois 
u!l avion-ecole et un chasseur pour remplacer ses 
VIeUX Hunter. Les forces fran~aises etaient deja 
equipees du Mirage III, qui est un chasseur et 
elles voulaient surtout un avion-ecole. En fir:_ de 
compte, l'appareil est devenu lourd et couteux. Le 
gouvernement fran~ais a done reduit sa com-
mande. Aussi, la France, pour avoir un nombre 
suffisant d'avions-ecole, a-t-elle mis au point avec 
l'Allemagne un avion d'entrainement et d'appui, 
l'.Alpha-Jet. 
96. Le meme genre de probleme s'est pose avec 
le Transall, appareil qui etait cense assurer un 
service, comme les chemins de fer en transpor-
tant des containers sur de court~ distances. n 
s'agissait, a l'origine, de concilier les besoins de 
l'.Allemagne, continentale et de dimensions geo-
graphiques reduites, et ceux de la France, 
essayant de former une Union fran~aise et desi-
rant avoir un avion de transport capable de re-
joindre, par etapes, les parties les plus reculees 
de cette Union fran<;aise. On constate que conci-
lier des exigences aussi opposees n'est pas si 
facile . .Aujourd'hui, l'.Allemagne ne sait trop que 
faire du surcroit de Transall qu'elle s'est com-
marrde. 
97. .Autre obstacle a l'etablissement d'une poli-
tique d'achat en commun pour les avions, le fait 
que les equipes d'ingenieurs de l'industrie aero-
nautique sont parfaitement capables de conce-
voir des avions trois ou quatre ans a l'avance 
mais qu'illeur est presque impossible de le fair~ 
vingt a ving:t-cinq ans a l'avance. Or, les avions 
modernes, etant donne les exigenees de la vitesse, 
sont de construction si solide et reviennent si 
forces now takes plaee evilry 12 or 15 years. The 
Mirage plane may go on well into too 1980s. The 
same is true for the Phantom. This development 
makes long-term planning extremely difficult. 
98. The conclusion to be drawn from this state 
of l!-ffairs is that the design offices of Euro-
pean aircraft industries should be restricted in 
number. Pavticipation in the development of 
prototypes must therefore be accepted. 
99. The procurement policy of the different 
European countries is not the same either. The 
Federal Republic is hesitant about establishing 
an armaments industry as they have to buy from 
the United States for their own forees 1• Without 
a home market one cannot produce weapons for 
the export market. The Federal Republic never-
theless wants to have an aircraft industry in 
order to keep open its future options in this field. 
The French position is very different and air-
craft exports mean a lot for the French economy. 
100. The MRCA programme will certainly put 
Germany back on the map as an important air-
craft constructor. It is a pity that the French 
industry could not find a place in this European 
co-operation corresponding to its proved capa-
bility in the variable geometry field, especially 
as Dassault is already building an aircraft in this 
category. 
101. In Italy, Fiat wishes to build up the poten-
tial of its aircraft industry. There is therefore 
a risk of too great a potential developing which 
would result in over-production. 
(d) General comments 
102. The escalating cost of modern weaponry 
has forced governments to cut back their armed 
forces. Thus, countries with nuclear weapons-
particularly missiles - inevitably have smaller 
armies. The positions of nuclear and non-nucle~r 
co-qntries will therefore draw closer. 
103. On the European side the political develop-
ment of the Common Market countries might 
1. In 1973, the West German air fGroe will be equipped 
with 26~ Phantom-type ~hter aircraft. 
well lead to cl-oser collaboration although a ten-
country armaments agency would probably not 
be very effective. 
104. The most efficient way to collaborate is on 
a bilateral basis. On a multilateral basis the great 
problem is that in the European countries the 
requirements for important weapons systems are 
not at aU the same. Because of the British Eaat 
of Suez policy, for instance, for a long time it 
was not possible to bring British and French 
requirements together. Since this policy }J.as now 
been abandoned, collaboration might improve, 
especially since more and more countries, even 
the United States, are obliged to accept a division 
of tasks. 
105. The weapons systems are becoming increas-
ingly costly and this will :result in fewer weapons 
systems being developed and produced. For 
instance, the total number of planes in the Euro-
pean air forces is diminishing as planes become 
more and more costly. The same is true for other 
important weapons systems such as tanks, which 
might become completely obsolete with their ris-
ing cost and as anti-tank weapons become more 
sophisticated and able to destroy the high-cost 
tanks with greater accuracy. 
106. General agreements to produce weapons 
systems could lead to two possible approaches : 
one specific country might be assigned the deve-
lopment of a weapon& system whieh would then 
be produced and sold to the other countries ; and 
second, more probably multinational industrial 
consortia might be formed with responsibility for 
producing the required weapons systeiilfl. 
107. As far as the recommendations put forward 
by the Communities are concerned, they forget 
that aircraft construction is a domain in which 
human genius plays a very important role. In 
America it can be seen that apart from McDoR~ 
nell Douglas, where the old chief, at 82 yean of 
age, is still running the company at a profit, 
General Electric, Lockheed and Boeing have lost 
money in recent yean. After having expanded 
enormously they are run by boards of directors 
with great knowledge of high finance but with 
very little technical know-how and inventiveness. 
Boeing, for instance, had to dismiss more than 
40,000 staff. Lockheed would have cQllapsed if 
the American Goyernment had not given it an 
extra loan. 
cher que le r&-equipement des forces aeriennes 
s'opere maintena.nt tous les 12 ou 15 ans. Le 
Mirage peut fort bien durer jusqu'au."< annees 
1980. II en est de meme pour le Phantom. Ce fac-
teur rend la planification a long terme extreme-
ment difficile. 
98. La conclusion a tirer de cet etat de choses 
est qu'il conviendrait de reduire le nombre des 
bureaux de dessin des industries aeronautiques 
europeennes. II faut done admettre de participer 
au ~veloppem-ent de prototypes. 
99. La politique d'achat des divers pays euro-
peens est, elle aussi, differente. La Republique 
fMerale Msite a etabli:r une industrie d'arme-
ments, etant donne qu'elle doit s'adresser aux 
Etats-Unis pour l'equipement de ses propres 
forces 1 • Sans marcM int~rieur, i1 n'est pas possi-
ble de produire des armes pour !'exportation. 
Neanmoins, la mpublique fMerale desire une 
industrie aeronautique afin de conserver ses 
options futures dans ce dornaine. La position de 
la France est fort differente et les exportations 
d'avions re-presentent un facteur important pour 
I 'economie fran«;aise. 
100. Le programme du MRCA replacera cer-
tainement l'Allemagne au nombre des grands 
constructeurs aeronautiques. II est dommage que 
l'industrie fran«;aise n'ait pu trouver sa place 
dans cette cooperation europeenne, une place cor-
l'espondant a sa capacite prouvee dans le do-
maine de la g~m~trie variable, d'autant plus que 
Dassault construit deja un appareil de ce type. 
101. En Italie, Fiat veut a.ussi acerottre sa 
capa.cite de construction d 'avions. n est done 
possible que se developpe, dans ce domaine, une 
surcapacite de construction qui entrainera une 
Sllrproduction. 
(d) GiniralfU. 
102. La hausse des co11ts de l'armement moderne 
a force les gouvernements a reduire leurs armees. 
Les pays possMant les annes et surtout les mis-
siles nucleaires on1 forcement aussi des arm008 
restreintes. Les positions des pays non nucleaires 
et des pays nucleaires deviendront done plus 
similaires qu'avant. 
103. Du c6te europeen, !'evolution politique des 
pays du Marche commun entrainera peut-etre une 
1. L'arm6e de l'air ouest-&llemande 1era 6qui~ en 
19'18 de 261 'Obulean 8DII6rioa.iDa du type Phantom. 
collaboration plus etroite, encore qu'une agence 
des armements a dix ne serait probablement pas 
tr~ effieace. 
104. La collaboration bilaterale est Ia plus effi-
cace. Sur une base multilaterale, Ia grande diffi-
culte est que, dans les pays europeens, les besoins 
en systemes d'armes importants ne sont pas du 
tout les memes. La politique britannique a 1 'Est 
de Suez, par exemple, a empeche pendant long-
temps de rapprocher les besoins britanniques et 
fran«;ais. Cette politique ayant ete abandonnee, la 
collaboration pourrait s'ameliorer etant donne, 
notamment, qu'un nombre de plus en plus grand 
de pays, et meme les Etats-Unis, sont obliges 
d'accepter une repartition des taches. 
105. Les sy~mes d'armes deviennent de plus en 
plus ooftteux et, de ce fait, le nombre des gystemes 
developpes et produits va se trouver reduit. Par 
exemple, le nombre total des avions des forces 
aeriennes europ~ennes diminue a mesure que leur 
prix de revient augmente. n en va de m&ne 
pour d'autres gystemes d'armes importants, par 
exemple les chars, qui pourraient devenir com-
pletement perimes ; ils sont, en effet, de plus en 
plus chers et un armement antichar constamment 
ameliore permet de les detruire avec une preci-
sion croissante. 
106. Dea accords generaux sur la production des 
systemes d'armes pourraient aboutir a deux for-
mules possibles : attribution a un pays donne de 
la mise au point d'un systeme d'armes, construit 
et vendu ensuite aux autres pays, ou, hypothese 
plus probable, creation de consortiums industriels 
multinationaux charges de produire les systemes 
d'armes requis. 
107. Les recornmandations formuMes par les 
Communautes oublient, quant a elles, que la 
construction a~ronautique est un domaine dans 
lequell'ingeniosite de l'homrne joue un !'Ole tres 
important. En Amerique, on peut constater qu'a 
l'exceptiQn de McDonnell Douglas ou le vieux 
patron, a 82 ans, dirige toujours la societe avec 
profit, la General Electri~, Lockheed et Boeing 
ont perdu de !'argent ces dernieres annees. Apres 
avoir pris une enorme extension, elles sont diri-
gees par des comites de direction qui ont une 
grande connaissance de la haute finance, mais 
tres peu de « savoir-faire » technique et une tres 
faible capacite d'invention. Boeing, par exemple, 
a dft licencier plus de 40.000 employes. Lockheed 
aurait fait faillite si le gouvernement americain 
ne lui avait pas octro~ un pret suppl6mentaire 
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108. To propose two large consortia for Europe 
to produce aircraft frames and to constitute a 
single aircraft engine industry might be theoreti-
cally acceptable, but it leaves aside the human 
aspect of the building of aircraft. 
109. As far as intra-European questions are 
concerned, the governments should study the 
problem of sovereignty in the European air 
space. As long as air space is restricted as now, 
it will be very difficult to formulate a common 
European air policy and the only all-European 
carriers are the American airlines. 
110. In this context, it is worth mentioning that 
an office of certification of navigation is now 
being set up on a European scale in the frame-
work of the EEC and non-Common Market coun-
tries are not participating. The work has already 
been going on for two years and it might be still 
some time before a European certification agency 
can be set up. 
111. The formation of such an office is extremely 
complicated. First, if it prescribes certain stan-
dards, the whole aircraft industry would have to 
take them into account. If, for instance, the 
standards for fuel pipes in planes require fuel 
supplies for different engines to be piped inde-
pendently and normally not connected but for 
safety reasons interconnection should be possible, 
it is clear that all sorts of additional equipment 
such as taps would have to be installed which, 
during normal flight should be closed, but in case 
of emergency it should be possible to open them. 
Aircraft designers must therefore know exactly 
what requirements are. 
112. Present national regulations in, for ins-
tance, France, England and Germany, are very 
different and are not based on the same prin-
ciples. They are closely related to national secur-
ity regulations which apply not only to aircraft 
but to all kinds of vehicles. It would be extremely 
difficult to draw up a complete set of regulations 
just for aircraft. Not only are regulations very 
different, but the technical bases on which they 
are formulated within a national framework vary 
widely from one country to another. The various 
authorities, regulations and laws make collabora-
tion extremely difficult. The Commission in 
Brussels must not be expected to become a sort 
of qualification agent. Only a European political 
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authority would be able to over-ride all national 
regulations and draw up a code like the Napo-
leonic code. Whatever the merits of a man like 
Napoleon, the greatest service he did to France 
was to align the different regional regulations 
which had previously hindered the unification of 
the country. 
113. In aeronautical collaboration, contractual, 
insurance and security laws should be unified if 
the aim in Europe is really to obtain better and 
less expensive aircraft. For instance, at present, 
with the British pound floating and the Ameri-
can dollar not convertible, it is extremely diffi-
cult to fix firm prices for aircraft to be sold to 
private companies. In buying and selling between 
States, the State whose money is not stable nor-
mally assumes responsibility for the risk involved. 
But when, for instance, a private aircraft 
construction firm sells aircraft to an American 
airline, it is extremely difficult to say which of 
the two should bear the risk of loss resulting 
from a situation for which neither of them is 
responsible. 
IV. Conclusions and proposals 
114. As your Rapporteur has been able to con-
sult competent aviation and transport authorities 
in Paris and London only, and as the subject of 
his report is vast and complicated, his conclusions 
on certain aspects of a civil and military aviation 




115. In the recent Community document on the 
aeronautical section, the Commission's experts 
defined long-term aims for a European policy 
involving the choice of a strategy based on 
improved competitivity and directed towards the 
size of firms, industrial structure, civil aircraft 
markets, public financial assistance and the con-
certation of programmes. 
116. Other action is to be taken immediately, 
i.e. in the field of financing (elimination of dis-
108. Proposer de creer en Europe deux grands 
consortiums charges de construire les cellules, et 
de constituer une seule industrie de moteurs, 
nerait peut-etre theoriquement acceptable, mais 
ce serait oublier !'aspect humain de la construc-
tion aeronautique. 
109. Sur le plan intra-europeen, les gouverne-
ments devraient etudier la question de la souve-
rainete dans l'espace aerien europeen. Aussi 
longtemps que l'espace aerien sera limite comme 
il l'est actuellement, il sera tres difficile de for-
muler une politique aerienne commune en Europe 
et les seuls transporteurs assurant un service dans 
toute !'Europe seront les compagnies aeriennes 
americaines. 
110. Il est utile de remarquer, dans ce contexte, 
que la creation d'un office delivrant les certifi-
cats de navigabilite est actuellement en cours a 
l'echelle europeenne dans le cadre de la C.E.E., 
et sans la participation des pays n'appartenant 
pas au Marche commun. Les travaux se poursui-
vent depuis deux ans et il faudra peut-etre encore 
uncertain temps pour qu'une agence europeenne 
de certification puisse voir le jour. 
111. La mise sur pied de ce genre d'office est 
extremement delicate. Premierement, si !'office 
prescrit certaines normes, !'ensemble de l'indus-
trie aeronautique doit en tenir compte. Si, par 
exemple, il specifie que, pour les canalisations de 
carburant a l'interieur des avions, !'alimentation 
des differents moteurs doit etre independante, 
mais que, pour des raisons de securite, l'inter-
connexion doit etre possible, il est evident qu'il 
faudra installer toutes sortes d'equipements sup-
plementaires, par exemple des robinets qui, en 
vol normal, seront fermes, mais qu'on devra pou-
voir ouvrir en cas d'urgence. Les bureaux d'etu-
des doivent done savoir exactement ce qui est 
demande. 
112. Les reglements nationaux actuellement en 
vigueur, par exemple en France, en Grande-
Bretagne et en Allemagne, sont tres differents et 
ne reposent pas sur les memes principes. Ils sont 
etroitement lies aux reglements de securite natio-
nale qui sont etablis non seulement pour les 
avions, mais aussi pour tous les types de vehi-
cules. Il serait extremement difficile d'etablir une 
reglementation uniquement pour les avions. Non 
seulement les regles sont differentes, mais les 
bases techniques sur lesquelles elles s'appuient 
au sein des cadres nationaux varient sensiblement 
d'un pays a l'autre. Les diverses administrations, 
reglementations et legislations rendent la colla-
boration extremement ardue. Il ne faut pas 
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s'attendre a ce que la Commission de Bruxelles 
puisse devenir une sorte d'agent de qualification. 
Seule une instance politique europeenne pourrait 
faire table rase de tous les reglements nationaux 
et instituer un code semblable au Code Napo-
leon. Quels que soient les merites de l'homme, le 
plus grand service que Napoleon ait rendu a la 
France a ete de codifier les legislations regionales 
qui avaient auparavant empeche !'unification du 
pays. 
113. Dans le domaine de la collaboration aero-
nautique, il convient d'unifier toutes les disposi-
tions regissant les contrats, les assurances et la 
securite si l'on veut que cette collaboration per-
mette vraiment, en Europe, d'obtenir de meilleurs 
appareils a moindre prix. Par exemple, il est 
extremement difficile a l'heure actuelle, etant 
donne la flottaison de la livre sterling et la non-
convertibilite du dollar americain, de fixer des 
prix fermes pour un avion qui doit etre vendu a 
des compagnies privees. Lorsqu'il s'agit d'achats 
et de ventes entre Etats, celui dont la monnaie 
n'est pas stable court un certain risque qu'il 
assume normalement. Mais lorsque, par exemple, 
une societe privee de construction aeronautique 
vend un appareil a une compagnie d'aviation 
[.Illericaine, il est extremement difficile de dire 
laquelle des deux doit courir le risque de perte 
qu'entraine une situation dont ni l'une ni l'autre 
ne sont responsables. 
IV. Conclusions et propositions 
114. Votre rapporteur n'ayant pu consulter, en 
matiere d'aeronautique et de transport, que les 
autorites competentes fran<;aises et britanniques, 
et le sujet qu'il traite etant, d'autre part, riche et 
complexe, les conclusions qu'il tire en ce qui 
concerne une politique de l'aeronautique civile et 
militaire pour !'Europe doivent encore etre con-
siderees comme provisoires. 
* 
** 
115. Dans le recent document de la Communaute 
portant sur le secteur aeronautique, les experts 
de la Commission ont degage les objectifs a long 
terme d'une politique europeenne, ce qui implique 
le choix d'une strategie axee sur !'amelioration de 
la competitivite, et qui devra agir sur la taille des 
entreprises, les structures industrielles, les mar-
ches aeronautiques civils, les aides financieres 
publiques, la concertation des programmes. 
116. D'autres actions sont a entreprendre imme-
diatement, a savoir dans le domaine du finance-
parities in arrangements for assistance), promo-
tion of mass production, elimination of obstacles 
to access to markets (certificates of airworthiness, 
standarisation, promotion of advanced research, 
etc.). 
117. In the light of these long- and short-term 
aims, the Commission's experts have drawn up 
a series of firm proposals : 
- a draft resolution on the co-ordination 
of policies and structural rapproche-
ment; 
- a draft communication by the Commis-
sion to member States on the organisa-
tion in a Community framework of 
assistance for research, development and 
investments ; 
- a draft Council decision on assistance 
for marketing civil aircraft ; 
- a draft Council directive on credit 
insurance, credit, exchange guarantees 
and guarantees against rising costs in 
respect of exports ; 




118. Your Rapporteur is convinced that no real 
discussion of aviation policy is possible without 
due regard for the military aspects and conse-
quently this element has intentionally been 
included in the title of the report. About 50 % 
of the European aircraft industry's orders are 
military. Even if an airframe industry could 
exist without or with very few military orders 
the engine industry certainly could not. Not only 
is it impossible to develop engines without such 
orders, but the military infrastructure, techni-
cians and pilots are necessary for testing the 
engines in the process of development. This 
would be impossibly expensive on a purely civil 
basis. 
119. The military element has resulted in each 
Minister of Defence becoming the sponsor for 
his own country's engine industry and thus the 
development and production of engines are auto-
matically shrouded in secrecy. It goes without 
saying that secrecy does not facilitate collabora-
tion. 
120. Collaboration is essential if the European 
engine industry is to remain viable. When the 
British Government decided that Rolls Royce 
should greatly reduce its production of engines 
for military aircraft it became extremely dif-
ficult for this branch to work on a profitable 
basis. One has therefore to accept that military 
orders and all the implications thereof are an 
important part of the aircraft industry. 
121. The Ministers of Defence should study 
this important problem. Firstly, they should try 
to harmonise the requirements of their general 
staffs and then establish an overall European 
armaments export policy. During the last few 
years, for instance, France has been the third 
armaments exporter in the world after the 
United States and the Soviet Union, with exports 
totalling Frs. 7,000 million every year. With 
the possibility of hostilities in Vietnam coming 
to an end and agreements being concluded 
between the United States and the Soviet Union 
on the limitation of armaments, there will be 
increasingly keen competition on the export 
market. 
122. Your Rapporteur considers that Europe 
must not organise itself in order to try to com-
pete with the United States in commercial or 
other fields. He thinks that the real reason why 
European countries and industries should col-
laborate is far more fundamental. Nevertheless, 
if Europeans finally speak with one voice and 
act in co-ordination, the consequences will be 
felt by our American partners and they will be 
urged to do their utmost to keep their customers. 
Their recent steps to secure orders from the 
Swiss and Dutch air forces are a clear indica-
tion of this. 
128. The home market is of course primordial. 
In the next 20 years Europe will need 16 to 
18;000 engines with a H)-ton thrust for its short-
and medium-range aircraft as well as for its 
military aircraft. It also needs a large number 
of engines with a 3.5-ton thrust to power 40 
to 60-seat aircraft. The recent difficulties encoun-
tered by General Electric and SN.ECllA in their 
ment (elimination des disparites existant dans les 
regimes d'aides), encouragement de la construc-
tion en serie, elimination des obstacles ala pene-
tration des marches (certificats de navigabilite, 
normalisation, promotion des recherches avancees, 
etc.). 
117. En fonction de ces objectifs a long et a 
court terme, les experts de la Commission ont 
elabore une serie de propositions concretes : 
- un projet de resolution sur la coordina-
tion des politiques et les rapproche-
ments structuraux ; 
- un projet de communication de la Com-
mission aux Etats membres sur l'enca-
drement, sur le plan communautaire, 
des aides en faveur de la recherche-
developpement et des investissements ; 
- une proposition de decision du Conseil 
sur les aides en faveur de la commercia-
lisation des avions civils ; 
- un projet de directive du Conseil sur 
l'assurance-credit, le credit, la garantie 
de change et la garantie contre la hausse 
du cout pour les operations d'exporta-
tion; 




118. Votre rapporteur est convaincu qu'aucune 
veritable discussion n'est possible en matiere de 
politique aeronautique si l'on en exclut les aspects 
militaires ; aussi ceux-ci ont-ils ete incorpores 
intentionnellement dans le titre du rapport. La 
moitie environ des commandes de l'industrie 
aeronautique europeenne sont des commandes 
militaires. Meme si une industria des cellules 
pouvait exister en se passant de commandes mili-
taires ou en n'en recevant que tres peu, l'industrie 
des moteurs ne pourrait certainement pas s'en 
dispenser. Non seulement il est impossible de 
developper des moteurs sans ces commandes, mais 
!'infrastructure, les techniciens et les pilotes mili-
taires sont indispensables pour les essais des mo-
teurs dans la phase de developpement. Et les 
coftts seraient prohibitifs si l'on recourait a des 
moyens purement civils. 
119. C'est precisement cet aspect militaire de la 
question qui a amene les ministres de la defense, 
chacun pour son pays, a « patronner :.. les moto-
ristes nationaux et qui fait que la mise au point 
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et la construction des moteurs sont automatique-
ment entourees du plus grand secret. 11 va sans 
dire que ce secret ne facilite pas la collaboration. 
120. Or, la collaboration est essentielle si l'on 
veut que l'industrie europeenne des moteurs reste 
viable. Lorsque le gouvernement britannique a 
decide que Rolls Royce devrait reduire sensible-
ment sa production de moteurs destines aux appa-
reils militaires, cette societe a eprouve les plus 
grandes difficultes a travailler dans ce secteur 
d'activites de fa~on rentable. 11 faut done accep-
ter que les commandes militaires, et tout ce 
qu'elles impliquent, constituent une part appre-
ciable du plan de charge de l'industrie aeronau-
tique. 
121. Il convient que les ministres de la defense 
se penchent sur cet important probleme et qu'ils 
tentent d'abord d'harmoniser les exigences de 
leurs etats-majors et, ensuite, de formuler une 
politique europeenne globale en matiere d'expor-
tations d'armements. Au cours des dernieres an-
nees, par exemple, la France a ete le troisieme 
exportateur mondial d'armements, apres les 
Etats-Unis et l'Union Sovietique, et ses exporta-
tions ont atteint une valeur de 7 milliards de 
francs par an. La fin de la guerre au Vietnam 
pouvant sembler en vue, et les Etats-Unis et 
1 'Union Sovietique ayant passe des accords sur 
la limitation des armaments, la concurrence va 
etre de plus en plus vive sur le marche des expor-
tations. 
122. Votre rapporteur considere que !'Europe ne 
doit pas s'organiser dans le but de tenter de 
concurrencer les Etats-Unis sur le terrain com-
mercial ou dans les autres domaines. Le veritable 
motif qui doit pousser les industries et les pays 
europeans a collaborer est, a son avis, beaucoup 
plus fondamental. Neanmoins, si les Europeens en 
viennent a « parler d 'une seule voix :.. et a agir de 
f~n coordonnee, les consequences en seront 
ressenties par nos partenaires americains et elles 
les inciteront a faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour conserver leur clientele. Leurs actions 
recentes pour arracher des com.mandes aux for-
ces aeriennes suisses et neerlandaises en sont la 
preuve. 
123. Le marche interieur est naturellement pri-
mordial. Au cours des vingt prochaines annees, 
!'Europe aura besoin de 16 a 18.000 moteurs de 
10 tonnes de poussee pour ses courts et moyens-
courriers ainsi que pour ses appareils militaires. 
Il lui faudra aussi un grand nombre de moteurs 
de 3,5 tonnes de poussee pour les appareils em-
porta.nt de 40 a 60 passagers. Les difficultes ren-
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collaborative project for the development of an 
engine with a 10-ton thrust, the CFl\1-56, also 
indicate that the Americans are well aware of 
the risks of future competition. The White 
House itself refused to allow General Electric to 
collaborate on the grounds that some essential 
elements of the engine were for military pur-
poses. It is to be used in the successor of the 
B-52 strike bomber, the so-called B-1. 
124. The Europeans have to produce a large 
number of engines in the 3.5 to 10-ton range for 
their own home market. They are not yet 
equipped to produce engines with a 23 or 25-ton 
thrust for aircraft such as the Airbus. 
125. Collaboration in this field is also com-
plicated by the fact that there is a vast difference 
in size between Rolls Royce and SNECMA on 
the one hand, and MTU, Fiat, FN and Volvo on 
the other. Rolls Royce (1971) is four times bigger 
than SNECMA, which in turn is two to three 
times larger than the others. As long as Europe's 
policy is not well enough concerted to ensure 
that all these industries are given equal chances, 
differences in size will make collaboration more 
difficult. 
126. The Ministers of Defence should meet -
in an ad hoc conference if the framework of the 
Eurogroup or WED is not considered acceptable 
- in order to take political decisions on future 
forms of collaboration. In any event, it would 
be beneficial for the Ministers to instruct the 
Standing Armaments Committee to study con-
ditions for co-operation in the military aircraft 
industry. The timetable here is very important 
as it was decided at the Paris summit conference 
that a common policy should be established to 
eliminate technical difficulties in the fiscal and 
juridical fields and thus break down the barriers 
to setting up intra-European industrial consortia. 
For both the aeronautical and other industries, 
such plans should be submitted before 1st Janu-
ary 1974. 
127. Although so far collaboration on certain 
specific projects such as Concorde, Airbus and 
helicopters has been relatively successful, all 
plans requiring overall policies and programmes 
for the European aeronautical industry have 
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failed. The position is becoming more pressing 
now that the lack of orders for military aircraft 
is beginning to worry the French and British 
aircraft industries. 
128. There is still too much competition and not 
enough collaboration between these industries 
with the result that the air force of a given coun-
try is not buying equipment from another coun-
try. Once a project is shared between different 
countries, those countries almost always buy a 
large number of the aircraft thus built. One of 
the aims of a conference of Defence Ministers 
should therefore be to reach agreement not to 
provide funds for competing projects and to par-
ticipate in co-operative ventures. For example, 
it is a waste of European resources for the 
French industry not to participate in an 
extremely important project such as the MRCA. 
Without any doubt the French air force will, in 
the near future, need the same type of plane as 
is now being developed by the United Kingdom, 
Germany and Italy, but since France is not par-
ticipating in the project the French air force will 
probably be equipped with a French plane of 
the same type. 
* 
** 
129. The situation in the civil market is very 
different as the industry's clients are not the 
governments but national or private airlines. 
During the early days of air transportation it 
soon became clear that international regulations 
for airlines were necessary to avoid conflicts that 
would stand in the way of general co-operation 
in air transportation or prevent a worldwide 
linking of routes allowing an easy flow of traffic 
from one country to another. In November 1944, 
the United States invited 54 nations to hold a 
conference in Chicago on international air trans-
port agreements. At this conference the United 
States advocated a policy of free competition 
based on complete freedom of the air, while the 
European countries sought to impose certain 
conditions in order to eliminate wasteful com-
petition and to ensure individual countries an 
equitable share of the traffic through their own 
air space. For the first time the "five freedoms 
of the air" were spelled out, which became the 
basis for the negotiations of all subsequent 
bilateral air agreements. The five freedoms 
were: 
contrees recemment par la General Electric et la 
S.N.E.C.M . .A. dans leur projet de collaboration 
pour le developpement d'un moteur de 10 tonnes 
de poussee, le CFM-56, montrent aussi que les 
.Americains sont parfaitement conscients des ris-
ques de concurrence eventuelle. C'est la Maison 
Blanche elle-meme qui a refuse a la General 
Electric l'autorisation de collaborer, en arguant 
qu'un element essentiel du moteur appartenait 
egalement a un moteur militaire qui serait utilise 
pour le successeur du bombardier d'intervention 
B-52, le B-1. 
124. Les Europeens doivent construire un grand 
nombre de moteurs d'une poussee de 3,5 a 10 ton-
nes pour leur propre marche interieur. lls ne sont 
pas encore equipes pour construire des moteurs 
developpant 23 ou 25 tonnes de poussee pour des 
appareils tels que l'.Airbus. 
125. La collaboration dans ce domaine se com-
plique encore du fait de la grande difference de 
dimension entre Rolls Royce et la S.N.E.C.M . .A., 
d'une part, MTU, Fiat, FN et Volvo, d'autre 
part. La societe Rolls Royce (1971) est quatre fois 
plus importante que la S.N.E.C.M . .A., qui est elle-
meme deux a trois fois plus grande que les autres. 
Tant que l'Europe ne pratiquera pas une con-
certation politique suffisante pour veiller a ce 
que toutes ces industries travaillent dans des 
conditions de chances egales, les differences de 
dimension rendront la collaboration plus difficile. 
126. Les ministres de la defense devraient se 
reunir - en conference ad hoc si le cadre de 
l'Eurogroupe ou celui de l'U.E.O. n'est pas juge 
acceptable - pour prendre des decisions poli-
tiques sur les formes de collaboration de l'avenir. 
En tout cas, il serait bon que les ministres char-
gent le Comite Permanent des Armements d'etu-
dier les modalites d'une cooperation de l'industrie 
aeronautique militaire. Dans ce domaine, le ca-
lendrier est tres important, car il a ete decide a 
la conference au sommet de Paris qu'une poli-
tique commune devrait etre instauree pour elimi-
ner les entraves techniques qui s'opposent, dans 
le domaine fiscal et juridique, aux concentrations 
des entreprises europeennes. Pour l'industrie 
aeronautique comme pour les autres industries, 
les plans devraient etre soumis avant le 1"' jan-
vier 1974. 
127. Bien que la collaboration, en ce qui con-
cerne certains projets particuliers tels que le 
Concorde, !'.Airbus et les helicopteres, ait connu 
jusqu'a present un succes relatif, tous les plans 
exigeant des politiques et des programmes d'en-
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semble pour l'industrie aeronautique europeenne 
ont echoue. La situation devient plus pressante 
aujourd'hui, ou le manque de commandes d'appa-
reils militaires commence a inquieter les Fran~ais 
et les Britanniques. 
128. 11 y a encore beaucoup trop de concurrence 
et pas assez de collaboration entre ces industries, 
de sorte que les forces aeriennes d'un pays donne 
n'achetent pas de materiel a un autre pays. Lors-
que la realisation d'un projet est partagee entre 
differents pays, ceux-ci achetent presque toujours 
un grand nombre des appareils ainsi construits. 
L'un des objectifs d'une conference des minis-
tres de la defense devrait done etre la signature 
d'un accord prevoyant de ne pas fournir de cre-
dits a des projets concurrents et de participer a 
tous les programmes realises en collaboration. Par 
exemple, le fait que l'industrie fran~aise ne par-
ticipe pas a un projet aussi important que le 
MRCA est un gaspillage des ressources europeen-
nes. Il est hors de doute que les forces aeriennes 
fran~aises auront besoin dans un proche avenir 
d'un appareil semblable a celui qui est actuelle-
ment mis au point par le Royaume-Uni, l'Allema-
gne et l'Italie, mais la France ne participant pas 
a ce projet, elles seront probablement dotees d'un 
appareil fran~ais du meme type. 
* 
** 
129. La situation sur le marche civil est tres 
differente, car les clients ne sont pas les gouver-
nements, mais les compagnies aeriennes natio-
nales ou privees. Aux debuts du transport aerien, 
il est vite apparu qu'il etait necessaire de regle-
menter !'exploitation des lignes aeriennes afin 
d'eviter les conflits qui s'opposeraient a une 
cooperation generale en matiere de transports 
aeriens ou a l'etablissement d'un reseau mondial 
facilitant l'ecoulement du trafic aerien d'un pays 
a l'autre. En novembre 1944, les Etats-Unis ont 
invite 54 pays a tenir, a Chicago, une conference 
sur les accords internationaux relatifs au trans-
port aerien. A cette conference, ils ont preconise 
une politique de libre concurrence reposant sur 
la totale liberte d'utilisation des voies aeriennes, 
tandis que les pays europeens cherchaient a impo-
ser certaines conditions afin d'empecher une con-
currence ruineuse et de faire en sorte que chaque 
pays re~oive une part equitable du trafic utilisant 
son propre espace aerien. C'est la que, pour la 
premiere fois, ont ete enoncees les « cinq libertes 
de l'air » qui ont servi de base a la negociation 
de tous les accords bilateraux ulterieurs. Ces 
cinq libertes sont les suivantes : 
DOOU'JriD'r 692 
(i) the right to fly across the territory 
of a foreign country without landing ; 
(ii) the right to land for non-traffic pur-
poses, i.e. to refuel or obtain mechani-
cal attention ; 
(iii) the right to discharge in a foreign 
country traffic coming from the home 
COl.Ultry; 
(iv) the right to pick up in a foreign coun-
try traffic destined for the home 
country ; and 
( v) the right to carry traffic from a point 
of origin in one foreign country to a 
point of destination in another for-
eign country. 
Traffic, in all cases, refers to passengers, mail 
and cargo. (The picking up of traffic at a point 
within a foreign country and carrying that 
traffic to another point in the same country is 
termed "cabotage"; it is generally banned by all 
nations.) 
130. In 1946, one of the most significant bila-
teral air transport agreements was signed between 
the United Kingdom and the United States in 
Bermuda. The Bermuda agreement became the 
prototype of many bilateral agreements signed 
the following year. It incorporated the five free-
doms but placed curbs on their application 
through the introduction of capacity clauses. In 
fact these clauses prevent over-scheduling and 
relate schedule frequency and seating capacity 
to public demand on the routes exchanged. 
131. It is quite clear that at that time the pre-
ponderance of the United States was so great 
that it could impose its own carriers on the whole 
of the European air transport system. The Euro-
pean governments should meet with their respect-
ive airline companies in order to try to bring 
into balance the network linking the Community 
to other continents, especially the American con-
tinent. 
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132. Although air transport is increasing at a 
rate of about 8% per year, the national airlines' 
profits are diminishing because of the growing 
number of charter flights. The airlines have of 
course felt the impact of the recession in the 
United States which occurred just when the 
jumbo air transport started. 'l'he Ministers of 
Transport should therefore study the implica-
tions of this new type of non-scheduled serviee. 
The United Kingdom Government for its part 
has already indicated that it welcomes these 
cheaper flights for the general public. 
133. On the industrial side this new kind of 
service might lead to more orders for larger num-
bers of aircraft from charter companies such as 
the Danish Sterling Airways. It certainly will 
weaken the financial position of the industry's 
regular customers - the national airlines. 
134. Another important topic of discussion is 
the need to establish a European code of air-
worthiness. Studies have already been made in 
the framework of the .A.AEM (Association of 
Aerospace Equipment Manufacturers) and offi-
cials of national airworthiness and certification 
offices are starting to shape a common code of 
practice which is basically the same as that of 
the Federal Aviation Agency in the United 
States which has jurisdiction over safety regu-
lations. As soon as this eode has l>een agreed to, 
a European aviation agency ihould be set up to 
supervise iti application. 
135. On the tariff side, the Eu:l.'"opean Ministers 
of Transport should, at the next tariff negotia-
tions, request the Americans to abolish the 5 % 
tax on imports of aeronautical products from 
Europe, thus reducing tariffs on both side& of 
the Atlantic to zero. 
136. Europe will be eompetitive only insof&r as 
each branch falls into step with the soundest 
European elements and COI'lcentrates on the most 
competitive products, l't'!Serving the civil and 
military markets for them so as to be well placed 
to face American and Soviet products on the 
world market. 
(i) le droit de survoler le territoire d'un 





le droit d'atterrir pour des raisons 
non commerciales, par exemple, pour 
se ravitailler en combustible ou subir 
un examen mecanique ; 
le droit de debarquer dans un pays 
etranger des passagers, des marchan-
dises ou du courrier en provenance 
du pays d'origine ; 
le droit d'embarquer dans un pays 
etranger des passagers, des marchan-
dises ou du courrier a destination du 
pays d'origine; 
le droit de transporter des passagers, 
des marchandises ou du courrier d'un 
point en territoire etranger en un 
point situe dans un autre pays etran-
ger. 
(L'embarquement de passagers, de marchandises 
ou de courrier d'un point en territoire etranger 
pour ]es transporter en un autre point du meme 
territoire s'appelle « cabotage :. ; il est generale-
ment interdit dans tousles pays). 
130. En 1946, l"un des accords bilateraux les 
plus importants sur le transport aerien a ete 
signe entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis aux 
Bermudes. Cet accord est devenu le prototype 
de nombreux accords bilaMraux signes l'annre 
suivante. n incorpore les cinq libel'Ms, mais 
impose des limites a leur application par !'intro-
duction de clauses de capacite qui, en fait, empe-
chent la multiplicite abusive des vols et lient la 
frequence des vols et le nombre de places a la 
deinande du public sur les ·voies aeriennes faisant 
l'objet d'echanges. 
131. n est clair .qu'a cette epoque, la preponde-
rance des Etats-Unis etait si grande qu'ils pou-
vaient imposer leum propres tl'8ll.8porteurs sur 
!'ensemble du systeme de transport aerien euro-
peen. Les gouvernements europeens devraient se 
reunir avec leurs compagnies aeriennes respec7 
tives afin de tenter d'equilibrer 'le reseau qui relie 
la Communaute aux autres continents et, notam-
ment, au continent americain. 
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132. Bien que le transport aerien progresse au 
rythme d'environ 8% par an, les benefices des 
lignes aeriennes nationales diminuent en raison 
du nombre croissant des vols « charter». Les 
lignes aeriennes ont naturellement ressenti l'effet 
de la recession qui s'est produite aux Etats-Unis 
juste avant !'introduction des transports aeriens 
a grande capacite. Les ministres des transports 
devraient, par consequent, etudier les consequen-
ces de ce nouveau type de service non regulier. 
Le gouvernement britannique, pour sa part, a 
deja indique qu'il se felicitait de !'apparition de 
ces vols meilleur marche pour le grand public. 
133. Sur le plan industriel, ce nouveau genre 
de service pourrait aboutir a la commande d'un 
plus grand nombre d'appareils par des compa-
gnies « charter » comme la Danish Sterling 
Airways, par exemple, ce qui aura certainement 
pour effet d'affaiblir la situation financiere des 
clients habituels de l'industrie aeronautique, les 
compagnies aeriennes nationales. 
134. Un autre sujet important de discussion 
concerne la necessite d'etablir un code europeen 
de navigabilite. Dans le eadre de l'A.I.C.M.A. 
(Association Internationale des Constructeurs 
de Materiel Aerospatial), des etudes ont deja ete 
faites et les fonctionnaires des bureaux natio-
naux de certification et de navigabilite commen-
cent a definir un code commun fonde essentielle-
ment sur les normes de la Federal Aviation 
Agency americaine qui a juridiction sur les regles 
de securite. Des !'adoption de ce code, une agence 
europeenne de !'aviation, dont il faut prevoir la 
creation, devra en assurer la mise en application. 
135. S'agissant des tarifs douaniers, les ministres 
europeens des transports devraient, lors des pro-
chaines negociations tarifaires, demander aux 
Americains d'abolir la taxe de 5 % sur les impor-
tations de materiels aeronautiques europeens, ce 
qui ramenerait au niveau zero les droits frappant 
ces produits de part et d'autre de !'Atlantique. 
136. L'Europe ne sera competitive que dans la 
mesure ou chaque branche d'activite s'alignera 
sur les elements europeens les plus valables, 
s'associera aux fabrications les plus concurren-
tielles et leur reservera ses marches civils et mili-
taires, afin de se presenter dans les meilleures 
conditions sur le marche mondial face aux crea-
tions americaines et sovietiques. 
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A civU and military aviation policy for Europe 
DRAFT RESOLUTION AND DRAFT ORDER 1 
submitted on behalf of the 
4th Deeeomer 1972 
Committee on Scientific, Technological and Aerospace Qu.esttons 11 
by Mr. Valleix, Rapporteur 
The Assembly, 
Draft Resolution 
on a colloquy on the formulation of a cfuU and 
mUitary aeronautical policy for Europe 
Considering that the development of European co-operation in the field of civil and military aviation 
is one of its main concerns ; 
Considering that the future of the European aeronautical industry may be jeopardised if a concerted 
policy providing a broad basis for co-operation between governments, manufacturers and airlines is not 
agreed upon without delay ; 
Aware of the willingness of all parties concerned to draw up a programme of action with a precise 
timetable, 
WrsHEs a colloquy to be organised between representatives of the aeronautical industries and airlines 
with a. view to defining, in conjunction with governmental representatives, the broad lines of a European 
civil and military aeronautical policy. 
Draft Order 
on a colloquy on the formulation of a cioil and 
military aronautical policy for Europe 
The Assembly, 
Considering the resolution on a. colloquy on the formulation of a civil and military aeronautical 
policy for Europe, 
INviTES THE CoMMITTEE ON SCIENTIFIC, TEOHNOLOGIOAL AND AlmoSPAOE QUESTIONS 
I. To organise a. colloquy between representatives of the aeronautical industries and airlines with a. 
view to defining, in conjunction with governmental representatives, the broad lines of a European civil 
and military aeronautical policy ; 
2. To report to the Assembly on the implementation of this resolution. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. de Montesquiou 
(Chairman) ; MM. La Loggia, Rinderspacher (Vice-Chair-
men) ; MM. Capelle, de Chevigny (Substitute : Schloesing), 
Cornelissen, Corti, Draeger, Elvinger, de Goede, Lloyd, 
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Nothomb, Peart (Substitute : Small), Peooraro, Richt6r, 
Lord Selsdon, MM. Tom,ney, Treu, Van Lent (Substitute: 
Adriaensens), Mrs. Walz, Mr. Yvon. 
N. B. The names of Representa~Wu who took part in 
the wte are printed in italics. 
Document 592, Addendum 4 decemhre 1972 
Une polttique de l'aeronautique cioile et militaire pour l'Europe 
L' Assemblee, 
PRO)ET DE R£SOLUTION ET PRO JET DE DIRECTIVE 1 
prisenta au nom de la 
Commission Scientifique, Technique et Ahospatiale 2 
par M. Valleix, rapporteur 
Projet de resolution 
concernant un colloque sur la formulation d'une politique de 
l'aeronautique civile et militaire pour l'Europe 
Considerant que le developpement de Ia cooperation europeenne dans le domaine de !'aviation civile 
et milita.ire est l'une de sea principales preoccupations ; 
Estimant que l'avenir de l'industrie aeronautique europeenne risque d'etre compromis si une poli-
tique concertee assurant lea bases d'une large cooperation entre gouvemements, constructeurs et transporteurs 
aeriens, n'est pas arretee a bref delai; 
Consciente de Ia volonte de toutes lea parties interessees d'eta.blir un programme d'action assorti 
d'un calendrier precis, 
SouHAITE qu'un colloque soit organise entre representa.nts des constructeurs et des transporteurs 
aeriens en vue de definir avec lea representa.nts des gouvemements lea grandes lignes d'une politique aero-
na.utique europeenne dans lea domaines civil et milita.ire. 
Projet de directioe 
concernant an colloque sur la formulation d'ane politique de 
l'aeronautique civile et militaire pour l'Europe 
L' Assemblee, 
Considemnt Ia resolution concernant un colloque sur Ia formulation d'une politique de l'aerona.utique 
civile et milita.ire pour !'Europe, 
INVITE LA CoMMISSION SCIENTIFIQUE, TEOHNIQUE ET A:EROSPATIALE 
1. A organiser un colloque entre representa.nts des constructeurs et des transporteurs aeriens en vue 
de definir avec lea representa.nts des gouvemements lea grandes lignes d'une politique aeronautique euro-
peenne dans lea domaines civil et milita.ire ; 
2. A faire rapport a 1' Assemblee sur !'execution de cette resolution. 
1. Adoptes par la commission e. l'unanimite. 
2. Memlwu de la commi8Bion.: M. de Mcmt.quiou 
(president); MM. La Loggia, RinderBpCJCh.er (vice-presi-
dents) ; MM. Capelle, de Chevigny (suppleant : Bchlouing), 
Cornelissen, Corti, Dmeger, EltJinger, de Goede, Lloyd, 
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Nothomb, Peart (suppleant: Small), Pecoraro, Richter, 
Lord Selsdon, MM. Tommy, Treu, Van Lent (suppleant: 
Adria1J118ena), :Mme Walz, M. Yvon. 
N. B. Lu noms du Repr6Bentants ayant pria part au 
txJte aont imprimea en itaUque. 
Replies of the Council to Recommendatio• 1(8 · to Ill 
RECOMMENDATION 218 1 
on technological collabonrtion in a European framework 1 
The Assembly, 
Noting the conclusion of the co-operative agreements dealing with specific projects on computers, 
telecommunications, metallurgy and nuisa:nces duririg the technology confe1'ence in Brussels on 22nd 
and 23rd November 1971 ; 
Regretting that no European technological policy was discussed or ~opted ; 
Aware that Europe's combined resources are different from the sum of the resources of the 
member States and that Europe's obje6tivea therefore should not be the sum of the objectives of the 
member States; and convinced that, unless this principle is adopted at the neXt summit conference, 
no European policy for technology will be formulated in the near future, 
RBOOliDIENDS THAT THE CoUNorr. 
Draw the attention of the member governments, in their preparations for the summit confer-
ence, to the fact that : 
1. An important all-European effort in ad.'Van.ced la.tgHeale technology providing, inter alta, for 
essential co-ordination and rationalisation measures will have to be made in the next ten years in 
such fields as the protection of the environment, supersonic air transport, computers, deep-sea mineral 
exploration and mining, fish ranching in the ocean, as well as satellite systems for communications 
and earth resources ; 
2. Decisions on these programmes will have to be taken soon and priorities laid down if results 
are to be achieved ; 
3. A European market for ·the products of advanced t.Jmology, ~y in the public sector, 
should be established. 
1. Adopted by the Assembly on lith June 1972 during the Firat Part of the Eighteenth Ordinary Se.ion (1st 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandttm : see the Report M.bled by Mr. · Elvinger on behalf Of the COmmi6f.ee ·on Soientiile, 
Technological and Aeroapaoe Qu.tiona (Document 6'711). 
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Reponsa da Conaeil aux Rec:ommandatiofl8 n°8 118 d 121 
RECOMMANDATION a0 Zl8 1 
sur la collaboration teehnologiqae dans an cadre earopeen 1 
L' .Assemblee, 
Prenant note de Ia conclusion d'acoords de coop6ra.tion sur des projets specifi.ques relatifs aux 
ordina.teurs, aux teleoommunica.tions, a Ia meta.llurgie et aux nuisances, au cours de la conference sur 
Ia technologie tenue a Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971; 
Regrettant qu'aucune politique technologique europeenne n'ait ete examinee ou adoptee; 
Consciente de ce que les ressources combinees de l'Europe different de la somme des ressources 
des Etats membres et de ce que les objeotifs de !'Europe ne doivent pas, en consequence, etre la 
somme des objeotifs des Etats membres ; et convaincue que, faute de voir ce prinoipe a.dopte a Ia 
prochaine conference au sommet, aucune politique europeenne ne sera defi.nie pour la technologie dans 
le proche avenir, 
REOOHMANI>lll AU CONSEIL 
D'attirer !'attention des gouvernements membres, lorsqu'ils prepareront Ia conference au som-
met, sur le fait qu'il fa.udra. : 
1. Accomplir, au cours des dix prochaines annees, en prevoyant notamment les mesures de coor-
dination et de rationalisation indispensables, un important effort dans toute l'Europe, en matiere de 
technologie de pointe sur une grande echelle, dans les domaines tela que la protection de l'environne-
ment, les transports aeriens supersoniques, les ordinateurs, la prospection et !'exploitation des mine-
raux en eau profonde, l'aquiculture, de meme que les systemes de satellites de telecommunica.tions et 
de prospection des reBSources terrestres ; 
2. Prendre bientat des decisions sur ces programmes, en precisa.nt les priorites, si l'on veut par-
venir a. des resulta.ts ; 
3. Creer un ma.rche european pour les produitR de Ia technologie ava.ncee, et notamment dans le 
secteur public. 
1. AdopUe par l'Assemblee le IS juin 1972, au oours de la premi&Je partie de la Dix-huitibme session ordinaire 
(1•• s6a.nce). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Elvinger au nom de la Commission Scientifl.que, Technique 
et Mrospatiale (Document 571). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 218 
The Council are fully aware of the need for the European States concerned to arrive at political 
decisions which would make possible the gradual development of a common resea.rch and development 
policy. 
A communication of 14th June 1972 by the Commission of the European Communities to the Council 
of Ministers about the objectives and instruments of a common policy for scientific research and techno-
logical development is at present being discussed by experts of the nine governments in Brussels. 
These discussions cover the whole range of questions raised by the Assembly's recommendation. 
They are being examined in the light of the progress towards economic and monetary union, and with a 
view to determining the elements of a future European science and technology policy. 
Lastly, it should be noted that this question was raised at the European summit conference held 
in Paris on 19th and 20th October 1972. In the terms of the communique approved at the end of this con-
ference, "objectives will need to be defined and the development of a common policy in the field of science 
and technology ensured. This policy will require the co-ordination, within the institutions of the Commu-
nity, of national policies and joint implementation of projects of interest to the Community. 
To this end, a programme of action together with a. precise time-table and appropriate measures 
should be decided by the Community's institutions, before 1st January 1974." 
1. Communicated to the Assembly on 6th November 1972. 
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DOCUMENT 593 
BPONSE DU CONSm 1 
d Ia Reeommandation no 218 
Le Conseil est pleinement conscient de Ia. neooBBite pour les Eta.ts europeans interesses de pa.rvenir 
8. des decisions politiques qui permettra.ient I' elaboration progressive d'une politique commune de Ia. recherche 
et du developpement. 
Une communication de Ia. Commission des Communa.utes europeennes au Conseil des Ministres, en 
date du 14 juin 1972, relative a.ux objectifs et moyens d'une politique commune de Ia. recherche scientifique 
et du developpement technologique, est a.ctuellement etudiee par des experts des neuf gouvemements a. 
Bruxelles. 
Cette etude couvre I' ensemble des questions dont fait eta.t Ia. recomma.nda.tion de 1' Assemblee. Celles-ci 
sont examinees 8. la. lumiere du progres vers l'union eoonomique et moneta.ire et en vue de determiner les 
elements d'une future politique scientifique et technologique europeenne. 
D est 8. noter enfin que cette question a. ete evoquee 8. Ia. conference europeenne au sommet tenue 
a Paris les 19 et 20 octobre 1972. Aux termes du communique a.dopte al'issue de cette conference,« il importe 
de definir des objectifs et d'a.BBurer le developpement d'une politique commune dans le domaine scientifique 
et technologique. Cette politique implique Ia coordination au sein des institutions oommunauta.ires des poli-
tiques nationales et !'execution en commun d'actions d'interet communauta.ire. 
A cette fin, un programme d'action assorti d'un ca.lendrier precis d'execution et des moyens appro-
pries devrait etre a.rrete par des institutions communauta.ires avant le 1 er janvier 1974. » 
I. Communiqu6e a l'Assemblee le 6 novembre 1972. 
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The Assembly, 
RlCOMMENDAnON 219 1 
on British members1atp of tAl! European Communities 
and the prospects of scientific and technicGl 
co-operation in Europe 11 
Recognising the importance of the political impulse whioh will reault from Brita.in's aooeasion 
to the Communities ; 
Considering the United Kingdom's experience since the last war in the organisation of research 
and development in advanced technology and the application of its results in industry ; 
Noting the scientific effort made by Britain on such ma.tters as high flux beam reaotom, 
nuclear fusion, computers, radio astronomy and molecular biology ; 
Considering the extensive investment in such fields as weaponry, aircraft, nuclear power, com-
puters, data banks, meteorology and anti-pollution technology ; 
Considering that in all these fields the United Kingdom will make a valua.ble contribution to 
the Community ; 
Stressing the need to create more appropriate and more efficient institutions than the existing 
ones with a view to formulating and implementing appropriate policies at Community level, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNon. 
Invite the member countries in the light of the enlargement of the Communities : 
(a) to collaborate in the major fields of science such as high flux beam reactors, nuclear fusion, 
computers •radio astronomy and molecular biology ; 
(b) to promote nuclear research and adopt energy policies, with particular regard to the co-ordina-
tion of: 
- the efforts of the Dutch, German and British Governments on the gas centrifuge plant ; 
- the plans by France and other European countries for a large diffusion plant ; 
(c) to reconsider accordingly the existence of Euratom's research centres before British scientists 
and those of the other applicant countries are appointed to them ; 
(d) to rectify the failure to create appropriate institutions capable of formulating and implementing 
aeronautical and space policies on a Community soale and develop a European aeronautical 
and space industry which is substantially more self-sufficient than is now the case ; 
(e) to facilitate mergers and industrial integration aoroBS frontiers through Community legislation. 
1. Adopted by the Assembly on 6th June 1972 during the First Part of the Eighteenth Ordinary Session (2nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Lloyd on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions (Document 573). 
L'Assemblee, 
RECOMMANDA TION n° 219 1 
sur la cooperation scientifique et technique en Europe 
dans la perspective de l'adhesion de la Grande-Bretagne 
aux Communautes europeennes 11 
DOCUMENT 593 
Reconnaissant !'importance de l'elan politique que donnera aux Communautes !'adhesion de la 
Grande-Bretagne; 
Considerant !'experience acquise par le Royaume-Uni depuis la derniere guerre dans !'organi-
sation de la recherche et du developpement en matiere de technologie avancee et !'application de ses 
resultats dans l'industrie ; 
Notant l'effort scientifique accompli par la Grande-Bretagne sur des questions telles que les 
reacteurs a. haut flux, la fusion nucleaire, l'informatique, la radioastronomie et la biologie molecu-
laire; 
Considerant les investissements importants realises dans les domaines tels que l'armement, 
l'aeronautique, l'energie nucleaire, l'informatique, les banques de donnees, la meteorologie et les tech-
niques anti-pollution ; 
Considerant que, dans tous ces domaines, le Royaume-Uni apportera une contribution precieuse 
8. la Communaute ; 
Soulignant la necessite de creer des institutions plus adaptees et plus efficaces que celles qui 
existent actuellement en vue de formuler et d'appliquer des politiques appropriees a !'echelon com-
munautaire, 
RECOMMANDE .AU CONSEIL 
D'inviter les pays membres, dans la perspective de l'elargissement des Communautes: 
(a) a. collaborer dans les grands domaines scientifiques que sont les reacteurs a. haut flux, la fusion 
nucleaire, l'informatique, la radioastronomie et la biologie moleculaire ; 
(b) 8. favoriser la recherche nucleaire et 8. adopter des politiques energetiques en s'attachant parti-
culierement a. la coordination : 
- des efforts des gouvernements neerlandais, allemand et britannique concernant l'usine d'ultra-
centrifugation gazeuse ; 
- des plans de la France et d'autres pays europeans portant sur une grande usine de diffu-
sion gazeuse ; 
(c) 8. reconsiderer, en consequence, !'existence des centres de recherche d'Euratom avant que les 
savants britanniques et ceux des autres pays candidats y soient attaches; 
(d) a. creer les institutions appropriees qui manquaient jusqu'alors, capables de formuler et d'appli-
quer des politiques aeronautiques et spatiales a. l'echelle communautaire, et 8. creer une indus-
tria aeronautique et spatiale europeenne qui soit sensiblement plus autonome qu'elle ne l'est 
8. l'heure actuelle ; 
(e) de faciliter les fusions et !'integration industrielle par-del& les frontieres grA-ce 8. une legislation 
communautaire. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 6 juin 1972, au cours de la premiere partie de la Dix-huitieme session ordinaire 
(2• s6a.nce). 
2. Expos6 des motifs : voir rapport presente par M. Lloyd au nom de Ia. Commission Scientifique, Technique et 
A6rospa.tiale (Document 573). 
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16 
BPLY OF TilE COUED. I 
C8 JlecommeDcf«tion 119 
1. The Council appreciate the Assembly's interest in this subject particularly in the context of the 
enlargement of the European Communities. The principle of collaboration among existing and future member 
States of the Communities in the fields of pure and applied science and technology is already wellestablished. 
There is a considerable degree of co-operation in many of the fields mentioned in the recommendation. 
Among ua.mples of this are the collaboru.tion with ;regard to nuclear fusion which takes place within the 
framework of Euratom and which should embrace the British national programme, the satiafac.toey eo-
operation -although not institutionalised - which exists in the field of radio astronomy, and the European 
Conference on Molecular Biology of which all WEU countries are members. Britain's recent statement 
of her intention to participate in the Institut Lave-Langevin high flux reactor research project at Greno'ble 
is an important step towards European collaboration in this new field of research. Proposals made by the 
·Commission relating to joint nuclear research and el'l6rgy policies fWill come before the EEC CcDonoil ~hortly, 
·and the forthcoming ministerial meeting of the European Space Conference should pro.vide the -oppmtunity 
for the formulation of a European space policy. 
2. What is now required and what, it is hoped, the enlargement of the Communities will bring about, 
is that these efforts towards co-operation and collaboration should be co-ordinated in order to eliminate 
much of the duplication whioh at present exists. A first stage therefore should be ·better ®llabollation rather 
than more collaboration. 
8. The Council of Ministers.of the Communities have before them two sets of proposals, one for a 1mmmon 
industrial policy and another for a. Community policy for l'eleQl'Ch and ·development. The pNpOuh .are 
complex and far-reaching in their implications. It will take time to decide how best to respond to t1mm and 
to decide on how they should be implemented. A number of new institutions are recommended to implement 
the collaboration envisaged, but it is preferable at this stage to explore the possibilities of adapting existing 
institutions to accommodate these policies rather than to create new ones. if new institutions are necessary 
they should be as flexible as possible. It will be for the enlarged Community to play its r6le in the field of 
research and development. 
4. The Council agree with the Assembly that in this work of improving collaboration, Britain, ae a 
new member, will have a significant r6le to play. 
1. Communicated to the Assembly on 30th October 1972. 
1. Le Conseil est sensible a !'interet que 1' .Assemblee attache a oette question, notamment dans la per-
iij)eoti,ve ~ l~!ll~psem.ea,t.des CQ~~tes ew:o~es . .Le princ~ d'®e QO~bqra.tiqn,eni;reJes actuels 
et .fu~s ;Eta.ts membres ·~es CQ~~u.tes -~ns lea doma.ines de la sci®oe pw;e et .JirP!tliqu6e et de .lp. ~­
nologie est deja solidement implante. La coopera.tion existe • ~ degJ.'tS consic:Wrfl.ble daW! la. ~up~ !let!! 
domaines dont fait etat la recommandation de I' Assemblee. On peut citer notamment la collaboration exis-
tant en l'!lMiiere de fusion B'llcleaire da.ns le <mdre de l'EtJiRAroM et 'qlli 4ell.!&it eagloher 1le ~mme 
national britannique, la cooperation satisfaisa:Bte - bien que -n0n ilnstiiut:mmaaia - .q~ Ielriste JG1uas de 
domaine de la radioastronozme, et la-Confeoonce europe~e sur la biologie moleculaire,-dant tons .les pays 
de ,l'U. E. 0. sont membres. L'annonce recente _par le Roya.\UD.e-Uni de son intention.de pa.rticiper au projet 
de recherche sur le reacteur a haut fl.~ de l';blstitut Lave-La~~:gevin, a Gr~oble, co:o.stitue un pas imp~t 
sur la V9ie d'une collaboration europeel\D.e Qa.ns ce nouveau domaine de la recherche scientifique. Des pl'O-
positions de la Commission en vue (l'une politique commune en matiere de recherche nuoleaire et d'energie 
vont etre examinees sous peu par le Conseil de laC. E. E., et la prochaine reunion ministerielle d.e"la Come. 
renee Spatiale Europeenne devrait fournir !'occasion de formuler une politique spatiale europeenne. 
2. Ce qu'il faut maintenant, et ce que l'on attend de l'elargissement des Communautes, c'est une coor-
dination de ces efforts de cooperation et de collaboration, a fin d'eliminer bon non:tbre iles ehevauchements 
qui existent. n faudrait dono s'appliquer en premier lieu a. ameliorer la collaboration plutOt qu'a l'elargir. 
3. Le eonseil des Ministres -des · Communautes a ete, 8a.isi die deux aea de I_PIIOPo&i11ions, l'une . )'isa.nt a 
une politiqu:e industrielle commune, 6t l'auta'e, .a. 'llD.e politique ;oommuna.utai»e • matiere ..de ~cherohe et 
developpement. II s'agit de propositions eomplex:es et de .va,stle ~- >Lewr uamen et u l*lherche des 
moyens de les mettre en ceuvre demanderont neoessairement du temps. La creation d'un certain nombre 
d'institutions nouvelles est recomml.l!ndee pour m.ettre en ceuvre la .collaboration envisagee, ma.fs il est pre-
ferable, au Stade aotuel, d"'examiner les possibilites d'adapter lea institutions .existantes a cette politique, 
plutl>t que d'en oreer d'autres. Side nouvelles institutions sont necessaires, elles devront ~l'e aussi souples 
•qlle .possible. Il mviend:ra. a la Gommunaute elargie de dollel' i!Qn ®le ~ tle. dom~ d.e Ja. rooberohe et 
dJn d.evaloppement. 
4. Le Conseil estime avec 1' Assemblee que, dans oet effort en vue d'ameliorer Ia collaboration, Ie 
Royaume-Uni, en tant que nouveau .memb~, aura un rl>le signifioatif a jouer. 
1. Communiquee 1\ l'Assemblee le 80 ootobre 1972. 
DOOUKENT 593 
RECOMMENDATION 220 1 
on orbital stations and the civil and military consequences 1 
The Assembly, 
Aware that the use of manned and large unmanned geostationary satellites will be entirely in 
the hands of the Soviet and United States Governments, which will thus hold the key to all future 
political, military, scientific and economic developments; 
Considering that all European governments are now convinced that a space effort can be 
meaningful only if undertaken in a European framework ; 
Considering the range of present United States and Soviet activities in military applications 
such as communications, navigation, surveillance, mapping, nuclear test detection and destructor 
satellites and, where the Soviet Union is concerned, the future use of manned space stations with a 
major military r6le and preparations for the stationing of bombs in orbit as a reserve technology for 
contingencies, 
REOOMMENDS THAT THE COUNOIL 
A. Appoint a space task group 
(a) to analyse Europe's civil and military space potential and evaluate possible threats to its 
political, economic and cultural development ; to study trends in space concepts and oper-
ations and compile forecasts of space technology ; 
(b) to assess the sums required to preserve and extend European space research, technological 
development and operational capabilities; 
(c) to study the implications of space in possible arms limitation agreements and pursue the 
policy which was started with the ban on nuclear tests in the atmosphere and on the use 
of outer space for military purposes ; 
B. Report to the Assembly on the conclusions of this analysis, assessment and study and on 
appropriate measures to be taken to strengthen European positions. 
I. Adopted by the Assembly on 6th June 1972 during the First Part of the Eighteenth Ordinary Seesion (2nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Kahn-Aokermann on behalf of the Committee on 
SoientUlo, Technological and Aerospa.oe Quesiiions (Document 572). 
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l>OOUMENT 593 
RECOMMANDATION n° 220 1 
sur le systeme des stations orbttales et ses consequences civiles et milttaires 11 
L' Assemblee, 
Consoiente de oe que !'utilisation de satellites geostationnaires habites et automatiques de gran-
de dimension sera entierement aux mains des gouvemements sovietique et amerioain, qui detiendront 
ainsi la ole de toute expansion politique, militaire, soientifique et eoonomique dans l'avenir; 
Considerant que tous les gouvemements europeans sont desormais persuades qu'un effort dans 
le domaine spatial ne peut prendre tout son sens que s'il est entrepris dans un cadre european ; 
Considerant la gamma actuelle des aotivites amerioaines et sovietiques dans les applications 
militaires telles que les satellites de telecommunications, de navigation, de surveillance, de geodesie, 
de detection des essais nuoleaires et de destruction, et oonsiderant aussi, en oe qui oonoeme l'Union 
Sovietique, !'utilisation future de stations spatiales habitees ayant un rMe militaire important et les 
preparatifs en vue du stationnement de bombes sur orbite oomme technique de reserve en cas d'ur-
genoe, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
A. De former un groupe spatial ad hoc charge : 
{a) d'analyser le potential spatial civil et militaire de l'Europe et d'evaluer les menaces even-
tuelles pour son developpement politique, eoonomique et culture!; d'etudier les tendanoes 
dans le domaine des conceptions et des aotivites spatiales et de reunir les previsions en 
matiere de technique spatiale ; 
{b) d'evaluer les sommes requises pour preserver et etendre la recherche, le developpement tech-
nologique et les potentials operationnels de l'Europe en matiere spatiale ; 
{c) d'etudier lea incidences des activites spatiales sur d'eventuels accords de limitation des 
armaments et de poursuivre la politique commenoee par !'interdiction des essais nucleaires 
dans !'atmosphere et de !'utilisation de l'espace extra-atmospMrique a des fins militaires ; 
B. De faire rapport a 1' Assemblee sur les conclusions de cette analyse, de oette evaluation et de 
oette etude et sur les mesures a prendre pour renforcer les positions europeennes. 
1. Adop~ par l'AssembMe le 6 juin 1972, au cours de la premibre partie de la Dix·huitieme session ordinaire 
(2• s6ance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Ka.hn·Aokerma.nn au nom de la Commission Scie~;ttifique, Technique 
et Aerospatia.le (Document 572). 
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The Council are convinced of the growing political, military, scientific and economie' importance of 
space applications and of the need for Europe to equip itself appropriately. They would point out however, 
t1i1tt t1i6 ~tt>'&le~ :&ised by Eu:topean. cO'-opetation in: this field liiti a.~ Dtmig' re-~atriifi'etf by various 
autJ'tC)titfcW ~d adtD:e aspects of the subject \\lilt be stlidied by tM Ettto~ Spa.oe Conferetice. 
With ~ote pltl'tioula.t tef~O'Ef to· 1lfie bnplicatfons of gp~~.ceo s61m~s :ful' atl'li~ l~it&tion:, it is not 
felt tfuri tMs cctuld u'Befull:t' be' sttd:'ied by a. group of e~erts; the" lhem'bet States of WEU hdve, :tttoreovet', 
aooed.ed to the treaty on the use of outer space, Article IV of which prohibits the placing in orbit of nuclear 
weapmil and othet weapons of :ma.ss destruction. 
II1 tfie :fi~t <il these- considerations, the Cotmcil doubt whetlter this is an a.pptbpria.te tiniE! to oo:tiSider 
smti'tlg u}Y a:ri Ad 1roc gtbup: 1'h'ey -wlll, ne-vertheless, contbtue 1lo fono'\V clo8ejf the de"telopment of space 
db-dp~lttid!i. beiw'etnl Eutop&trt Sta~. 
1. ~oated' to the A.uembly on 6th NCmlmber l:9tt 
II.POJJSE DU CGWSF.& 1 
......... ~,~ 
:Mon£.ui1·188 
Le Conseil est conva.incu de !'importance croissante des applications spatiales, n1t lelJ pJAns :(W)litique-
militaire, scientifique et economique et de la necessite pour l'Europe de se doter des moyens correspondants. 
'route~ i! remllrl'que qu!un rie.xamen des probl@nes souleves par 1a. coop&mtion europ6emle· dans ce do-
maine est en cours au sein de diverses instances et que certains aspects en seront abordes par la. Conference 
Spatia.le Europeenne. 
En ce qui ooncerne plus particulierement la question des incidences des activites spatiales en matiere 
de'liD1i~i4Wl d~ ~~. H ~ se:t.t'lbl$1 J1&$ qli'elle pmsse etre tttilemen.il &ammee pat un gl'Oll~ cfexperts ; 
les Etats membres de l'U.E.O. ont d'ailleurs adhere au Traite de l'espace don~ r8!'8idle IV in~rdit .tlotd!-
ment d'atilisel' l'espace pour y placer des armes nucleaires et d'autres armes de destraction massive. 
~~ temt d& oee- tfu'erses- censidmtions, le ~il ~>ee qu'il soiil aetWYlle~ttt dpp&:ttun Nen'1'i-
sa.ger Ia creation d'un groupe ad hoc. ll n'en souligne pas moins son intention de continuer a suivre de pres 
!'evolution de Ia oooperatioa spatiale entl'e les Etats europeans. 
1. Communique& ~ l'.AsaembUe le 6 novembre 1972. 
DOOUMENT 593 
RECOMMENDATION 221 1 
on the political activities of the Council 1 
The Assembly, 
Considering the Council's efforts to provide more information on many aspects of its activities ; 
Recalling the value it attaches to Ministers attending its sessions ; 
Considering that it is still the only European parliamentary body with defence responsibilities 
conferred on it by treaty ; 
Considering therefore that it is a duty of the Council to keep it informed of all European 
defence matters and foreign policy affecting defence irrespective of the agenda of its own discussions ; 
But regretting that the Council still does not provide the .Assembly with an account of its 
discussions, particularly in respect of matters where unanimity was not obtained; 
Approving the seventeenth annual report of the Council, 
REOOMMENDS THAT THE COUNOIL 
I. Provide the .Assembly with replies to its recommendations which take into account the results 
of consultations between Western European governments in the framework of other organisations; 
2. Ensure that its consultations lead to the adoption of joint positions on essential and urgent 
political problems whenever possible; 
3. Provide the Assembly with more details regarding its discussions, particularly in respect of 
matters on which. unanimity was not obtained, and this at least during restricted meetings ; 
-'· In its annual report for 1972, set out its views on the r6le of WEU among the organisations 
of an enlarged Community Europe. 
1. Adopted by the Assembly on 6th June 1972 dunng the First Part of the Eighteenth Ordinary Sesaion (8rd 
l!litting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Nederhorst on behalf of the General Affairl Com· 
mittee (Document 676). 
238 
DOOUMBNT 593 
RECOMMANDATION n° 221 1 
sur les activtus poUtiques du Conseil 1 
L' Assembl~, 
Considerant les efforts deployes par le Conseil pour ameliorer son information sur de nombreux points 
de ses activites ; 
Rappelant le prix qu'elle attache 8. la participation ministerielle 8. ses sessions; 
Considerant qu'elle demeure le seul organe parlementaire europeen investi par un traite de 
competences en matiere de defense; 
Considerant que, de ce fait, le Conseil a pour mission de !'informer de !'ensemble des activites 
euro~nnes en matiere de defense et de politique etrangere touchant a la defense, quel que soit 
l'ordre du jour de ses propres deliberations; 
Regretta.nt, neanmoins, que le Conseil persiste 8. ne pas rendre compte 8. 1' Assembl~ de ses 
deliberations, notamment a. propos des questions qui n'ont pu reunir l'unanimite; 
Approuvant le Dix-septieme rapport annuel du Conseil, 
REOOl'tiMANDE AU CONSEIL 
l. De fournir a 1' Assemblee des reponses 8. ses recommandations qui rendent compte des resultats 
des consultations entre gouvemements de l'Europe occidentale dans le cadre d'a.utres institutions; 
2. De veiller 8. ce que sea consultations a.boutissent effectivement 8. !'adoption de positions com-
munes sur lea problemas politiques essentials et urgents, cha.que fois que cela est possible ; 
3. De rendre compte a. 1' Assemblee, de fa9on plus deta.ill~, de ses deliberations, en evoquant, 
notamment, les points a. propos desquels l'una.nimite n'a. pu etre reurue, a.u moins a. l'occa.sion de 
reunions restreintes ; 
4. De preciser, dans son rapport a.nnuel pour 1972, comment il con9oit le raie de l'U.E.O. parmi 
lea orga.nisa.tions d'une Europe communautaire ela.rgie. 
1. Adoptee par l'Assembl~ le 6 juin 1972, au oours de Ia premiere partie de Ia Dix-huitieme session ordinaire 
(38 seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport prisente par M. Nederhorst au nom de Ia CommiBBion des A.ffaires Generales 
(Document 575). · 
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1. In replying to the Assembly's recommendations, the Council will continue them ptaoiiM of taking 
into account, whenever possible, the results of consultations between Western European governments in 
118& :kMMWGJk· of other o:rg~oa&. 
2. The purpose of the consultations held in WEU is the furtherance of exchanges of infoMa.tio:n bet'Ween 
member States with a view to adoptmg. joiai;. positions on. the problems ciisoussed; the Comtoil al!e, 11llerefore, 
glad to assure the Assembly that they will do all in their power to achieve this aim. 
3. The Council will also endeavour to provide the Assembly with more details regarding their deliber-
tltid:tHt. lrl Mi:nfe' ~. of crourse, tlh~ ru~.tttre of the sul;je'ets disOUBSed is sueh that poidts o1i ~ 11ml.nimity 
1t11s tkJot ot1fMin6d C'altnot easily be menti<med. Th& CGUiioll, will, howev~. o&ntmue to tMe tM mlm'Hial 
meetings with the Presidential Committee to maintain the free&t. pt*iblEt do~ lritb t:M ~My .. 
f-. ~ ~emenf til11he ~ Co'mJnlfu:lity, the eltf.etiBibn of i65 1'4MpO~ilitiu &d the progress 
fo political co-opel'ailieW lltetw~ tria member oountries t&UJeB the pl'()blem of tatiOMI~ the ~
institutions and putting them to better use. In this context, the r6le and_ position of WEU - at present 
the only European organisation with defence responsibwties - 1n tile new Ettrope now being built will have 
to be considered. It would seem to be too early, however, to set any time-limit for such a study, because 
the rationalisation of European institutions depends on the Community'& na.olaiag an- agreecl 'View of ita 
identity and the new objectives it intends to set itself. 
1. OommuBioated to the A.aeembl:y on 8th November 197!. 
DPOHSE DU COKSF&l 
di& ..... ~JPB1 
l. Dans ses reponses aux rooommandations de l' Assemblee, le Conseil continuetd· de· tend" compte, 
chaque fois qu'il sera possible, des resultats des consultations qui ont lieu entre les gouvemements de !'Europe 
occi'd~Ii:tale dans le e'adfe d'Ejlitl'ea' i'nstit1Hio¥IB. 
2. Le but des consultations qui ont lieu 8. l'U.E.O. est de favoriser l'inff)rma.tion mutueile des l!;tats 
membres en vue d'aboutir a !'adoption de positions communes slll' les problemas exa.mines ; le CoD8eil eat 
par consequent heureux d'assurer l'Assemblee qu'il est decide a faire son possible pour se rapprooher de 
c;et objectif. 
3. Le Conseil s'efforcera. aussi de rendre compte a l'Assemblee d'une fa.Qon plus detaillee de ses delibe-
rations. Sans doute, la nature des sujets traites par le Conseil rend parfois difficile de se referer a des points 
sur lesquels l'unanimit6 n'a pas et6 realisee. Tontefois, le C6Ii.seil oonti.Iiuera a utiliser ies i'ehcoiitres otli-
cieuses avec le Comite des presidents pour avoir avec 1' Assemblee le contact le plus libra possible. 
4. L'el~gissement de la. ~mmunaute europeenne, I'exte~ion de ses competenoes ainsi gue lee prop 
de la. cooperation politique des pays membres posent le problema de Ia. ratioftaiisa.tion et d'une meilleure 
utilisation des structU!L'eS existaates. n est necessalte d'examiner d.allS oe contexte le .aie e"i ia pfa.oe de 
l'U.E.O.- actuellement seu1e organisation europeenne comp6tente pour fes secteurs de Ia defense- dans 
1a: rlOuV'elle· I!~ qui 6St· e\f CCfflfS d'~ctliti6ll'. 1hiW ii s~ble ~atttte d'e· «xer tur d6f ~ettant 
d'~blir\tlft~te1 ~tnen', l~t t&ti'Onitlisa11lon d.~ institutront ~'efJ M.ai1t ~ Mlhl ~~ 18 CMI-
munaute_ quant a !'affirmation de son identite et des objectifs nouve4liX qu1~ enoeend tf~. 
1. Oommuniqu6e t. l'Asaembl6e le 6 novembre 1972. 
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RECOMMENDATION 222 1 
on the appUcation of the Brussels Treaty 1 
The .Aaembly, 
Welcoming the Council's helpful reply to certain aspects of Recommendation 213, but regretting 
that the annual report omits many details of the activities of the Agency for the Control of Arma-
ments and omits to restate several important reservations concerning the application of the treaty 
that have been given in previous years ; 
Congratulating the Council on the undertaking given in its reply to Recommendation 213 to 
state in future annual reports the total level of British forces I on the continent at 31st December ; 
I 
Regretting the failure of the Council to apply fully tnany arms control provisions of the 
Brussels Treaty, or to apply at all the controls on biological] and nuclear weapons ; 
Concerned at the prospects of an imminent suspensi~ of supplies of nuclear materials by 
nuclear weapons countries because no safeguards agreement has been concluded between the European 
Communities and the International Atomic Energy Agency · hin the prescribed time-limits ; 
Regretting the feeble progress on standard.isation of arm\aments and observing that the unilat-
eral decision of the United States to introduce a new calibre for its forces in Germany has reduced 
the standardisation of small arms; I 
Welcoming the attention paid by the Council to the preparation of disarmament discussions in 
the United Nations General Assembly and in the Conference df the Committee on Disarmament, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
1. (a) Apply fully the arms control provisions of the Brussels Treaty and urge the member coun-
try that has not yet done so to ratify the convention signed 1n 14th December 1957; 
(b) Secure from the countries concerned a notification toj the effect that "no effective produc-
tion of nuclear and biological weapons has yet been undertaken ', by taking the same steps in regard 
to these weapons as those it has already taken in respect of c~emical weapons and which have pro-
duced a corresponding notification in respect of chemical weappns ; 
I (c) Hold a joint meeting with the Committee on Defence Questions and Armaments to exchange 
views on the activities of the Agency ; 
2. Include a detailed review of the activities and operating costs of the Agency for the Control 
of Armaments for the years 1966 to 1972 in its next annual report and reinstate in subsequent 
reports the detailed information omitted from the present report ; 
3. Instruct the Standing Armaments Committee to establish a comprehensive list of all commit-
tees, working groups, etc., which are working on aspects of armaments production and standardisa-
tion in WEU, NATO, FINABEL or elsewhere in Europe and to make recommendations for a con-
siderable reduction in their number ; 
4. Make appropriate representations to ensure the earliest conclusion of an agreement on safeguards 
between the International Atomic Energy Agency and the European Communities. 
1. Adopted by the Assembly on 6th June 1972 during the First Part of the Eighteenth Ordinary Session (3rd 
Sitting). 
2. Explanatory Memo.randum : see the Report tabled by Mr. Badini Confalonieri on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Dooument 569). 
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RECOMMANDATION n° 222 1 
sur l'application du Traite de BruxeUes 1 
L' Assemblee, 
Se felicitant de l'utile reponse donnee par le Conseil sur certains points de la Recommandation 
n° 213, mais regrettant que le rapport annuel omette de nombreux details sur les activites de 
1' Agence pour le Controle des Armaments et omette de formuler 8. nouveau plusieurs reserves impor-
tantes concernant !'application du traite qui figuraient les annees precedentes; 
Felicitant le Conseil de !'engagement pris dans sa reponse 8. la Recommandation no 213 de 
declarer dans les prochains rapports annuels le niveau des forces britanniques stationnees sur le con-
tinent european au 31 decembre; 
Regrettant que le Conseil n'ait pas applique totalement un grand nombre des dispositions du 
Traite de Bruxelles relatives au controle des armaments, et n'ait pas applique du tout les contr6les 
relatifs aux armes biologiques et nucleaires ; 
Inquiete des perspectives d'un arret imminent des foumitures de materiaux nucleaires par 
certains pays dotes d'armes nucleaires parce qu'aucun accord de garanties n'a ete conclu entre les 
Communautes europeennes et 1' Agence Internationale de l'Energie Atomique dans les delais prescrits ; 
Regrettant la faiblesse des progres en matiere de standardisation des armaments et constatant 
que la decision unilaterale des Etats-Unis d'introduire un nouveau calibre pour leurs forces en Aile-
magna a entraine un recul de la standardisation en ce qui conceme les armes de petit calibre ; 
Se felicitant de l'attention portee par le Conseil 8. la preparation des debats sur le desarme-
ment 8. l'Assemblee generale des Nations Unies et 8. la Conference du Comite du desarmement, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. (a) D'appliquer totalement les dispositions du Traite de Bruxelles relatives au contr6le des 
armaments et de prier instamment le pays membre qui ne l'a pas encore fait de ratifier la conven-
tion signee le 14 decembre 1957; 
(b) D'obtenir des pays interesses la notification « qu'aucune production effective d'armes nucleai-
res et biologiques n'est entreprise jusqu'& present» en prenant les memes mesures que celles prises 8. 
l'egard des armes chimiques et qui ont donne lieu 8. une notification correspondante en ce qui con-
came les armes chimiques ; 
(c) De tenir avec la Commission des Questions de Defense et des Armaments une reunion com-
mune pour proceder 8. un echange de vues s~ les activites de I' Agence ; 
2. D'inclure dans son prochain rapport annuel une revue detaillee des activites et du codt de fonctionne-
ment de I' Agence pour le Controle des Armaments pendant les annees 1966 8. 1972 et d'inserer 8. nouveau dans 
les rapports ulterieurs les renseignements detailles omis dans le present rapport ; 
3. De donner instruction au Comite Permanent des Armaments d'etablir la liste complete de 
toutes les commissions, de tous les groupes de travail, etc., travaillant sur divers aspects de la pro-
duction et de Ia standardisation des armaments 8. l'U.E.O., 8. l'O.T.A.N., 8. FINABEL ou ailleurs en 
Europe et de formuler des recommandations tendant 8. en reduire considerablement le nombre ; 
4. De formuler des propositions appropriees pour faire en sorte qu'un accord sur les garanties soit 
conclu le plus rapidement possible entre 1' Agence Internationale de 1'Energie Atomique et les Com-
munautes europeennes. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 6 juin 1972, au cours de la premiere partie de la Dix-huitieme session ordinaire 
(3' seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport prisente par M. Badini Confalonieri au nom de Ia Commission des Questions 
de Defense et des Armaments (Document 569). 
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1. (a) There has been no fresh development to justify any modification of the answer - -•11!4 in particular 
,Point 1- which the Council gave to Recommendation 209. The Assembly can, however, rest assured that 
the Council review all aspects of outstanding problems from time to time. 
{b) For the ·rea-sons "\\fuich have been stated severa:l times, both ·to the Assembly and to its Committee 
on Defence Questions wnd Armaments at joint meetings, the ·Council are not in a position to ·invite member 
Sta.tas which tl¥t.ve ·not ~~ced the manufacture of atomic weapons to mue a declaration on the subject. 
With regard to biological weapons, the Assembly's attention is drawn to the fact that five of the 
Jaix members« W'EU concerned have acceded to the "Convention on the prohibition of the development, 
pl'Qd.utio:n. e.nCl t~todkpili.ng of ba.eteriological and toxin weapons a.nd <m. their destruction", -signed on 
lOth Aprill972, while France has adopted "Law No. 72-467 d&lted 9th lune 1972 .prohibiting ii:he develop-
.ment., ,pXlilductiOD, .h.olding, stockpiling, arcquisition and transfer of biological or toxin-based weapons". In 
~ese :CirouJnstances, the Col.Ulcil.do not feel it necessary to ask States which have given such undertakings 
whether .they b.ave rea.lly acted in accordance with them. 
~~ The Assembly's request for .a, meetmg between the Council and the Committee on De:&.oe Questions 
and .Aanam8l'lts ·is the abject of correspondence with the President of the Assembly . 
.2. ln 411CO()rc.ia.Qoe -with the .Aasembly's wish, the Council's next annual report will contain .a summary 
of the JWtivi~ -Nd.qp~i;mg -costs -of the Agency foc the years 1966 to 1971. 
In general, the Council try to provide the fullest possible information .in the conscientious discharge 
of their obligations under Article IX of the modified Brussels Treaty, pa-rticularl.y with regard to arma-
-~Pent.e MMrol. However,, as the .Assembly is aware, the Council are restricted in the fultilment of this task, 
bPth ·b,y .til~ ,CQ).legia.te atatus ~d by the secr-et .ch.a.ra.cter of certain .military infon:nation. 
This being so, the Council, after careful consideration of Recommendation 222 and of the "Committee's 
su_pporting report, are prepared to.include in their annual report each year the descriptive and ·explanatory 
materia.l referred to in paragraphs 20, 23, 28 and 29 of the Committee's report. 
The Council will continue to-d0 their utmost to furnish asmooh $8 possible of tM more striDbly Jnfar-
mMJ,ve t;v.perof -ma~iaJ xaWioned in paragmph 33. However, certain passa.,ges in the annual report, the 
Je.qgth .of wbioh .v,a.ries .from ·year to year (for enmple, paragraphs 30, 34: and 36.of the Committee's report) 
are in most cases drafted to take account of the differing views e:q~ressed by delegations on matters of 
substance. The Council do not believe that the Assembly would wish statements which more fully reflect 
-the View!~ ·expressed to be repla-ced by 1J'Ilereotyped forms of words. 
Paragn.pa 22.of tlhe Committee's l'eport eefers .t;Q the ·~omission" .from the OolUloil's annual .report 
for 11f.l JGd\a na1lem&nt, ·em tM tiRes oUha.t.incll(lded in the annua.l.mport f0r 1970. relating to f01'008 under 
.uatio.M-1 command. Tlite e:xpla.nation for this is that while the normal control procedure for 1970 had not 
~ oo:cnpleted.by.the end.ohhe year, a.s was .recorded under Item liB (2), it had been completed by the 
end of 1971 and the point to which the Committee's report refers was covered in Chapter m of the 1"9'71 
annual report under F (General conclusions). 
Incidentally the Council are unable, mainly for legal reasons, to subscribe in general to the comparison, 
.-cJaawn,in ~ .12 of the Oommittee'a ~. of the .rela1ionehip between the Council 6D.d. tb& CoQUilittee 
1. Communicated to the Assembly on 6th November 1972. 
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II!NIISI DU ecwsg. 1 
ct Ia .Recommandation no Ul 
i . ..., AAtcnm dWmont ;D.CMlftat! tt'eet intawenu .qui~ au rComeil de ....mr sur il& ...... ' 
.,_. - ~ement 'ert Stm ~ 1 - &.Ia ltRom.mBDdation uo--a. L"A.emhMe pe11t .cepeadaat ..... 
a88II!INe ~- 'le l()opill pasae periodiquemeut -'811. J.'IMlU8 l~s divera .&emems dee ·pavbltlMS <en 81Bplml. 
(b) Pour les raisons qui, 8. diverses reprises, ont ete e:xposees tant ~ l'Assemblee qu'&. ea. Commission des 
Questions de Defense et des Armaments 1ol'l!l de reunions communes, le Consell n'est pas en mesare tl'inviter 
1es Eta.ts membres qui n'ont pas l'eilOn~ a }a fabrication des a.rmes atomiques 8. fa.ire de d~la.mtion 'A, 'e8 
sujet. 
En oe qui·coooemeles-al'DWS~bimogiqu8'S, ratA~t~ntion.\le l'AssemblM-est attir4e1MR'·le1Mt•quewurdes 
six Etats membres de l'U.E.O. oonoemes, cinq d'entre emc ·mtt adh~ ·A ia rctConveution Rr ;}'~ 
de la mise au point, de la. fabrication et du stooka.ge des a.rmes ba.cteriologiques ou a toxines et sur leur 
.o.truatioll. », 8igrl8e 1e .10 :ad l972, tandis cpa .Ja ·Rraace • a~ tla. « Loi n° 7..2-467 du 9 6uQt UT2 intet-
.ciMant t1a ;miae au :point, la. fM!rieaucm., la. .deiielltion, le sto~e, llMquil!lition et la. lltiS8ian d'.._. ~ 
~s ou i. base de ,too:ines ~. Dans <08$ OOlld:itions, .il .n'a.ppara&t pae au Consfiil qu~il ~ _.IJINI.ir8 • 
4lemander 6 des EtMs -.yant·pcis de:l61s-e~·s'us ont Wen ali de.faC}OJJ.:8. .a'y ®nfo:rnler. 
(e) La. dema.nde de 1' Assemblee tenda.nt 8. voir se tenir une reunion entre le Conseil et Ia. Commission 
des Questions de Defense et des Armaments fait I' objet d'une corresponda.nce avec le President de 1' Assemblee. 
!. Ainsi que l' Assemb1ee en exprime le Msir, le procha.in -rapport annual 'Ciu Oonseil ~'1m r6rr.uniS 
-des a.ctivitee -et du coftt de 'fonotionnement de l'Agenee 'Jlendant lee annees !966 A '197-1. 
D'une fa.;C}On generale. le Conseillil',etforce de fountir t.ous les elements qui sont .de nature a lui per-
mettre de .s'a.oquitter consoiencieusement .de ;!'obligation que lui impose !'article IX du ''tra.ite .de l3ru:Jtelles 
modifie, notamment en ce qui oonceme le contrale des armaments. Cependant, l'Asseml>l&, li&it que, dans 
l'a.ccomplissement de cette tAche, le Conseil est limite, d'une part, par son cara.~re collegial, et, d~a.utre 
pm, par le ool'aiOtere aeQHt rde oertaiaes info.rmatioos .d,'ol."<loo wili~. 
Ceci eta.nt, le Conseil, a.pres un eumen attentif de la. Reoomma.ndation n° 222 et du rapport de Ia. 
commission qui l'a.ppuie, est dispose 8. reproduire ohaque a.nnee, dans son rapport a.nnuel, les elements de 
cara.ctere descriptif ou e:xplicatif dont il est question a.ux pa.ragraphes 20, 23, 28 et 29 du rapport precite de 
Ia commission. 
Le Conseil continuers. de faire de son mieux pour fournir le plus grand nombre possible d'elements 
d'ordre plutat informa.tif, tels que ceux qui font !'objet du paragra.phe 33. D'a.utre part, il est bien certain 
que la. redaction de certains passages du rapport annuel dont la longueur va.rie d'une a.nnee 8. !'autre (par 
example, para.graphes 30, 34 et 36 du rapport de la. commission) est le plus souvent la resultante des diverses 
opinions emises sur le fond par les differentes delegations. Le Conseil ne pense pas que 1' Assemblee souha.i-
terait voir rempla.cer par des formulas sterootypees des enonces qui refletent davanta.ge les vues e:xprimees. 
Le pa.ragra.phe 22 du rapport de la. commission fait etat de ((I' omission», dans le rapport a.nnuel du 
Conseil pour 1971, d'une declaration a.na.logue A oelle que contena.it le rapport a.nnuel precedent 8. propos 
des forces sous comma.ndement national. L'e:xplication en est que, tandis que la. procedure habituelle de 
contrale pour 1970 n'a.va.it pas ete menee A son terme S.la fin de l'a.nnee - comma indique au point II B (2) 
- elle a.va.it ete aohevee S.la. fin de 1971 ; le point a.uquel se refere le rapport de Ia. commission a ete couvert 
dans le chapitre ill du rapport a.nnuel pour 1971 sous le point F (Conclusions generales). 
Par ailleum, le Conseil ne peut, pour des raisons d'ordre essentiellement juridique, souscrire d'une 
fa90n generale 8. Ia. comparaison, fa.ite au pa.ra.gra.phe 12 du rapport de Ia. commission, entre les relations 
1. Communiquee a l'.Assemblee le 6 novembre 1972. 
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with that which exists between national governments and national pa.rliamentary committees. They never-
theless wish to emphasise their desire to keep the Assembly as fully informed as possible about the activities 
of the Armaments Control Agency. 
3. The Assembly will be aware of the efforts of the SAC and its international secretariat over many 
years to advance in the direction laid down by the Decision of 7th May 1955 setting up the SAC in imple-
mentation of Article VIII of the modified Brussels Treaty. It will recognise, however, that the problem 
raised in point 3 of its recommendation is complex and has numerous implications in the political, economic 
and defence fields. 
As part of the studies aimed at further rationalisation of armaments co-operation between the 
member States of WEU, a certain amount of documentation has been assembled relating to the various 
groups and sub-groups engaged in bilateral or multilateral activities. The Assembly will appreciate that 
any recommendations from the Council of WEU aimed at rationalising these groups or reducing their 
number, or any other proposal designed to improve efficiency in this field, would have to be based on plans 
which took account of all the interests involved. 
4. The Council have on several occasions stated their views to the Assembly concerning the negotia-
tions between the European Communities and the IAEA for the application of safeguards under the non-
proliferation treaty: on 6th March 1970 in reply to Recommendation 189, on 3rd November 1970 in reply 
to question IV, 5 during the joint meeting with the Committee on Defence Questions and Armaments in 
Luxembourg, and, lastly, on 16th November 1971 in reply to Recommendation 209. 
The documents concerning the accession of Denmark, Ireland, Norway and the United Kingdom 
to the European Communities include a procedure for the adoption of certain decisions and other measures 
to be taken during the period preceding accession. (Official Journal of the European Communities, No. L 73 
of 27th March 1972, pages 203-204). 
The negotiations started in November 1971 between the IAEA and the Community have culminated 
in the drafting of an agreement on the verification by the IAEA of Euratom's security control, in imple-
mentation of the non-proliferation treaty. 
When this agreement has been formally concluded, it will have to be ratified by the member States 
concerned before it comes into force. 
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Collileil-oottlfuission, ii'une part, et les relations gouvemements nationaux-oommissions dell parleM.~litB 
nationaux, d'autre part. n souligne neanmoins son desir de tenir l'Assemblee aussi pa.rfaitement informee 
que possible des activites de 1' .Agence pour le ContrOle des Armaments. 
3. L' Assemb~ ·oollil&tt lea eft'ortB ()l6ployes depuis des ann6e$ par le C.P.A. et son S~lllli interna-
tional en vue de progresser dans la voie indiquee par la decision du 7 mai 1955 creant le C.P.A., en appli-
cation de !'article VIII du Traite de Bruxelles modifie. Elle reconnaitra cependant que le problema souleve 
au point 3 de sa recommandation est complexe, et qu'il a de multiples implications dans les domaines poli-
tique et eoonomique et dans celui de Ia defense. 
Dans le cadre des etudes entreprises en vue de rationaliser davantage la oooperation instauree entre 
les Etats membres de l'U.E.O. en matiere d'armements, une certaine documentation a eta rassemblee sur 
lea nombreux groupes et sous-groupes occupes a des activites bi- ou multilaterales. L' Assemblee cottlprendra 
que des recommandations eventuelles du Conseil de l'U.E.O. sur la rationalisation ou la reduction du nombre 
des groupes, ou toute autre solution tendant a une e:fficacite accrue dans ce domaine, doivent se foil 
der sur des plans tenant compte de tous les interets en cause. 
4. A diverses reprises le Conseil a eu l'oocasion d'exprimer ses vues a l'Assemblee concerrumt la nego-
ciation entre les Communautes europeennes, d'une part, et l'A.I.E . .A.., il'autre part, en vue de l'apptica.tion 
de garanties prevue par le Traite de non-proliferation: le 6 mars 1970, en reponse ala Recommandation 
no 189, le 3 novembre 1970 en reponse a Ia question no IV, 5 donnee au cours d'une reunion commune avec 
la Commission des Questions de Defense et des Armaments a Luxembourg et, enfin, le 16 novembre 1'971, 
en reponse a la Recommandation n° 209. 
Les actes relatifs a !'adhesion au Communautes europeennes du Danemark, de l'Irl&nde, de la 
Norvege et du Royaume-Uni, contiennent une procedure d'adoption de eerta.ines deoisioM et autres me&ures 
a prendre pendant la periode precedant l'adh6Mon (SJo'Mn'al Offi!ciel de$ Commun.Mltes ·eurupee:tmeB ·au 
27 mars 1972, n° L 73, pages 203 et 204). 
Les negociations, entamees en novembre 1971, entre l'A.I.E.A. et la Communaute ont abouti a !'ela-
boration d'un accord au sujet de la verification a exercer par 1' A.I.E.A. sur le controle de securite d'Euratom 
dans le cadre du Traite de non-proliferation. 
Cet accord devra, lorsqu'il aura ete formellement oonclu, ~tre ratifie par les Etats membres interesses 
avant d'entrer en vigueur. 
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COMMUNICATION FROM THE COUNCIL 
on the declaration adopted by the Presidential Committee on 16th October 1912 
The Council welcome the Assembly's interest in the summit conference demonstrated by the 
declaration adopted on 16th October 1972 by the Presidential Committee. 
As is shown by the communique of the summit conference held in Paris on 19th and 20th 
October, the conclusions reached at the conference do not affect the application of the revised 
Brussels Treaty or the present responsibilities of WEU. Moreover, questions of defence, which were 
mentioned particularly in the declaration, were not included in the agenda. The Council wish to 
assure the Assembly that the treaty will continue to be applied in full and that the Council retain 
all their responsibilities. 
The Council are happy to confirm their readiness to maintain the fullest possible dialogue 
with the Assembly on any matters relating to the application of the revised Brussels Treaty. 
They welcome the decision taken by the nine Heads of State or Government at the summit 
conference to set themselves the objective of "transforming, before the end of the present decade 
and with the fullest respect for the treaties already signed, the whole complex of the relations of 
member States into a European union". While further decisions will need to be taken to realise 
this objective, it is one which is in keeping with the spirit of the revised Brussels Treaty. The 
Council are confident that as in the past the Assembly will make a useful contribution to this 
further stage in the development towards European unity. 
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COMMUNICATION DU CONSEIL 
relative d la Declaration adoptee par le Comite des Presidents le 16 octobre 1912 
Le Conseil se felicite de !'interet manifeste par l'Assemblee 8. l'egard de Ia Conference au 
sommet, dont temoigne la declaration adoptee le 16 octobre 1972 par le Comite des Presidents. 
Ainsi qu'il ressort du communique publie 8. !'issue de la Conference au sommet tenue 8. Paris 
lea 19 et 20 octobre, lea decisions qui y ont ete prises n'affectent pas !'application du Traite de 
Bruxelles revise et les competences actuelles de l'U.E.O. D'ailleurs, les questions de defense, qui 
faisaient !'objet d'une mention particuliere dans Ia declaration, ne figuraient pas 8. l'ordre du jour. 
Le Conseil desire assurer l'Assemblee que le traite continuera d'etre applique integralement et que le 
Conseil conservera toutes ses competences. 
Le Conseil est heureux de confirmer qu'il entend poursuivre le dialogue le plus etroit possible 
avec l'Assemblee sur toutes questions se rapportant 8. !'application du Traite de Bruxelles revise. 
11 se rejouit de Ia decision prise par lea neuf chefs d'Etat ou de gouvernement reunis 8. Paris 
de se donner pour objectif de «transformer, avant Ia fin de !'actuelle decennia et dans le respect 
absolu des traites deja souscrits, !'ensemble des relations des Etats membres en une union europeenne ». 
S'il est vrai que de nouvelles decisions seront necessaires pour atteindre cet objectif, ce dernier est 
conforme 8. I' esprit du Traite de Bruxelles revise. Le Conseil ne doute pas que I' Assemblee apporte, 
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Cornelissen, Corti, Draeger, Elvinger, de Goede, Lloyd, 
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Nothomb, Peart (Substitute: Small), P800fYJ4'0, Bichler, 
Lord Selsdon, MM. Tomney, Treu, Van Lent (Substitute: 
Adriaensens), Mrs. Walz, Mr. Yvon. 
N. B. The nam68 of Repruentati1J68 who toolc f)arl in 1M 
vote are printed in italiCB. · 
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011 tlae European Space Conference and 
Europe'• r81e in tlae post-Apollo programme 
Convinced that the security of the United States and Western Europe calls for close concertation 
of international policy decisions on space programmes such as the shuttle which automatically have military 
implications; 
Considering that space agreements should be negotiated in the light of overriding interests of joint 
security, avoiding involvement in minor considerations such as trade and transfer of technology; 
Calling attention to the fact that- contrary to what is often stated- total expenditure in Western 
European countries on space activities is less than 10% of space expenditure in the United States or the 
Soviet Union and that resources, if well used, are available for a coherent space programme; 
Aware that the Western European countries cannot alone solve the crucial problem of the avail-
ability of American launchers but that they can settle the institutional problems of the space organisations 
and agree on short- and long-term space programmes ; 
Regretting the steps taken by the United Kingdom to terminate its membership of ELDO and to 
recede to observer status and by Italy to withhold payment of its contribution to the ELDO budget ; 
Considering the resumption of discussions on the usefulness of continuing the Europa m programme, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Uphold its own opinion as expressed in its reply to Recommendation 217, communicated to the 
Assembly on 15th May 1972, on the need for agreement between the member governments on medium-
and long-term space programmes and on the value of European participation in the post-Apollo programme, 
provided the terms of collaboration satisfactorily meet the interests of Europe in this field ; 
2. Avert the collapse of ELDO and the resulting political consequences by establishing a single European 
space organisation which would safeguard the possible further development of the launchers now under 
study, or at least their propulsion systems, and the implementation of the ESRO programme already adopted; 
3. With a view to applying the decisions taken, draw up a timetable of measures for inclusion in the 
programme of action to be decided upon by the Community institutions before 1st January 1974 further 
to the communique of the Paris summit conference of 21st October 1972. 
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Projet de recommandation 
aar Ia Conference Spatiale Europeenne et 
le r6le de l'Europe dana le programme poat-Apollo 
L' Assemblee, 
Persuadee que la securite des Etats-Unis et de l'Europe occidentale exige une concertation etroite 
en vue des decisions politiques internationales relatives aux programmes spatiaux, tela que la navette 
spatiale, qui ont automatiquement des implications militaires ; 
Considerant que les accords spatiaux devraient etre negocies en fonction des interets primordiaux 
de la securite commune, en evitant d'entrer dans des considerations mineures telles que le commerce et le 
transfert de technologic ; 
Attirant !'attention sur le fait que, contrairement A ce que l'on pretend souvent, les depenses en-
gagees par l'Europe occidentale dans le domaine spatial s'elevent globalement A moins de 10 % des depenses 
americaines ou sovietiques dans le meme domaine, et que les ressources dont elle dispose pourraient, si 
elles etaient utilisees A bon escient, etre affectees A un programme spatial coherent ; 
Consciente de ce que les pays d'Europe occidentale ne peuvent resoudre A eux seuls le probleme 
crucial de la. mise A disposition des lanceurs americains, mais qu'ils sont a meme de regler les problemas 
institutionnels que posent les organisations spatiales et de se mettre d'accord sur des programmes spatiaux 
A court et A long terme ; 
Regrettant la decision de la Grande-Bretagne de mettre fin A sa participation au C.E.C.L.E.S. et 
d'adopter le statut de simple observateur et celle de l'Italie de refuser de verser sa contribution au budget 
du C.E.C.L.E.S. ; 
Considerant la reprise des discussions sur l'utilite de poursuivre le programme Europa III, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. De oonfirmer l'avis qu'il a exprime dans sa reponse A la Recommandation n° 217, communiquee 
A l'Assemblee le 15 mai 1972, sur la necessite d'un accord entre les gouvemements membres sur des pro-
grammes spatia.ux A moyen et A long terme et sur !'interet d'une participation de l'Europe au programme 
post-Apollo, A condition que les modalites de cette collaboration servent d'une maniere satisfaisante les 
interets de l'Europe dans ce domaine ; 
2. De prevenir l'effondrement du C.E.C.L.E.S. et les consequences politiques qui en decouleraient en 
creant une organisation spatiale europeenne unique qui sauvegarderait les possibilites de poursuivre le 
developpement des lanceurs al'etude, ou au moins de leurs systemes de propulsion, ainsi que la realisation 
du programme dejA adopte par le C.E.R.S. ; 
3. De dresser, pour la mise en reuvre des decisions prises, un calendrier de mesures s'inscrivant dans le 
programme d'action qui doit etre arrete par les institutions communautaires avant le 1 er janvier 1974 tel 
qu'il est mentionne dans le communique de la conference au sommet de Paris du 21 octobre 1972. 
.ExplanclfOJ)' Memorancflllft 
(B.Idl.miu.d fly. Mra •. Wa~ Bcw,porteur). 
I. The state of European space policy 
A. Qeneraf 
1. As an introduction to her report, your 
Rapporteur will review the reasons why the 
European Space Conference was not held in 
Jlune 1972 since they clearly illustrate the 
deplorable state of European space activities : 
(a) The views of the French and Gennan 
Governments differed over the con-
struction of Europa II and casu quo 
Europa III. The Gennan and French 
Ministers :for Technology tried but 
failed to :find a basis for agreement as 
the French insisted on priority :for the 
construction of a European launcher, 
whereas the Gennans gave :first priority 
to participation in the post-Apollo 
programme, whatever the conditions 
for European collaboration. 
Even during discussions between the 
French and Gennan Ministers at the 
European summit conference on 20th 
October no common ground could be 
found. 
(b) During the conference in Washington 
in June 1972, attended by representa-
tives of the European Space Conference 
and the United States Government, 
the United States Delegation suddenly 
made a whole new set of proposals 
concerning the post-Apollo programme. 
They did not want to say if and when 
they needed a tug and certainly they 
did not want the Europeans to con-
struct it. They considered this- an 
"unwise" thing to do. They proposed 
that the Europeans build a sortie 
module on their own ; no guarantee 
was given that this European-built type 
of module would also be used by the 
Americans. 
Participation in the construction of th~ 
space shuttle should be reduced to :four 
elements : tail unit, fins, undercarriage 
and doors. Moreover, the conditions 
under which this collaboration should 
take place are such that even from the 
American viewpoint the European 
countries could do nothing but refuse. 
For instance, all changes in the con-
cept of these elements would have to 
be borne by the European countries. 
If European participation resulted in 
a slowing down of the construction 
work, the Europeans would have to 
pay for this too. Moreover, participation 
would mean a transfer of technological 
know-how from Europe to America and 
not vice-vel'!!l8. This waa one of the 
reasons why European participation 
was considered advantageous. The four 
shuttle elements are estimated at $100 
million. At the same time Europe 
should build its sortie module which 
would cost some $250 million. In addi-
tion, participation in the post-Apollo 
programme would not imply automatic 
access to American launchers. This 
brought the conference to a standstill 
and the EuroJI'ean Delegation returned 
to Europe. 
2. The consequences of the postponement of 
the European Space Conference meeting, now 
scheduled :for the end of this year, are that 
Europe has lost its chance of taking part in 
the development of certain small parts of the 
shuttle, the end of October time-limit :for Euro-
pean undertakings regarding the sortie module 
has passed - though perhaps the time-limit may 
be extended - and work on Europa III will 
have to stop unless the member governments 
agree to release further funds on a month-by-
month basis for research and development. Since 
research for the construction of a European tug 
has been stopped, some funds might be made 
available for work on Europa III. The develop-
ment of the Europa II launcher can still con-
tinue until the end of this year and the ELDO 
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Expose des motifs 
(praente par Mme Walz, rapporteur) 
I. La sifuation de la pol~qae -SfNJfifde 
europeenne 
A. GeneraU,. 
1. En maniere d'introduction, votre rapporteur 
voudrait d'abord rappeler les raisons pour les-
qut<lles la Conference Spatiale Europeenne n'a 
pas eu lieu en juin 1972, car elles mettent en 
lumiere l'etat deplorable des activites spatiales 
europeennes : 
(cz) Les gouvernements franC}ais et allemand 
n'etaient pas du marne avis sur la cons-
truction d'Europa II et, partant, 
d'Europa III. Les ministres franC}ais et 
allemand de la technologic ont vaine-
ment tente de trouver une base d'accord, 
les FranC}ais insistant sur la priorite a 
donner a la construction d'un lanceur 
european, les Allemands faisant passer 
au premier plan la participation au pro-
gramme post-Apollo, quelles que soient 
les conditions de collaboration imposees 
a l'Europe. 
Mcme au cours des discussions qui ont 
eu lieu entre les ministres franC}ais et 
allemand lors de la conference euro-
peanne au sommet du 20 octobre dernier, 
aucun a<'cord n'a pu se faire entre les 
deux parties. 
(b) Pendant la conference qui a eu lieu a 
Washington en juin 1972, et a laquelle 
participaient des representants de la 
Conference Spatiale Europeenne et du 
gouvernement americain, les Etats-Unis 
ont fait inopinement une nouvelle serie 
de propositions concernant le pro-
gramme post-Apollo. Ils se sont refuse 
a dire s'ils auraient besoin d'un remor-
queur - et quand ils en auraient besoin 
- mais ils ont, en tout cas, refuse d'en 
confier la construction a l'Enrope, con-
siderant que c'eut ete «imprudent». Ils 
ont suggere que les Europeans s'inte-
ressent plutot a la construction d'un 
«module de sortie», sans garantir tou· 
tefois que ce module de construction 
europeenne serait utilise en Amerique. 
La participation a la construction de la 
navette spatiale devait etre reduite a 
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quatre elements : }'empennage, la derive, 
le train d'atterrissage et les portes. De 
plus, les conditions dans lesquelles de-
vait s'effectuer cette collaboration 
etaient telles que, meme de l'avis des 
Arnericains, les Europeans ne pouvaient 
que les refuser. Par exemple, toutes les 
modifications dans la conception de ces 
elements devraient se faire aux frais des 
pays europeell8 et si, par ,ailleurs, la par-
ticipation de l'Europe avait pour conse-
quence de ralentir le rythme de la cons-
truction, ces memes pays en seraient 
egalement financierement responsables. 
Enfin, la participation europeenne au-
rait pour corollaire un transfert de 
savoir-faire technologique a sens unique, 
c'est-8.-dire dans le sens Europe-Ameri-
que, ce qui est une des raisons pour 
lesquelles les Americains consideraient 
cette participation comme avantageuse. 
Le cout des quatre elements de la na.-
vette etait evalue a 100 millions de dol· 
Iars. Simultanement, !'Europe devrait 
construire son module de sortie qui re-
viendrait a quelque 250 millions de 
dollars. En outre, la participation au 
programme post-Apollo n'entrainerait 
pas automatiquement la mise a disposi-
tion de lanceurs americains. C'est dans 
ces conditions que la conference en est 
arrivea au point mort et que la delega-
tion europeanne a repris le chemin de 
l'Europe. 
2. Les consequences du report de la Conference 
Spatiale Europeenne, maintenant prevue pour la 
fin de l'annee, sont les suivantes: l'Europe a 
laisse passer !'occasion de participer au deve-
loppement de certains elements mineurs de la 
navette, le delai fixe a la fin octobre pour la de-
cision des Europeens concernant le module de 
sortie ayant expire - bien qu'il ne soit pas im-
possible qu'un delai supplementaire puisse leur 
etre accorde - et le developpement d'Europa III 
devra etre arrete, a moins que les gouvemements 
membres n'acceptent de debloquer, sur une base 
mensuelle, de nouveaux credits pour la recherche 
et Ja mise au point. Les etudes en vue de la cons-
truction d'un remorqueur european t'ltant arre-
tees, certains fonds pourraient maintenant etre 
disponibles pour les travaux portant sur 
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Council might allow it to continue until July 
1973 when the next test firing will take place. 
3. There should not be many difficulties 
regarding the satellite programme as the ESRO 
Council has approved a long-term plan devoted 
particularly to the development of applications 
satellites. 
4. In December or perhaps even next January, 
the member countries of the European Space 
Conference will have to reach a major decision 
on the building of launchers. Many questions 
remain : if European launchers are to be built, 
should the development and production of the 
Europa II launcher be continued Y Should there 
be a test firing in July 1973? A directly-related 
question is whether the more powerful Europa 
III launcher should be built and whether it 
should be operational in 1980. Will it then be 
able to orbit a 750 kg communications satellite ? 
Would the satellites to be orbited before that 
date be so much lighter that the use of 
Europa III would be less economical than the 
use of American launchers? After 1980 the 
Europa III launcher might have to launch 
satellites for direct television which would weigh 
some 1,500 kg ; can the Europa III launcher 
be further developed for this type of satellite ? 
5. According to present estimates of European 
experts in the civil sector, European payload 
missions expected for the years 1979-99 would 
involve 38 to 52 launchings of telecommunication 
(including television), earth observation, naviga-
tion, meteorological and scientific satellites. 
These launchings could be carried out by a 
Europa III rocket if its payload is increased 
to 1.5 tons, or by existing American launchers 
or eventually the shuttle. The supply of American 
launchers is problematical for telecommunication 
satellite systems and other operational satellites 
- direct broadcasting, television and earth 
observation satellites. This would mean that 
about one-third or 12 to 16 launchings are 
dependent on the decisions of the American 
Government. 
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B. The British attitude 
6. Replying to a question put by Mr. Ian 
Lloyd, in July 1972, on European participation 
in the post-Apollo programme, the British Prime 
Minister said : 
"The implications of possible European par-
ticipation are being discussed interdepart-
mentally and with representatives of 
British industry, as well as with our 
partners in the European Space Conference 
and, jointly with them, with the United 
States authorities. 
In this country we have done an enormous 
amount of work on the possibilities of parti-
cipation in the post-Apollo programme, but 
I must tell my hon. Friend that the situa-
tion has greatly changed... It has now been 
learnt from the American Government that 
there are very considerable limitations on 
what any European grouping can be asked 
to do in that project. What we could be 
asked to do in Europe as a whole is now 
limited to what one might describe as normal 
technology. We would not have any share 
in the advanced technology which might 
come from post-Apollo ... 
... If it is said that the option now is partici-
pating in the orbital system development 
and possibly some minor shuttle work or 
taking no part in the programme, Europe 
has to ask whether the expenditure of mil-
lions of pounds is worthwhile. We have not 
missed the boat. The American project has 
changed, and the Americans now have grave 
doubts about carrying on with the tug 
project ; there is a greater limitation on 
what Europe is being invited to do." 
7. In order to overcome the difficulties of 
formulating a European space policy, the 
British Minister for Aerospace, Mr. Michael 
Heseltine, recommended on 8th November 1972 
that Europe should decide at the next European 
Space Conference that it should give itself 
another year to set up a coherent space pro-
gramme and amalgamate the European space 
organisations. The single European space organi-
sation should be in charge of all existing national 
projects as well as of the execution of the 
Europa III. I.Je developpement du lanceur 
Europa II peut encore se poursuivre jusqu'a la 
fin de cette annee et le Conseil du C.E.C.L.E.S. 
pourrait accepter dele prolonger jusqu'en juillet 
1973, date a laquelle doit avoir lieu le prochain 
tir experimental. 
3. Le programme de satellites ne devrait pas 
rencontrer beaucoup de difficultes, puisque le 
Conseil du C.E.R.S. a approuve un plan a long 
terme consacre tout particulierement au deve-
loppement des satellites d'application. 
4. Les pays membres de la Conference Spatiale 
Europeenne devront, en decembre, ou peut-etre 
meme en janvier, prendre une decision capitale 
en ce qui concerne la construction de lanceurs. 
De nombreuses questions restent en suspens. Si 
l'on veut construire des lanceurs europeens, le 
developpement et la construction d'Europa II 
doivent-ils etre poursuivis ? Convient-il de pro-
ceder a un tir experimental? Une seconde ques-
tion, liee a la precedente, est celle de savoir s'il 
convient de construire le lanceur Europa III, 
plus puissant, et si celui-ci devrait etre operation-
nel en 1980. Sera-t-il alors capable de mettre sur 
orbite un satellite de telecommunications de 
750 kg ? Les satellites qui devront etre mis en 
place avant cette date seront-ils d'un poids telle-
ment inferieur qu'il serait moins economique 
d'utiliser Europa III que des lanceurs ameri-
cains? Apres 1980, Europa III pourrait avoir a 
lancer des satellites de television directe pesant 
environ 1.500 kg. Le lanceur Europa III peut-
il etre ameliore pour etre en mesure de mettre 
sur orbite ce type de satellite ? 
5. D'apres les evaluations recentes des experts 
europeens pour le secteur civil, les mises sur 
orbite de charges utiles europeennes necessiteront 
probablement, entre 1979 et 1999, de 38 a 52 Ian-
cements de satellites de telecommunications (et 
de television), d'observation terrestre, de naviga-
tion et de satellites meteorologiques et scienti-
fiques. Ces lancements pourront etre effectues au 
moyen de la fusee Europa III si sa charge utile 
est portee a 1,5 tonne, des lanceurs americains 
existants ou, eventuellement, de la navette. La 
fourniture de lanceurs americains est problema-
tique en ce qui concerne les systemes de satellites 
de telecommunications et les autres satellites 
operationnels - satellites de radiodiffusion et de 
television directes et satellites d'observation 
terrestre. En consequence, un tiers de ces lance-
ments - soit entre 12 et 16 - dependraient des 
decisions du gouvernement americain. 
247 
DOCUMENT 595 
B. La position britannique 
6. Repondant a une question posee par M. Ian 
Lloyd en juillet 1972 sur la participation de 
l'Europe au programme post-Apollo, le Premier 
ministre britannique a declare : 
« Les consequences d'une eventuelle partici-
pation europeenne font actuellement l'objet 
de discussions entre les divers ministeres, 
avec les representants de l'industrie britan-
nique ainsi qu'avec nos partenaires de la 
Conference Spatiale Europeenne et, simul-
tanement, avec les autorites americaines. 
Dans notre pays, les possibilites de partici-
pation au programme post-Apollo ont fait 
l'objet d'etudes considerables, mais je dois 
dire a 1 'honorable parlementaire que la si-
tuation s'est sensiblement modifiee... On 
apprend maintenant, de source gouverne-
mentale americaine, que la participation qui 
pourrait etre proposee a un groupe europeen 
est extremement limitee. Ce que l'on pour-
rait demander a l'Europe, dans son en-
semble, de faire se reduit maintenant a ce 
que l'on pourrait appeler de la technologie 
classique. Nous n'aurions aucune part a la 
technologie de pointe qui pourrait decouler 
du programme post-Apollo ... 
... Si l'on nous dit que !'alternative, telle 
qu'elle se presente maintenant, est de parti-
ciper a la mise au point du systeme orbital 
et peut-etre a quelques travaux mineurs sur 
la navette, ou de ne pas participer du tout 
au programme, l'Europe doit se demander si 
cela vaut la peine de depenser des millions de 
livres. Nous n'avons pas manque le coche. 
C'est le projet americain qui a change, et les 
Americains s'interrogent maintenant serieu-
sement sur la poursuite du projet de remor-
queur, etant donne les restrictions apportees 
au rOle que l'Europe est invitee a jouer. » 
7. Pour surmonter les difficultes que presente 
la formulation d'une politique spatiale euro-
peenne, le ministre britannique de la construction 
aerospatiale, M. Michael Heseltine, a recom-
mande, le 8 novembre 1972, que l'Europe decide, 
lors de la prochaine Conference Spatiale Euro-
peenne, de s'accorder une annee supplementaire 
pour etablir un programme spatial coherent et 
proceder a la fusion des organisations spatiales 
europeennes. Vorganisation spatiale europeenne 
unique devrait etre responsable de tous les pro-
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European programme. Can this be considered a 
serious recommendation 7 
8. A pri01"i the British Government does not 
wish to participate either in building launchers 
or in the post-Apollo programme. It has 
informed the ELDO Council that Britain will 
definitely leave the organisation on 1st January 
1973. 
9. The Minister further declared that for the 
moment he had no finances available and that 
British industry was not very interested in 
building the sortie module. 
10. On this particular point the French and 
British views converge. 
C. The German attitude 
11. The present German Minister for Techno-
logy, Mr. von Dohnanyi- and the government 
since its decision of 17th October 1972- would 
prefer to collaborate with the Americans in the 
post-Apollo programme. 
12. The Minister has even suggested that the 
government should abandon ELDO and join the 
United States on a bilateral basis. Originally 
NASA offered participation in the post-Apollo 
programme to the European Space Conference 
member countries jointly, but Italy, Spain and, 
under certain conditions, Belgium might follow 
the German lead. 
13. In an interview on 7th November 1972, 
Mr. von Dohnanyi defined his thoughts on space 
policy more precisely by stating that the Europa 
II project should be abandoned altogether 
and that present studies on the Europa III 
project, once completed at the end of March, 
should not be continued. Only a small team of 
scientists and technicians should follow and 
study further launcher development. From the 
discussions Mr. von Dohnanyi had with the 
American authorities in Washington in Sep-
tember 1972, he had concluded that a satis-
factory answer could be obtained from the 
Americans on the procurement of launchers. 
14. In the declaration of 9th October 1972\ 
however, the President of the United States 
announced a policy whereby the United States 
1. See Appendix. 
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would provide launch assistance to other coun-
tries and international organisations for satellite 
projects which are for peaceful purposes and 
consistent with obligations under relevant inter-
national arrangements. These arrangements are 
the same as indicated in the report on prospects 
of space collaboration between the United States 
and Europe \ submitted to the Assembly on 
29th November 1971. They are stated in the 
famous letter of 1st September 1971 from Mr. U. 
Alexis Johnson to Mr. Lefevre. 
15. In his interview of 7th November 1972, 
Mr. von Dohnanyi pointed out that the German 
space budget for 1969 was $110 million, for 
1972 nearly $200 million and in 1975 it would 
be about $260 million. He believed this money 
should be used as effectively as possible in the 
interests of space programmes and the aeronaut-
ical and space industry. The failure of Europa 
II had discredited the European space eff01t 
and had not been advantageous for industr; 
either. As far as Europa III was concerned he 
considered that the results of this $1.5 billion 
project would never justify the cost. 
D. The Belgian attitude 
16. Mr. Lefevre, who is still President of the 
European Space Conference, has taken great 
pains to promote an overall European space 
policy. During the ELDO conference on 8th 
November 1972 he again stated that his country 
would like to collaborate with the Americans on 
the sortie module but only if the larger Euro-
pean countries could agree on a European space 
programme and a solution was found to the 
launcher problem. He has also intervened with 
the Americans to extend for two months the 
31st October time-limit for European participa-
tion in the post-Apollo programme. 
E. The Netherlands attitude 
17. In his explanatory memorandum to the 1973 
budget, the Dutch Minister for Foreign Affairs 
declared that he regretted the lack of progress 
1. Document 562. 
grammes nationaux existants ainsi que de !'exe-
cution du programme europeen. Cette recom-
mandation est-elle digne de retenir !'attention? 
8. A priori, le gouvernement britannique ne 
souhaite participer ni a la construction de lan-
ceurs ni au programme post-Apollo et il a in-
forme le Conseil du C.E.C.L.E.S. que la Grande-
Bretagne quitterait definitivement !'organisation 
le r· janvier 1973. 
9. Le ministre a declare egalement qu'il ne dis-
posait, pour le moment, d'aucun credit et que 
l'industrie britannique ne manifestait pas un tres 
grand interet pour le module de sortie. 
10. Sur ce point particulier, les vues fran(}aises 
et britanniques convergent. 
C. La position allemande 
11. M. von Dohnanyi, actuel Ministre allemand 
de la technologie - et le gouvernement, depuis 
sa decision du 17 octobre 1972 - prefereraient 
collaborer avec les Americains au programme 
post-A polio. 
12. Le ministre a meme laisse entendre que 
l'Allemagne devrait quitter le C.E.C.L.E.S. et 
cooperer avec les Etats-Unis sur une base bila-
terale. A l'origine, c'est a !'ensemble des pays 
membres de la Conference Spatiale Europ~enne 
que la NASA avait offert de participer au pro-
gramme post-Apollo, mais l'Italie, l'Espagne et, 
dans certaines conditions, la Belgique pourraient 
suivre l'exemple allemand. 
13. Dans une interview du 7 novembre 1972, 
M. von Dohnanyi a precise ses vues en matiere 
de politique spatiale en declarant que le pro-
gramme Europa II devrait etre abandonne et 
que les etudes relatives au projet Europa III 
actuellement en cours devraient, une fois termi-
nees a la fin de mars, etre interrompues. Seule 
une petite equipe de chercheurs et de techni-
ciens serait maintenue pour etudier et suivre le 
developpement des lanceurs. Des discussions 
qu'il a eues avec les autorites americaines a 
Washington, en septembre 1972, M. von Dohna-
nyi a conclu qu'une reponse satisfaisante pou-
vait etre obtenue des Etats-Unis en ce qui con-
cerne !'acquisition de lanceurs. 
14. Toutefois, dans sa declaration du 9 octobre 
1972 1, le President Nixon a annonce que les 
Etats-Unis fourniraient aux autres pays et aux 
1. Voir annexe. 
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organisations internationales une assistance en 
matiere de lanceurs pour les programmes de 
satellites realises a des fins pacifiques et compa-
tibles avec les obligations qu'ils avaient contrac-
tees en vertu des accords internationaux corres-
pondants. Ces accords ont deja ete mentionnes 
dans le rapport sur les perspectives d'une colla-
boration spatiale entre les Etats-Unis et !'Eu-
rope 1 soumis a l'Assemblee le 29 novembre 1971. 
Ils sont enumeres dans la fameuse lettre adres-
see le 1'" septembre 1971 par M. U. Alexis 
Johnson a M. Lefevre. 
15. Dans son interview du 7 novembre 1972, 
M. von Dohnanyi a fait remarquer que le budget 
spatial allemand s'etait eleve a 110 millions de 
dollars en 1969, a pres de 200 millions de dollars 
en 1972 et qu'il s'eleverait a pres de 260 millions 
de dollars en 1975. A son avis, cet argent devait 
etre utilise aussi efficacement que possible dans 
l'interet des programmes spatiaux comme dans 
celui de l'industrie aeronautique et spatiale. 
L'echec d'Europa II avait discredite !'effort spa-
tial europeen et n'avait pas ete avantageux non 
plus pour l'industrie. Quant a Europa III, il 
estimait que les resultats a esperer de ce pro-
gramme de 1 milliard et demi de dollars n'en 
justifieraient jamais le cout. 
D. La position beige 
16. M. Lefevre, qui est toujours president de la 
Conference Spatiale Europeenne, a fait des 
efforts considerables pour encourager !'elabora-
tion d'une politique spatiale europeenne d'en-
semble. Lors de la reunion du C.E.C.L.E.S. qui 
s'est tenue le 8 novembre 1972, il a declare a 
nouveau que son pays souhaitait collaborer avec 
les Americains a la realisation du module de sor-
tie, a condition, toutefois, que les grands pays 
europeens parviennent a se mettre d'accord sur 
un programme spatial europeen et que le pro-
bleme des lanceurs soit resolu. II est egalement 
intervenu aupres des Americains pour prolonger 
de deux mois le delai fixe primitivement au 
31 octobre pour la decision des Europeens en 
matiere de participation au programme post-
Apollo. 
E. La position neerlandaise 
17. Le ministre neerlandais des affaires etran-
geres a declare, dans !'expose des motifs de son 
projet de budget pour 1973, qu'il regrettait l'ab-
1. Document ISGll. 
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in the field of European collaboration in space 
research and technology. The reasons for the 
present situation were the inadequate manage-
ment of certain space projects and the impossi-
bility for the European governments to lay down 
the short- and long-term goals of a European 
space policy and the means to reach these goals. 
Once a decision on participation in the post-
Apollo programme had been taken, the Dutch 
Minister hoped there would be successful Euro-
pean concertation on space policy. 
F. The Italian attitude 
18. Addressing the members of our Committee 
on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions in Venice on 3rd October 1972, Mr. 
Romita, Minister for Scientific Research, stated 
with reference to collaboration with the United 
States in the post-Apollo programme that the 
original American proposal was of very great 
interest from a technological point of view. The 
building of the sortie module raised financial, 
political and technical problems for Europe -
and the individual States - with which it had 
to come to grips. 
19. For some countries the main question was 
the possibility of an independent launching 
capability for Europe. 
20. Italy's position in this respect was well 
known : to carry out the Europa III develop-
ment programme would be tantamount to 
pursuing a " catching up " policy which, as had 
already happened several times, could but be 
sterile. It would be in the best interests of Italy 
and most of the European countries to collab-
orate with the United States, even on the 
sortie module ; the opportunity now offered 
would perhaps never arise again. 
21. It should not be forgotten that collaboration 
on the sortie module would facilitate the estab-
lishment of co-operative relations at industrial 
level, which could procure advantages for the 
European aeronautical industries, for instance 
in the management field. 
22. The Minister thought it still possible that 
a compromise could be found to enable the Euro-
peans to continue studying engine development 
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in order to keep abreast of propulsion tech-
niques, and to participate in the post-Apollo 
programme by building a sortie module. The 
Italian Government would have no money to 
spare for building European launchers. 
G. The French attitude 
23. The French value more than any other 
country a certain European autonomy in the 
space field. They might even be prepared to 
build Europa III alone if satisfaction cannot be 
obtained regarding Europe's independence in 
the use of launchers. If built by one country, 
the cost of such a launcher would be F. 1, 750 
million instead of F. 2,400 million. The Minis-
try of Defence might be interested in partici-
pating in the development of such a launcher, 
although the satellites which the Ministry hopes 
to send up after 1980 would probably not need 
such a powerful launcher. 
24. It still would be very difficult to obtain 
authorisation for a purely national launcher 
in view of the extremely high cost. There is also 
uncertainty over which satellite could be placed 
in orbit by such a launcher. It would have to be 
a satellite of about 500 kg. Could France bear 
the cost of building such a satellite as well as 
the launcher ? To try to sell such a launcher 
to European or other countries would not be 
very realistic as the communications, naviga-
tional or meteorological satellites which these 
countries might want to place in orbit would 
require a bigger and cheaper launcher. 
H. The American attitude 
25. The American attitude towards the post-
Apollo programme was clearly expressed by Dr. 
Fletcher, the NASA Administrator, who, in 
September 1972, listed the steps which he felt 
had put the space programme in the United 
States back on a firm footing: 
"We have defined a new long-range natio-
nal space programme for the '70s which 
sence de progres de la collaboration europeenne 
dans le domaine de la recherche et de la tech-
nologie spatiales. La situation actuelle s'expli-
quait par la mauvaise gestion de certains pro-
grammes spatiau.."'C et par l'impossibilite dans 
laquelle se trouvaient les gouvernements euro-
peens de definir les objectifs a court et a long 
terme d'une politique spatiale europeenne et les 
moyens de les atteindre. Le ministre neerlandais 
esperait toutefois que, lorsque les gouvernements 
europeens auraient pris une decision sur la par-
ticipation au programme post-Apollo, ils pour-
raient proceder a une concertation fructueuse en 
matiere de politique spatiale. 
F. La position italienne 
18. S'adressant, le 3 octobre 1972, aux membres 
de notre Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatiale reunie a Venise, M. Romita, Minis-
tre italien de la recherche scientifique, a declare, 
a propos de la collaboration avec les Etats-Unis 
au programme post-Apollo, que la proposition 
americaine primitive presentait un tres grand 
interet du point de vue technique. La construc-
tion du module de sortie soulevait pour l'Europe, 
et pour les Etats pris individuellement, des pro-
blemes d'ordre financier, politique et technique 
qu'il fallait affronter. 
19. Pour certains, il s'agissait essentiellement 
que l'Europe conserve la possibilite de disposer 
d'une capacite de lancement independante. 
20. A cet egard, la position de l'Italie etait bien 
connue : realiser le programme de developpement 
d'Europa III equivaudrait a poursuivre une poli-
tique de « rattrapage » qui, plusieurs exemples 
l'avaient deja montre dans le passe, ne pouvait 
etre que sterile. I./interet bien compris de l'Italie 
et de la plupart des pays europeens exigeait de 
collaborer avec les Etats-Unis, meme a la cons-
truction du module de sortie ; !'occasion qui nous 
etait offerte ne se representerait peut-etre 
jamais. 
21. 11 convenait, par ailleurs, de ne pas oublier, 
que la collaboration au developpement du module 
de sortie faciliterait l'etablissement, au niveau 
industriel, de rapports de cooperation qui pour-
raient se traduire par des avantages considera-
bles pour les industries aeronautiques europeen-
nes, par exemple dans le domaine de la gestion. 
22. Le ministre estimait qu'il etait encore pos-
sible de parvenir a un compromis pour permettre 
aux Europeens de poursuivre l'etude du develop-
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pement des moteurs, afin qu'ils puissent se tenir 
au courant des progres realises dans les techni-
ques de propulsion, et de participer au pro-
gramme post-Apollo par la construction d'un 
module de sortie. Le gouvernement italien n'au-
rait pas de credits a consacrer a la construction 
de lanceurs europeens. 
G. La position frant;aille 
23. La France tient, plus que tout autre pays, 
a ce que l'Europe dispose d'une certaine auto-
nomie dans le domaine spatial. Elle pourrait 
meme etre disposee a construire Europa III par 
ses propres moyens si les Europeens ne pouvaient 
obtenir satisfaction en ce qui concerne leur inde-
pendance en matiere d'utilisation des lanceurs. 
Construit par un seul pays, un lanceur comme 
Europa III reviendrait a 1.750 millions au lieu 
de 2.400 millions de francs. Une participation a 
sa mise au point pourrait alors interesser le 
ministere de la defense, bien que les satellites 
qu'il espere mettre sur orbite apres 1980 ne ne-
cessiteraient probablement pas une fusee aussi 
puissante. 
24. 11 serait toutefois tres difficile d'obtenir 
l'autorisation requise pour la construction d'un 
lanceur exclusivement franc;ais, etant donne son 
prix de revient extremement eleve. On ne sait 
pas non plus exactement quel satellite ce lan-
ceur pourrait placer sur orbite, mais ce devrait 
etre un satellite de 500 kg environ. La France 
pourrait-elle supporter a la fois les frais de cons-
truction d'un satellite de ce type et d'un lan-
ceur ~ II ne serait pas tres realiste de tenter de 
vendre ce lanceur aux autres pays, europeens ou 
non, etant donne que les satellites de telecommu-
nications, de navigation, ou les satellites meteo-
rologiques que ces pays pourraient vouloir placer 
sur orbite exigeraient un lanceur plus puissant 
et moins onereux. 
H. La position americaine 
25. La position des Americains a l'egard du 
programme post-Apollo a ete clairement definie 
par M. Fletcher, Directeur general de la NASA. 
En effet, celui-ci a enumere, en septembre 1972, 
les mesures qui, a son avis, avaient remis sur 
pied le programme spatial americain : 
« Nous avons defini, pour les annees 1970, 
un nouveau programme spatial national A 
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will be as challenging as our space achieve-
ments of the last decade, but leBB costly. 
Since the beginning of this year, this ne"· 
programme ... has been approved by the 
President and the Congress, "ith a strong 
bi-partisan majority. 
This programme can be carried out over 
the neJ..1; six or eight years at about the 
present budget level of $3.4 billion. 
We will increase our capability to do useful 
work in all the major areas of space activ-
ity ... 
We have chosen the reusable space shuttle 
as our major investment in new space 
technology for this decade ; and during 
the past year we have succeeded in redesign-
ing the shuttle to cut estimated develop-
ment costs in half without significant losses 
in performance. 
'Ve have settled the argument over whether 
to stress manned or unmanned space 
missions... The shuttle will be used for 
both ... 
The space shuttle will have important mili-
tary uses. It will make an important contri-
bution to our national security. 
We have made our new programme ... rele-
vant to the needs of modern America. Our 
earth resources technology satellite, which 
we expect to launch next month, is an 
excellent example ... 
We have worked very hard at NASA in 
the past year to help prepare the way for 
the space co-operation agreement the Presi-
dent signed in Moscow. But this agreement 
would have little significance if we did not 
have the space shuttle programme under 
way to develop future uses of space. " 
26. In order to placate the Europeans, NASA 
has now suggested that at the next European 
Space Conference the European countries should 
merely take a decision in principle to build a 
sortie module and start estimating the costs 
of d:evelo.p:inc such a module and take a definite 
decision on participating in the post-Apoll~ 
programme as soon as possible. 
27. It is generally agreed that it is important 
to the United States and to Western Europe 
that they co-operate closely in such activities 
as space because, regardless of existing treaties, 
there are military implications to the space 
programme. Moreover, it is generally agreed 
that the security of the United States and 
Western Europe is closely associated. Therefore, 
while the United States is concerned with the 
transfer of technology, this should have a lesser 
importance than national security. 
28. The Europeans should understand that 
there is a genuine concern in the United States 
about the negative trade balance experienced 
in recent years and particularly the rapidity 
with which that negative balance came about 
(along with the resulting negative balance of 
payments). This in turn has created in many 
of the policy makers in government, industry 
and labour a concern about transmitting United 
States technology overseas. This concern has 
resulted in efforts not to transmit technology 
on the basis that it is one of the few advantages 
the United States still has in international trade 
and even that exists only in certain areas. 
29. Participation by the Western European 
countries in the space transportation system 
had initially been thought of in three ways : 
(i) The Western European nations could 
participate directly in the develop-
ment and production of the space 
shuttle. Such participation would be 
undertaken at the cost of the host 
government and whatever part of the 
shuttle they built would become part 
of the shuttle and therefore essen-
tially the property of the United 
States. What the Western European 
countries would get by this partici-
pation would be an opportunity to 
participate in the advanced technology 
demands of the space shuttle. 
From the United States' point of view, 
a big problem with this kind of parti-
cipation is management, and the 
United States would require that its 
prime contractor (the North .Alherican 
Rockwell Corporatien) on the space 
long terme qui sera aussi stimulant que nos 
realisations spatiales de la derniere decen-
nia, mais moins onereux. 
Depuis le debut de l'annee, ce nouveau pro-
gramme... a ete approuve par le President 
et le Congres, a une large majorite des re-
presentants des deux partis. 
La realisation de ce programme pent etre 
etalee sur les six ou huit prochaines annees 
avec un budget a peu pres identique au 
budget actuel, qui est de 3,4 milliards de 
dollars. 
Nons augmenterons notre capacite de faire 
du bon travail dans tons les grands secteurs 
de l'activite spatiale ... 
Nons avons choisi pour cette decennie la 
navette spatiale reutilisable comme investis-
sement majeur dans la nouvelle technologie 
spatiale ; et, au cours de l'annee derniere, 
nons sommes parvenus a modifier la navette 
de fa<;on a reduire de moitie le cout prevu 
pour la mise au point sans perte sensible 
de rendement. 
Nons avons tranche la question de savoir si 
l'accent devait etre mis sur les missions spa-
tiales habitees ou non habitees ... La navette 
sera utilisee dans l'un et l'autre cas ... 
La navette spatiale aura d'importantes uti-
lisations militaires. Elle apportera une con-
tribution importante a notre securite natio-
nale. 
Nons avons adapte notre nouveau program-
me ... aux besoins de 1' Amerique moderne. Le 
sateJlite de prospection des ressources terres-
tres que nons esperons lancer le mois pro-
chain, en est le meilleur exemple ... 
Nons avons enormement travaille a la 
NASA, au cours de l'ann~e derniere, pour 
contribuer a ouvrir la voie a !'accord de 
cooperation spatiale que le President a signe 
a Moscou. Mais cet accord n'aurait guere de 
signification si nons n'avions pas lance le 
programme de navette spatiale destine a 
developper le."l utilisations de l'espace dans 
l'avenir. :. 
26. Pour apaiser les Europeens, la NASA vient 
de suggerer que, lors de la prochaine Conference 
Spatiale Europeenne, les pays europeens se bor-
nent a prendre la decision de principe de cons-
truire un module de sortie, puis qu'ils commen-
cent a en ~valuer les frais de developpement et 
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prennent, des que possible, une decision ferme 
quant a leur participation au programme post-
Apollo. 
27. On s'accorde generalement a penser qu'une 
cooperation etroite dans des activites telles que 
les activites spatiales est importante pour les 
Etats-Unis comme pour l'Europe occidentale, car 
independamment des traites existants, le pro-
gramme spatial a des incidences militaires. On 
s'accorde aussi generalement a penser que la 
securite des Etats-Unis et celle de l'Europe occi-
dentale sont etroitement liees. Bien que les Etats-
Unis s'inquietent du transfert de technologie, les 
considerations de securite nationale devraient 
done rester au premier plan. 
28. II convient que les Europeans comprennent 
que les Etats-Unis s'inquietent reellement du 
deficit de la balance commerciale enregistre ces 
dernieres annees et, notamment, de la rapidite 
avec laquelle il est apparu (concurremment ave<~ 
le deficit de la balance des paiements qui en est 
resulte). Cette situation a amene, a son tour, de 
nornbreux responsables dans les milieux gouver-
nementaux, industriels et syndicanx a s'emouvoir 
du transfert des techniques americaines a 
l'etranger, et ils ont tente de s'y opposer en fai-
sant valoir que c'etait l'un des rares avantages 
dont les Etats-Unis disposaient encore dans les 
echanges internationaux, et, d'ailleurs, seulement 
dans certains secteurs. 
29. La participation des pays d'Europe occiden-
tale au systeme de transport spatial avait ete 
envisagee initialement sons trois formes : 
(i) Les pays d'Europe occidentale pour-
raient participer directement a la mise 
au point et a la construction de la 
navette spatiale. Cette participation se 
ferait aux frais du gouvernement-hote 
et !'element construit, quel qu'il soit, 
serait incorpore ala navette et devien-
drait done, necessairement, propriete 
des Etats-Unis. L'avantage qu'en reti-
reraient les pays d'Europe occidentale 
serait la possibilite d'avoir acces aux 
techniques de pointe requises pour la 
realisation de la navette spatiale. 
Du point de vue americain, le grand 
probleme que pose ce genre de parti-
cipation est celui de la gestion, et les 
Etats-Unis exigeraient que le maitre 
d'reuvre (la North American Rock-
well Corporation) jouisse d'une cer-
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shuttle would have some management 
authority such as control over the 
release of funds to the European space 
sub-contractor, even though thos8 
funds were coming from European 
governments. This is a usual technique 
used in the United States to keep up 
the sub-contractor's performance and 
keep him on schedule and within cost. 
(ii) The research, development and pro-
duction of a sortie module (sometimes 
called " can " or " laboratory ") could 
be done in Western Europe. To meet 
the United States schedule for the 
space shuttle, the sortie module would 
have to be ready by 1979 which poses 
a problem of timing for decisions by 
Western Europe. It is estimated, how-
ever, that it would take the Western 
European countries about four years 
to do the development, which means 
that Phase B type studies would have 
to start very soon. If they do not, the 
United States will probably start them 
in about a year. The initial increment 
will be found in the fiscal year 197! 
budget (fiscal year 197 4 begins 1st 
July 1973). The cost is estimated at 
about $250 million. 
(iii) The development of the space tug by 
Western Europe. This is a vehicle 
which would operate from the space 
shuttle and take payloads back and 
forth between high and low earth 
orbits. 
The United States has now told the 
Western European countries that the 
tug will be developed by the United 
States. 
30. The Americans think that the sortie module 
is by far the best bet for the Western European 
countries. It would be less expensive than the 
development of the tug, at least not more expen-
sive, and it has tremendous growth potential. 
It will also involve more diverse kinds of tech-
nology than the tug ; it would be an identifiable 
piece of the space transportation system which 
can be demonstrated as having been developed 
and built in Western Europe. 
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31. One of the great problems in Western 
Europe as far as co-operation on space pro-
grammes between Western Europe and the 
United States is concerned is the many spaee 
organisations that exist- ESRO, ELDO, CETS 
- and, of course, the national programmes. A 
great increase in efficiency could be gained from 
having a single international space organisation 
in Western Europe for the management, 
research, development and operation of its space 
programmes. The formation of such an organi-
sation, NASA believes, is the first order of busi-
ness that should be taken care of if Western 
Europe wants to participate in the develop-
ment o.f space vehicles and the exploration of 
space on a par with the United States and the 
Soviet Union. The current organisations are 
simply too wasteful of resources (management, 
people, facilities, and money). It seems to be 
something that the politicians of Western 
Europe, notwithstanding their diverse interests, 
ought to insist upon. 
32. NASA also raised the following consider-
ations: 
(i) Total expenditure by the Western 
European countries on space activities 
is small, in the order of less than 
10% of expenditure in the United 
States or the Soviet Union. 
(ii) The sum of the gross national pro-
ducts of the Western European coun-
tries is a little less than that of the 
United States or the Soviet Union ; 
therefore, the resources are available 
for a larger space programme. 
(iii) Unless space expenditure is increased, 
Europe must make a decision between 
proceeding with the development of 
its own space launch vehicles, such 
as the Europa series, or participating 
with the United States in the post-
Apollo programmes. 
33. Regarding other aspects of a possible joint 
space programme in the post-Apollo period, 
mention should be made of the earth observation 
satellites to be used for meteorology and resource 
surveys and communication-type satellites: com-
munication satellites for relaying telephone, 
television data, etc., and also specialised com-
taine autorite en la matiere, qu'il con-
trOle, par exemple, !'allocation des 
credits au sous-traitant europeen, 
meme si ces credits emanaient des gou-
vernements europeens. Il s'agit la 
d'une methode normalement utilisee 
aux Etats-Unis pour maintenir le ren-
dement des sous-traitants et les obliger 
a respecter les delais et les prix. 
(ii) La recherche, la mise au point et la 
construction du module de sortie (ap-
pele quelque:fois « boite » ou « labora-
toire ») pourraient se :faire en Europe 
occidentale. Pour respecter le calen-
drier prevu par les Americains pour 
la navette spatiale, le module de sortie 
devrait etre pret en 1979, ce qui pose 
la question du moment ou les decisions 
de'vront etre prises par les pays d'Eu-
rope occidentale. On estime cependant 
que la mise au point leur demanderait 
environ quatre ans de travail. Cela 
veut dire que les etudes de la phase B 
devraient commencer tres rapidement, 
sinon les Etats-Unis les entreprendront 
probablement eux-memes dans un an 
environ. Les premiers credits supple-
mentaires :figureront dans le budget de 
l'exercice :financier 1974 (qui com-
mence le r· juillet 1973). Le cout se-
rait de l'ordre de 250 millions de dol-
lars. 
(iii) La mise au point du remorqueur spa-
tial par l'Europe occidentale. Il s'agit 
d'un vehicule qui opererait a partir de 
la navette spatiale et pourrait trans-
ferer des charges utiles entre orbites 
terrestres hautes et basses, dans un 
sens ou dans l'autre. 
Les Etats-Unis viennent d'in:former les 
pays d'Europe occidentale qu'ils se 
chargeaient eux-memes de la mise au 
point du remorqueur. 
30. Les Americains estiment que le module de 
sortie est de loin la meilleure affaire pour les 
pays d'Europe occidentale. Sa realisation serait 
moins couteuse que la mise au point du remor-
queur ou, du moins, ne reviendrait pas plus 
cher, et elle aurait un enorme potentiel de crois-
sance. Il entrainerait, en outre, !'utilisation de 
techniques plus diversi:fiees que le remorqueur et 
serait un element precis du systeme de transport 
spatial, dont on pourrait prouver qu'il a ete mis 
au point et construit en Europe occidentale. 
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31. L'un des grands problemes qui se posent a 
l'Europe occidentale en matiere de cooperation 
avec les Etats-Unis dans le domaine spatial est 
la multiplicite des organisations spatiales exis-
tantes: C.E.R.S., C.E.C.L.E.S., C.E.T.S. et, na-
turellement, des programmes nationaux. L'exis-
tence d'une organisation spatiale europeenne uni-
que chargee de la gestion, de la recherche, de 
la mise au point et de !'execution des program-
mes spatiaux, se traduirait certainement par un 
accroissement sensible de l'e:f:ficacite. La NASA 
estime que la creation d'une telle organisation 
est le premier point dont l'Europe occidentale 
doit se preoccuper si elle veut participer a la 
mise au point des vehicules spatiaux et a !'explo-
ration de l'espace sur un pied d'egalite avec les 
Etats-Unis et l'Union Sovietique. Les organisa-
tions actuelles sont veritablement trop prodigues 
des ressources dont elles disposent, qu'il s'agisse 
de la gestion, du personnel, des installations ou 
des credits. C'est la, semble-t-il, une question sur 
laquelle les hommes politiques d'Europe occiden-
tale devraient insister, en depit de leurs diver-
gences d'interets. 
32. La NASA a :fait aussi valoir les considera-
tions suivantes : 
(i) Les depenses engagees globalement par 
les pays d'Europe occidentale dans le 
domaine spatial sont reduites ; elles 
s'elevent a moins de 10 % des depenses 
americaines et sovietiques dans le 
meme domaine. 
(ii) Or, les pays d'Europe occidentale ont, 
a eux tous, un produit national brut 
Iegerement in:ferieur a celui des Etats-
Unis ou de l 'Union Sovietique et les 
ressources dont ils disposent leur per-
mettraient, par consequent, de realiser 
un programme spatial plus ambitieux. 
(iii) A moins qu'elle n'augmente ses depen-
ses dans le domaine spatial, l'Europe 
devra choisir entre la poursuite du d&. 
veloppement de ses propres lanceurs 
spatiaux, ceux de la serie Europa, par 
exemple, et la participation avec les 
Etats-Unis au programme post-Apollo. 
33. En ce qui concerne les autres aspects d'un 
eventuel programme spatial commun pendant la 
periode post-Apollo, il convient de mentionner 
les satellites d'observation terrestre qui doivent 
etre utilises pour la meteorologic et la prospec-
tion des ressources, les divers types de satellites 
de telecommunications - destines a relayer les 
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munication systems, particularly those for aero-
nautical communication satellite systems that 
will furnish voice and data communications, 
position fixing and navigation for aircraft en 
route over the oceans. Such international aero-
nautical satellite systems should be developed 
so as to be compatible with future over-the-
land systems which will come on the scene very 
shortly after the international over-the-oceans 
system. 
34. Similarly, there is much interest in mari-
time communication systems to provide the same 
kind of communication, position fixing and 
navigation for ships at sea. 
35. In the area of science, the Western Euro-
pean countries have already launched a number 
of scientific satellites to examine the near-earth 
space environment. The larger space science pro-
grammes involve astronomy, both high energy 
and large space optical telescopes, and the inves-
tigation of the sun and the planets. There has 
been some participation by the Western Euro-
pean countries in high energy astronomy and 
in the planetary programme (the HELlOS 
system being developed by Germany is a very 
important programme, highly thought of by the 
United States). 
36. Concluding, one might say that there is a 
genuine belief on both sides of the Atlantic 
that close participation in space programmes 
would have a beneficial effect for both the 
Western European countries and the United 
States ; however, the implementation of policy 
in other areas (such as communications, and 
not permitting technology to pass from one 
country to another) frequently militates against 
closer co-operation (although more important 
policies such as the security of the western world 
ought to encourage far closer co-operation). 
37. Any agreement for Western Europe to par-
ticipate in the post-Apollo programmes should 
therefore be consummated at the highest levels 
of government. All too often there is a tendency 
by those further down in the structure of 
government, when they negotiate or consider 
space agreements, to get caught up in the details 
of minor policies at the expense of more impor-
tant policies in the broad general interest o.f 
joint security between the United States and 
Western Europe. 
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38. Also, there are very strong reasons for the 
United States to furnish space launch vehicles 
to the Western European countries for their 
satellites during the development of the space 
transportation system 1 : 
(i) Western Europe would be closely 
allied with the United States in the 
space transportation system and con-
sequently their future in space would 
be interdependent. 
(ii) To refuse to launch a peaceful 
Western European spacecraft might 
cause Western Europe to turn to the 
Soviet Union. 
I. The attitude of the European aeronautical industry 
39. Continental European industry has opted 
for a European launcher. Five European firms: 
Messerschmitt-Bolkow-Blohm (Germany), Etu-
des Techniques et Constructions Aerospatiales 
(Belgium), Societe Europeenne de Propulsion 
and Societe Nationale Industrielle Aerospatiale 
(France), and the Vereinigte Flugzeug Werke-
Fokker (German-Dutch) announced at the end 
of July that they had decided to form an inter-
national company either in the form of an eco-
nomic interest group or in the form of a limited 
company under German law to be charged with 
full responsibility for the realisation of the main 
contract for the construction of the European 
launcher Europa III. 
40. Each of the five companies would contri-
bute 20% to the budget of the international 
firm. The Chairman would be the Chairman 
of MBB, Mr. Bolkow, and the chief engineer 
would be a Frenchman, Mr. Usunier, Director 
of SNIAS. 
41. As far as the United Kingdom aerospace 
and electronics industry is concerned, it is 
awaiting the outcome of the European Space 
Conference. As British participation in ELDO is 
to end, the Blue-Streak first stage might be 
replaced by a new French-developed first stage. 
I. See the White House press release of 9th October 
1972, at Appendix. 
communications telephoniques, les programmes 
de television, etc. - ainsi que les systemes spe-
cialises, et notamment les systemes de satellites 
de telecommunications aeronautiques qui assure-
rout la transmission des communications en pho-
nie et des donnees, permettront de faire le point 
et indiqueront la route a suivre aux. avions sur-
volant les oceans. Ces systemes de satellites aero-
nautiques devraient etre developpes de maniere 
a etre compatibles avec les futurs systemes trans-
continentaux qui suivront tres rapidement !'ap-
parition du systeme international transoceanique. 
34. De meme, il est tres interessant que les 
systemes de telecommunications maritimes puis-
sent of.frir, aux. navires en mer, le meme service 
de transmission des communications, leur per-
mettant de faire le point et leur indiquant la 
route a suivre. 
35. Sur le plan scientifique, les pays d'Europe 
occidentale ont deja lance un certain nombre de 
satellites charges d'examiner l'environnement 
circumterrestre. Les programmes spatiaux. im-
portants interessent l'astronomie, les hautes ener-
gies, aussi bien que les grands telescopes opti-
ques spatiaux. et !'etude du solei! et des planetes. 
Les pays d'Europe occidentale ont participe dans 
une certaine mesure au programme d'astro-
physique des hautes energies et au programme 
planetaire (le systeme HELlOS, actuellement 
mis au point en Allemagne, est tres important 
et fort apprecie aux Etats-Unis). 
36. En conclusion, on pourrait dire que, de part 
et d'autre de !'Atlantique, on croit sincerement 
qu'une participation etroite aux. programmes 
spatiaux. aurait des consequences avantageuses 
tant pour les pays d'Europe occidentale que pour 
les Etats-Unis. Cependant, la mise en omvre de 
politiques dans d'autres secteurs (par exemple, 
les telecommunications et les obstacles aux. trans-
ferts de technologie d'un pays a !'autre) milite 
souvent contre nne cooperation plus etroite (alors 
que des imperatifs politiques plus importants, 
la securite du monde occidental, par exemple, 
devraient !'encourager). 
37. Tout accord permettant a !'Europe occiden-
tale de participer au programme post-Apollo de-
vrait done etre conclu au plus haut niveau gou-
vernemental. Les responsables aux echelons infe-
rieurs ont trop souvent tendance, lorsqu'ils 
negocient ou etudient des accords en matiere 
spatiale, a entrer dans des considerations mineu-
res aux. depens de questions plus importantes qui 
relevent de !'interet general de la securite com-
mune des Etats-Unis et de l'Europe occidentale. 
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38. Les Etats-Unis ont egalement des motifs 
tres puissants pour fournir aux. pays d'Europe 
occidentale des lanceurs pour leurs satellites du-
rant la periode de developpement du systeme de 
transport spatial 1 : 
(i) L'Europe occidentale serait etroitement 
associee aux. Etats-Unis dans le sySteme 
de transport spatial et leurs futures 
activites spatiales seraient, par conse-
quent, interdependantes. 
(ii) Le refus des Etats-Unis de lancer un 
vehicule spatial ouest-europeen a des 
fins paci.fiques pourrait pousser !'Euro-
pe occidentale a se tourner vers !'Union 
Sovietique. 
I. La position de l'indUBtrie aeronaatique earopeenne 
39. L'industrie europeenne continentale a opte 
pour un lanceur europeen. Cinq firmes : Mes-
serschmitt-Bolkow-Blohm (Allemagne), Etudes 
Techniques et Constructions Aerospatiales (Bel-
gique), Societe Europeenne de Propulsion et 
Societe Nationale Industrielle Aerospatiale 
(l!,rance), et Vereinigte Flugzeug Werke-Fokker 
(Allemagne-Pays-Bas) ont annonce, a la fin de 
juillet, qu'elles avaient decide de former une so-
ciete internationale revetant la forme d'un grou-
pement d'interets economiques ou d'une societe 
a responsabilite limitee de droit allemand, a la-
quelle serait confiee l'entiere responsabilite 
d'executer le principal contrat portant sur la 
construction du lanceur europeen Europa III. 
40. Chacune de ces cinq societas apporterait une 
contribution de 20% au budget de cette societe 
internationale. La presidence serait assuree 
par le president de MBB, M. Bollmw, et l'inge-
nieur en chef serait un Fran<;ais, M. Usunier, 
Directeur de la S.N.I.A.S. 
41. L'industrie aerospatiale et l'industrie elec-
tronique britanniques attendent, quant a elles, 
!'issue de la Conference Spatiale Europeenne. 
Comme le Royaume-Uni doit cesser toute parti-
cipation au C.E.C.L.E.S., il se pourrait que le 
premier etage, la fusee Blue Streak, soit rem-
place par un premier etage de conception fran-
~aise. 
1. Voir annexa, Communique de presse de la Maison 
Blanche, 9 octobre 1972. 
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D. The joint European-American air traffic 
control satellite - Aerosat 
42. The Aerosat agreement between the Federal 
Aviation Agency and ESRO was set out in a 
memorandum of understanding to create such 
a satellite system on a fifty-fifty financial and 
technical partnership basis. The United States 
Government could not accept this memorandum 
of understanding, its objection being that not 
enough responsibility and tasks were given to its 
industry. 
43. On 22nd September 1972, the Chairman o.f 
the Communications Satellite Corporation, 
COMSAT, wrote to the Office of Telecommu-
nications Policy of the White House about 
arrangements for an aeronautical satellite pro-
gramme, indicating that arrangements were 
being discussed with European authorities for 
such a programme to be established jointly by 
COMSAT and ESRO. The programme would 
consist of two satellites in the Atlantic Ocean 
area. COMSAT and ESRO would invest on an 
equal basis and Canada would also be invited 
to be an initial partner : 
" All major aspects of the programme, 
including decisions on satellite development 
and operation, would be made jointly by 
the partners who would also provide per-
sonnel to staff a joint team to manage the 
programme. The arrangements would also 
provide for conducting international compe-
tition under which contracts would be 
awarded in response to bids offering the 
best combination of quality, price and the 
most favourable delivery time. The commu-
nications capacity of the satellites would 
be allocated to the partners in proportion 
to their investment in the joint programme. 
COMSAT would offer to lease channels to 
the FAA from COMSAT's share of this 
capacity." 
44. In order to conclude these arrangements 
COMSAT needed an assurance that they would 
be acceptable to the United States Government. 
On 4th October 1972, the Head of the Office of 
Telecommunications Policy of the White House 
informed the Chairman of COMSAT that the 
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arrangements made were not inconsistent with 
American national policy. 
45. Whether this project will go through is not 
yet sure, but it is quite clear that in the United 
States industrial policy will play a very impor-
tant role and Atlantic technological partnership 
will have to take that into account. 'rhis was 
made quite clear in the case of the tug and the 
shuttle, the last minute American refusal to 
launch the scientific TD-lA satellite designed 
for astronomy purposes - later rescinded -
and the refusal to sign the Aerosat agreement. 
m. Conclusioi'IIJ 
46. Since 1967, when the European ministers 
agreed to collaborate in different fields of modern 
technology, they have time and again given 
assurances that space collaboration has a very 
high priority, especially as none of the European 
countries is able to pursue a space programme 
alone. Two summit conferences have since been 
held, each ending with a communique in which 
the governments reaffirmed their common will 
to develop a European policy, but so far this 
has not been carried into effect and once again 
a deadlock has been reached in Europe. 
4 7. Many suggestions for a European space 
programme have been made by senior officials 
of the European space organisations or the 
competent ministries and also by the parlia-
mentary assemblies, Eurospace has organised 
important conferences of European space and 
aeronautical industries, but no comprehensive 
programme has emerged. One even has the impres-
sion that the European governments adopt more 
divergent attitudes than ever before. At the 
beginning, the seven member countries of ELDO 
had at least the political will to build a launcher. 
For two years now the British and Italian 
Governments have let it be known that they 
are no longer interested and the French and 
German Governments now have such divergent 
views that even at meetings during a summit 
conference no common ground could be found. 
II. Le programme euro-americain de satellites 
d'aide d la navigation aerienne - Aerosat 
42. L'accord sur Aerosat conclu entre la Federal 
Aviation Agency et le C.E.R.S. a fait l'objet 
d'un memorandum de cooperation prevoyant la 
realisation de ce programme sur la base d'une 
participation, pour chaque partie, de 50 % tant 
sur le plan financier que technique. Toutefois, 
le gouvernement americain n'a pu accepter ce 
document, !'objection principale etant que les 
responsabilites et les taches attribuees a l'indus-
trie, et notamment a l'industrie americaine, 
n'etaient pas suffisantes. 
43. Le 22 septembre 1972, le president de la 
Communications Satellite Corporation, la 
COMSAT, a adresse a l'Office of Telecommuni-
cations Policy de la Maison Blanche une lettre 
concernant un programme de satellites d'aide a 
la navigation aerienne, et precisant que les 
arrangements relatifs a l'etablissement de ce 
programme commun par la COMSAT et le 
C.E.R.S. etaient en cours de discussion avec les 
autorites europeennes. Le programme compren-
drait deux satellites qui seraient places au-dessus 
de !'Atlantique. La COMSAT et le C.E.R.S. in-
vestiraient des sommes egales et le Canada serait 
invite a participer des le depart : 
« Tous les aspects majeurs du programme, y 
compris le developpement et le fonctionne-
ment des satellites, feraient l'objet de deci-
sions prises en commun par les partenaires 
qui fourniraient egalement le personnel des-
tine a en assurer la gestion commune. Les 
arrangements prevoiraient egalement les mo-
dalites de la concurrence internationale en 
vertu de laquelle les contrats seraient accor-
des en reponse aux offres presentant les 
meilleures garanties en matiere de qualite, 
de prix et de delais de livraison. La capacite 
de transmission des satellites serait repartie 
entre les partenaires au prorata de leurs 
investisscments dans le programme commun. 
La COMSAT offrirait ala FAA de lui louer 
des canaux pris sur la part de capacite qui 
lui serait allouee. » 
44. Afin de conclure ces arrangements, la 
COMSAT avait besoin de recevoir du gouverne-
ment americain }'assurance qu'il les jugerait 
acceptables. Le 4 octobre 1972, le directeur de 
l'Oifice of Telecommunications Policy a fait sa-
voir au president de la COMSAT que les arran-
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gements en question n'etaient pas incompatibles 
avec la politique du gouvernement des Etats-
Unis. 
45. Il n'est pas encore certain que ce programme 
sera realise, mais une chose est d'ores et deja 
evidente : la politique industrielle jouera un role 
tres important aux Etats-Unis et !'association 
technologique transatlantique devra en tenir 
compte. C'est ce qui est apparu clairement dans 
le cas du remorqueur et de la navette, lors du 
refus de derniere minute oppose par les Etats-
Unis au lancement du satellite scientifique 
TD-lA con~u a des fins astronomiques - refus 
sur lequel ils sont d'ailleurs revenus par la 
suite- et lors du refus des Etats-Unis de signer 
l'accord sur Aerosat. 
m. Conclusions 
46. C'est en 1967 que les ministres europeens se 
sont mis d'accord pour collaborer dans differents 
domaines de la technologic moderne et, depuis 
lors, ils ont donne, a maintes reprises, !'assu-
rance que la collaboration spatiale detenait une 
place prioritaire, etant donne qu'aucun pays 
europeen n'etait a meme d'executer un pro-
gramme spatial par ses propres moyens. Deux 
conferences au sommet ont eu lieu, chacune s'est 
terminee par un communique dans lequel les 
gouvernements reaffirmaient leur volonte com-
mune de formuler une politique europeenne, 
mais rien n'a ete realise jusqu'a present et l'Eu-
rope se trouve une fois de plus dans l'impasse. 
47. De nombreuses propositions ont ete formu-
Iees en vue de la definition d'un programme spa-
tial europeen par de hauts fonctionnaires des 
organisations spatiales europeennes ou des mi-
nisteres competents, ainsi que par les assemblees 
parlementaires, Eurospace a organise d'impor-
tantes conferences des industries aeronautiques 
et spatiales europeennes, mais il n'en est resulte 
aucun programme d'ensemble. On a meme !'im-
pression que les gouvernements europeens adop-
tent aujourd'hui des attitudes plus divergentes 
que jamais. Au debut, les sept pays membres du 
C.E.C.L.E.S. manifestaient au moins la volonte 
politique de construire un lanceur. Il y a deux 
ans maintenant, les gouvernements britannique 
et italien ont fait savoir que ce projet ne les 
interessait plus, et les gouvernements fran~ais et 
allemand defendent maintenant des theses si 
differentes que, lors des reunions qui ont eu lieu 
pendant la conference au sommet, aucune base 
d'accord n'a pu etre trouvee. 
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48. The consequences will be very serious if a 
launcher policy cannot be formulated within a 
European framework : 
(i) Since no launcher can be developed 
and built in a national framework 
within a reasonable time and for an 
acceptable budget, it means that 
Europe is to abandon the develop-
ment of this new means of transport. 
This will have repercussions not only 
in the industrial and economic fields 
but also to a considerable extent on 
European security. 
(ii) The long-term ESRO programme for 
scientific and applications satellites 
up to 1980 might well be in danger. 
Once the Americans have built their 
space shuttle and, together with the 
sortie modules, it has become opera-
tional, there will be so much cheap 
space available in the modules that 
it will no longer be worthwhile build-
ing European satellites since NASA 
will offer the use of excess space in 
its own modules at low cost. Moreover, 
satellites can easily be built in a 
national framework or on a bilateral 
basis as can be seen with the Sym-
phonic satellite. 
49. TheAmerican position on post-Apollo collab-
oration has added to the confusion on a Euro-
pean space programme to such an extent that 
even the British Government has become more 
than sceptical. 
50. Summarised, the position on European par-
ticipation in the post-Apollo programme can be 
put as follows: first there was the NASA offer 
of a general 10% participation in the post-
Apollo programme. Once the United States 
Government had accepted the NASA budget 
for the space shuttle, the offer was practically 
withdrawn. In June 1972, the proposal to build 
the tug was also withdrawn. 
51. The change in the American attitude has 
military as well as economic reasons, but mainly 
the latter. The American aeronautical and space 
industry has some 900,000 employees. It is one 
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of the most important branches of modern indus-
try and represents some 4 or 5% of the total 
industrial production. More than 9% of the 
United States' exports for a total sum of some 
$2 or $3 billion is due to this industry. Without 
this export the United States' external trade 
balance would have been passive for many years. 
52. The INTELSAT global communications 
network might earn $8 to $10 billion for the 
United States over a 20-year period. COMSA T 
has already shown a profit since 1969. The order 
for five shuttles given to North American Rock-
well not only represents the enormous amount 
of $2.6 billion, but also 150,000 jobs for highly 
qualified personnel. The United States is fully 
aware that the developing countries will extend 
their industries based on conventional technology 
and on consumer products, whereas the developed 
industrial countries will have to draw their 
profits from the new technologies. 
53. One should therefore not be surprised if the 
United States refuses to launch communications 
satellites if the system is not fully compatible 
with United States interests within INTELSAT. 
During a recent enquiry in the United States 
on the proposed European communications 
satellite system, the United States Government 
indicated that the proposed orbit should be 
changed, that the communications should not be 
established any further than Western Europe 
and that television channels should not be 
attributed to countries on the other side of the 
Mediterranean. The American authorities pointed 
out that they would change their favourable 
opinion if the satellite system gave wider cover-
age than indicated in the plans. 
54. In order to avoid commercial bickering, 
your Rapporteur has stated in the preamble to 
the draft recommendation that it is in the over-
riding interest of the United States and Western 
Europe to assure their security without becom-
ing involved in minor considerations. The mili-
tary implications of space activities are acknow-
ledged everywhere. These activities are of 
course closely linked to other branches of highly 
specialised modern technology. In space and 
aeronautics, electronics and automation are just 
as important as engines and airframes. If 
modern industrial countries wish to keep their 
position in the vanguard of nations they have 
48. L'im:possibilite de formuler une politique 
des lanceurs dans un cadre european aura de 
tres graves consequences : 
(i) Etant donne qu!aucun lanceur ne peut 
etre developpe et construit dans un ca-
dre national dans des delais raisonna-
bles et a un prix acceptable, il en 
resulte que l'Europe devra abandonner 
le developpement de ce nouveau moyen 
de transport, ce qui aura des repercus-
sions non seulement dans les domaines 
industriel et economique, mais aussi, et 
dans une mesure considerable, dans ce-
lui de la securite europeenne. 
(ii) Le programme de satellites scientifi-
ques et de satellites d'application du 
C.E.R.S., dont !'execution se poursui-
vra jusqu'en 1980, pourrait fort bien 
s'en trouver compromis. En effet, lors-
que les Americains auront construit 
leur navette spatiale et que, avec les 
modules de sortie, ils l'auront rendue 
operationnelle, elle offrira tant d'espace 
a bon marche que cela ne vaudra plus 
la peine de construire des satellites 
europeens, puisque la NASA proposera 
!'utilisation a bas prix de l'excedent 
d'espace disponible dans ses propres 
modules. En.fin, on peut facilement 
construire des satellites sur une base 
nationale, ou sur une base bilaterale 
comme le montre l'exemple de Sym-
phonie. 
49. La position prise par !'Amerique en ce qui 
concerne la participation au programme post-
Apollo est venue ajouter a la confusion qui re-
gnait a propos de !'elaboration d'un programme 
spatial europeen, a tel point que le gouverne-
ment britannique lui-meme est devenu plus que 
sceptique. 
50. En ce qui concerne la participation euro-
peenne au programme post-Apollo, la situation 
peut se resumer comme suit. La NASA a d'abord 
propose une participation generale de 10 %. Une 
fois que le gouvernement americain eut accepte 
le budget de la NASA pour la navette spatiale, 
cette proposition a ete virtuellement retiree. En 
juin 1972, la proposition de construire le remor-
queur a, elle aussi, ete retiree. 
51. Le changement d'attitude des Etats-Unis 
s'explique par des raisons d'ordre militaire aussi 
bien qu'economique, mais surtout economique. 
L'industrie aerospatiale americaine emploie quel-
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que 900.000 personnes. C'est une des branches les 
plus importantes de l'industrie, qui represente 
de 4 a 5 % de la production industrielle globale 
et plus de 9 % des exportations americaines, 
d'une valeur totale de 2 a 3 milliards de dollars. 
Sans ces exportations, la balance du commerce 
exterieur des Etats-Unis serait en deficit depuis 
de nombreuses annees. 
52. Le reseau mondial de telecommunications 
d'INTELSAT pourrait rapporter aux Etats-
Unis de 8 a 10 milliards de dollars sur une pe-
riode de vingt ans. La COMSAT a deja fait des 
benefices depuis 1969. La commande de cinq 
navettes passee a North American Rockwell ne 
represente pas seulement la somme enorme de 
2,6 milliards de dollars, mais aussi 150.000 em-
plois pour du personnel hautement qualifie. Les 
Etats-Unis sont parfaitement conscients de ce 
que, dans les pays en voie de developpement, 
!'expansion industrielle portera sur la technolo-
gic classique et sur les biens de consommation, 
tandis que les pays industrialises devront tirer 
leurs benefices des nouvelles technologies. 
53. On ne devrait pas, par consequent, se mon-
trer surpris que les Etats-Unis refusent de lancer 
des satellites de telecommunications si le systeme 
n'est pas entierement compatible avec les interets 
qu'ils detiennent au sein d'INTELSAT. Lors 
d'une recente enquete effectuee aux Etats-Unis 
sur le projet de systeme european de telecommu-
nications par satellites, le gouvernement ameri-
cain a indique que l'orbite envisagee devrait etre 
modifiee, que les liaisons ne devraient pas de-
passer I 'Europe occidentale et que les canaux de 
television ne devraient pas etre attribues a des 
pays situes sur !'autre rive de la Mediterranee. 
Les autorites americaines ont souligne qu'elles 
reviendraient sur leur avis favorable si le sys-
teme de satellites assurait une couverture plus 
importante qu'il n'est prevu dans le projet. 
54. Afin d'eviter les querelles d'ordre commer-
cial, votre rapporteur a indique, dans les consi-
derants du projet de recommandation, que !'inte-
ret primordial des Etats-Unis et de !'Europe 
occidentale commandait qu'ils garantissent leur 
securite commune sans entrer dans des conside-
rations mineures. Tout le monde admet que les 
activites spatiales ont des implications militaires. 
Ces activites sont, naturellement, etroitement 
liees a divers autres secteurs d'une technologie 
moderne hautement specialisee. En matiere d'es-
pace et d'aeronautique, l'electronique et !'auto-
mation sont tout aussi importantes que les mo-
teurs et les cellules. Si les pays industrials mo-
DOOUlriDT 595 
to lean on their space and aeronautical indus-
tries. 
55. Your Rapporteur does not agree with the 
opinion expressed by Mr. von Dohnanyi and 
some of his colleagues in Western Europe that 
the money spent on space could be more usefully 
used on computers, economic systems of nuclear 
energy, or conventional aircraft construction. 
This would mean reducing pioneering efforts 
and the result would be a loss of momentum. 
56. Moreover, total expenditure on space in 
Europe amounted to $1,925.85 million over the 
years 1965-il, or 0.059% of the European gross 
national product. During the same period the 
United States spent $48,371 million, or 0.8491b 
of its gross national product. The European 
sum is still large enough for a coherent space 
programme and, if need be, could be increased. 
The European countries should therefore be 
able, financially at least, to reach the right 
decisions. As General Aubiniere declared on 
lOth November 1972 when addressing the Com-
mittee, the biggest problem to solve for the 
new single European space organisation would 
be to establish rules according to which decisions 
could be taken quickly. 
57. At the ELDO meeting on 8th November 
1972, the ministers agreed to a British proposal 
to try to establish a joint European space 
authority. The European Space Conference 
should clearly define the decision-making pro-
cedure. This is of special importance if the plan 
for collaboration with NASA on the sortie 
module is also adopted. Already the 31st October 
time-limit has passed. NASA has since indicated 
that it will still give serious consideration to a 
firm European proposal made in the future to 
undertake development of the module, provided 
the proposal meets programmatic and technical 
requirements of NASA's overall schedule and 
development plan. The ability of the United 
States to consider favourably a European pro-
posal will progressively diminish as NAS~\ 
pursues its plans and efforts. 
58. Europe has already spent $47 million on 
studies for the tug. These studies will not lead 
to the manufacture of hardware as the United 
States has refused European construction of the 
tug. The sortie module, the cost of which is 
estimated at $250 million, can be built for that 
price only if 20 or 30% of the most advanced 
technology is obtained from the United States. 
Its co-operation is therefore essential. Failing 
this, the Europeans will never be able to build 
the module in time (1979) and will need two 
or three times the amount of money. 
59. A strong European space authority is there-
fore needed to execute a medium- and long-term 
space programme and to negotiate and collab-
orate successfully with NASA. A timetable for 
applying these decisions should be drawn up and 
all European countries should decide to allow 
all the money earmarked for space projects to 
be handled by the European space authority. 
Nothing less will change the present deplorable 
state of European space activities. 
dernes veulent rester a l'avant-garde des nations, 
ils devront s'appuyer sur leurs industries a~ro­
nautiques et spatiales. 
55. Votre rapporteur ne partage pas l'avis de 
M. von Dohnanyi et de certains de ses collegues 
ouest-europeans, selon lequel les credits affect~s 
a l'espace pourraient etre consacres plus utile-
ment a l'informatique, aux systemes de produc-
tion economique d'energie nucleaire ou a la cons-
truction d'avions classiques. 11 ne pourrait en 
resulter qu'une reduction des recherches de 
pointe et, partant, une perte de dynamisme. 
56. En outre, les depenses effectu~es par !'Eu-
rope occidentale dans le domaine spatial se sont 
~lev~es globalement, entre 1965 et 1971, a 
1.925,85 millions de dollars, c'est-a-dire a 0,059 % 
du produit national brut europeen, alors que, 
dans le meme temps, les Etats-Unis ont d~pen~ 
48.371 millions de dollars, soit 0,849 % de leur 
produit national brut. Les sommes engagees par 
les Europeens restent suffisantes pour leur per-
mettre de realiser un programme spatial cohe-
rent et elles pourraient, le cas echeant, etre 
augmentees. Les pays europeens devraient done 
etre a meme, sur le plan financier tout au moins, 
de prendre les decisions qui s'imposent. Comme 
le general Aubiniere l'a declare devant la com-
mission, le 10 novembre 1972, le probleme capi-
tal qui se posera a la nouvelle organisation spa-
tiale europeenne unique sera d'etablir une pro-
cedure lui permettant de prendre des d~cisions 
rapidement. 
57. Lors de la reunion du C.E.C.L.E.S. qui s'est 
tenue le 8 novembre 1972, les ministres ont 
accepte une proposition britannique visant a 
creer une organisation spatiale europeenne com-
mune. La Conference Spatiale Europeenne devra 
definir clairement la procedure qui permettra de 
prendre les decisions. Ce point revetira une im-
portance particuliere si le projet de collabora-
tion avec la NASA ala realisation du module de 
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sortie est ~galement adopte. La date limite fix~e 
au 31 octobre est deja passee. La NASA a toute-
fois indique, depuis, qu'elle restait disp~e a 
~tudier serieusement toute proposition ferme qui 
pourrait encore etre faite par !'Europe en ce qui 
concerne le d~veloppement du module, a condi-
tion que cette proposition soit compatible, sur le 
plan du programme et des techniques, avec les 
imperatifs du calendrier d'ensemble et du plan 
de developpement de la NASA. Les possibilites 
pour les Etats-Unis d'envisager favorablement 
une proposition europeenne diminueront au fur 
et a mesure que la NASA poursuivra ses efforts 
et !'execution de ses propres plans. 
58. L'Europe a deja depen~ 47 millions de dol-
lars pour les etudes relatives au remorqueur. 
Celles-ci ne deboucheront, d'ailleurs, sur aucune 
fabrication de materiel puisque les Etats-Unis 
ont retire leur proposition de construction du 
remorqueur par !'Europe. Le module de sortie, 
dont le cout est evalue a 250 millions de dollars, 
ne pourra etre construit a ce prix que si 25 a 
30 % de la technologie de pointe necessaire pen-
vent etre obtenus aux Etats-Unis. La coopera-
tion de ce pays est done capitale. Si elle faisait 
defaut, les Europeens ne seraient pas en mesure 
de construire le module dans les delais prevus 
(1979) et devraient y consacrer des sommes deux 
ou trois fois superieures. 
59. Une organisation spatiale europeenne puis-
sante est done indispensable pour executer un 
programme spatial a moyen et a long terme et 
pour negocier et collaborer avec succes avec la 
NASA. 11 conviendrait qu'un calendrier soit 
etabli pour !'application des decisions prises et 
que !'ensemble des pays europeans decident que 
!'utilisation de tous les credits affectes aux pro-
grammes spatiaux sera confiee a cette organisa-
tion. C'est la seule formula qui permettrait 
d'ameliorer l'etat deplorable des activites spatia-
lea europeennes a 1 'heure actuelle. 
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APPENDIX 
Communique iaued by the White Hoae 
on United Stlltes policy governing 
the provision of larmcher s,.,.. 
9th Oetohr 1912 
The President today announced a policy 
whereby the United States will provide launch 
assistance to other countries and international 
organisations for satellite projects which are 
for peaceful purposes and are consistent with 
obligations under relevant international arrange-
ments. Launches will be provided on a non-
discriminatory, reimbursable basis. 
The President's decision extends to other 
countries the assurances given to the member 
States of the European Space Conference in 
September 1971. These assurances recognise the 
legitimate interests, of European countries in 
being able to place satellites into space under 
non-discriminatory conditions. This action was 
in keeping with the President's recognition of 
the desirability of mutually beneficial eo-
operation in space and the importance of such 
co-operation as a new dimension in the further 
development of the Atlantic partnership. 
Addressing the United Nations General 
Assembly nearly three years ago; the President 
noted particularly that "of all of man's great 
enterprises, none lends itself more logicslly or 
more compellingly to international co-operation 
than the venture into space". 
In establishing today a global launch assur-
ance policy, the President affirms the need for 
a dependable capability which would make it 
possible for nations to have access under equal 
conditions to the advantages which accrue 
through space applications. This global launch 
assurance policy further manifests United States 
faith that, in the language of the 1967 Outer 
Space Treaty, " ... the exploration and use of 
outer space shall be carried out for the benefit 
and in the interests of all countries... and shall 
be the province of all mankind." 
* •• 
Fact •heet 
I. United States launch assistance will be 
available to interested countries and interna-
tional organisations for those satellite projects 
which, are for peaceful purposes and are consis• 
tent with obligations under relevant interna-
tional agreements and arrangements, subject 
only to the following : 
A. With respect to satellites intended to provide 
international public telecommunications serv-
ices: 
1. The United States will provide appro-
priate launch assistance for those satel-
lite systems on which INTELSAT makes 
a favourable· recommendation in accord-
ance with Article XIV of its definitive 
arrangements. 
2: If launch assistance· is requested in the 
absence of a favourable I'econunendati'On 
by INTELSAT, the United States will 
provide launch assistance for those 
systems which the United States had 
supported within INTELSAT so long 
as the country or international entity 
requesting the assistance considers in 
good faith that it has met its relevant 
obligations under Article XIV of the 
definitive arrangements. 
3. In those cases where requests for launch 
assistance are maintained itt the absence 
of a favourable INTELSA:T recortnnen-
dation and the United States had not 
supported the proposed system, the 
United States will reach a decision on 
such a request after taking into account 
the degree to which the proposed system 
would be modified in the light of the 
factors which were the basis for the lack 
of support within INTELSAT. 
B. With respect to future operational satellite 
applications which do not have broad inter-
national acceptance, the United States will 
favourably consider requests for launch assist-
ANNEXE 
Communique de Ia Maison Blanche 
sur les ·coradttioJIS fbcea '1Jar lea EtafB .. Unis 
pour .Ja mise d disposition de systemes de lanceurs 
S octo6re 1971 
Le President a defini aujourd'hui les condi-
tions dans lesquelles les Etats-Unis mettraient a 
la disposition des autres pays et des organisa-
tions internationales des lanceurs pour les projets 
de satellites realises a des fins pacifiques et com-
patibles avec les obligations imposees par les 
accords et les dispositions internationales en la 
matiere. Les lancements seront fournis sur une 
base non discriminatoire et seront remboursables. 
La decision du President etend aux autres 
pays le benefice des assurances donnees aux pays 
membres de la Conference Spatiale Europeenne 
en septembre 1971. Ces assurances reconnaissent 
les interets legitimes des Europeens qui veulent 
etre en mesure de lancer des satellites dans l'es-
pace a des conditions non discriminatoires. Cette 
initiative est conforme a !'opinion du President 
selon laquelle une cooperation mutuellement 
avantageuse dans le domaine spatial est souhai-
table et introduit une nouvelle dimension dans la 
poursuite du developpement de !'association 
atlantique. 
Prenant la parole devant l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies, il y a pres de trois ans, 
le President avait remarque notamment que, « de 
toutes les grandes entreprises humaines, aucune 
ne se pretait plus logiquement et plus imperative-
ment a la cooperation internationale que l'aven-
ture spatiale :.. 
En donnant aujourd'hui une assurance glo-
bale en matiere de lancements, le President 
affirme la necessite d'un potentiel sur lequelles 
pays peuvent compter pour leur permettre 
d'avoir acces, sur un pied d'egalite, aux avan-
tages decoulant des applications spatiales. Cette 
assurance globale en matiere de lancements tra-
duit par ailleurs la conviction des Etats-Unis que, 
pour reprendre les termes du traite sur l'espace 
extra-atmospherique, «!'exploration et !'utilisa-
tion de l'espace extra-atmospherique doivent se 
faire pour le bien et dans !'interet de tous les 
pays (et qu') elles sont !'apanage de l'humanite 





I. Des lanceurs americains seront mis a la dis-
position des pays et des organisations internatio-
nales interesses pour les projets de satellites 
realises a des fins pacifiques et compatibles avec 
les obligations imposees par les accords et les 
dispositions internationales en la matiere, avec 
les seules reserves suivantes: 
A. En ce qui concerne les satellites destines a 
fournir des services publics de telecommunica-
tions internationales : 
1. Les Etats-Unis fourniront les lanceurs 
appropries pour les systemes de satellites 
a propos desquels INTELSAT fera une 
recommandation favorable conformement 
a l'article XIV des Accords definitifs. 
2. Si une aide est demandee en l'absence 
de recommandation favorable d'INTEL-
SAT, les Etats-Unis fourniront des 
lanceurs pour les systemes qu'ils auront 
appuyes au sein d'INTELSAT pour au-
tant que la nation ou l'entite internatio-
nale demandant cette assistance conside-
rerait de bonne foi qu'elle a rempli les 
obligations qui lui incombent en vertu de 
l'article XIV des Accords definitifs. 
3. Dans les cas ou les demandes de lanceurs 
seront maintenues en !'absence de re-
commandation favorable d'INTELSAT 
et ou les Etats-Unis n'auront pas appuye 
le systeme propose, les Etats-Unis pren-
dront une decision apres avoir tenu 
compte de la mesure dans laquelle le sys-
teme propose serait modifie a la lumiere 
des facteurs qui ont entraine le manque 
d'appui au sein d'INTELSAT. 
B. S'agissant des applications futures des satel-
lites operationnels qui ne recueillent pas un large 
agrement sur le plan international, les Etats-Unis 
considereront favorablement les demandes de 
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ance when broad international acceptance has 
been obtained. 
II. Such launch assistance will be available, 
consistent with United States laws, either from 
United States launch sites (through the acquisi-
tion of United States launch services on a co-
operative or reimbursable basis) or from fo~ign 
launch sites (by purchase of an appropriate 
United States launch vehicle). In the case of 
launchings from foreign sites the United States 
will require assurance that the launch vehicles 
will not be made available to third parties with-
out prior agreement of the United States. 
III. With respect to the financial conditions for 
reimbursable launch services from United States 
launch sites, foreign users will be charged on 
257 
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the same basis as comparable non-United States 
Government domestic users. 
IV. With respect to the priority and scheduling 
for launching foreign payloads at United States 
launch sites, such launchings will be dealt with 
on the same basis as United States launchings. 
Each launching will be treated in terms of its 
own requirements and as an individual case. 
\vnen it becomes known when a payload will 
become available and what its launch window 
requirements will be, the launching will be sched-
uled for that time. Should a conflict arise, the 
United States will consult with all interested 
parties in order to arrive at an equitable solu-
tion. 
Source: Office of the White House Press Secretary. 
ANNl!IXB 
lanceurs lorsqu'un large accord international 
aura ete obtenu. 
II. Cette aide en matiere de lanceurs sera dispo-
nible, conformement aux lois americaines, soit a 
partir de bases de lancement americaines (par 
!'acquisition de services de lancement americains 
au titre de la cooperation ou a titre onereux), soit 
a partir de bases de lancement etrangeres (par 
l'achat d'un lanceur americain approprie). Dans 
le cas de lancements a partir de bases etrangeres, 
les Etats-Unis exigeront !'assurance que les lan-
ceurs ne seront pas cedes a des tiers sans leur 
accord prealable. 
III. S'agissant des conditions financieres pour 
les lancements remboursables a partir des bases 
americaines, les frais pour les usagers etrangers 
257 
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seront calcules sur la meme base que pour les 
usagers americains comparables ne dependant pas 
du gouvernement americain. 
IV. En ce qui concerne la priorite et le calen-
drier de lancement des charges utiles etrangeres 
a partir de bases americaines, les Etats-Unis 
agiront pour ces lancements comme pour les Ian-
cements americains. Ils traiteront chaque lance-
ment comme un cas particulier ayant ses 
exigences propres. Quand les Etats-Unis sauront 
qu'une charge utile est disponible et connaitront 
les caracteristiques de sa fenetre de lancement, 
ils prendront toutes les mesures pour cette date. 
S'il devait y avoir un conflit, les Etats-Unis se 
mettraient en rapport avec toutes les parties inte-
ressees afin de trouver une solution equitable. 
Source : Service de Presse de la Maison Blanche (Tra· 
duction U.E.O.). 
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